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PR EFA C IO G E R A L

A finalidade desta colecgao consiste em oferecer aos investigadores documentos importantes relacionados com o papel desempenhado pela Congregagao do Espirito Santo na historia da Igreja
e das regioes em que ela trabalhou.
Esta colecgao constara de cinco series consagradas respectivamente a problemas gerais, a
Africa, a America, a Europa e a algumas outras
regioes. Nenhum programa de publicagao foi fixado, mas cada volume ou fasciculo sera publicado desde que esteja pronto♦ Estao previstos
cerca de quarenta volumes.
Henry J. Koren, C. S. Sp.

VII

PR EFAC E GEN ERAL

Le but de cette collection est d ’offrir aux
chercheurs des documents d ’importance ayant trait
au role de la Congregation du Saint Esprit dans
Vhistoire de VEglise et des pays oil elle a travaille,
Cette collection consistera en cinq series con~
sacrees respectivement a des questions generates,
a l Afrique, a VEurope et a quelques autres regions.
Aucun programme de publication n a ete fixe, mais
chaque volume ou fascicule paraitra des son achevement, Quarante cinq volumes environ sont pre~
vus.
Henry J. Koren, C. S. Sp.
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GEN ERAL PREFACE

The purpose of this collection is to make avail
able to scholars important documents pertaining
to the role the Congregation of the H oly Ghost
has played in the history of the Church and of the
regions where it has labored.
The collection will consist of five series devo
ted, respectively, to general affairs, Africa, A m e
rica, Europe, and other areas, N o fixed schedule
of publication has been drawn up, but individual
volumes or fascicles will be printed as they are
ready for publication. Tentatively a combined total
of about forty-five volumes is foreseen,
Henry J. Koren, C. S. Sp.

IX

A L L G E M E IN E S V O R W O R T

Die V eroffentlichung dieser Sammlung sotl
der Forschung wichtiges Quellenmaterial zur Ver~
fiigung stellen, das den Beitrag der Kongregation
der Missionare von Heiligen Geist zur Kitchen~
geschichte und ihre Tatigkeit in den verschiedenen
Erdteilen dokumentiert.
Die vollstandige Sammlung erscheint in 5
Reihen und umfasst Allgemeines, die Erdteile
Afrika, Amerika, Europa, und andere geographische
Gebiete. Die einzelnen Bande und Lieferungen er~
scheinen in nicht regelmassiger Folge so wie sie
fur den Druck fertig gestellt sind. Das Gesamt~
werk wird etwa 45 Bande umfassen.
Henry J. Koren, C. S. Sp.
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INTRO DUCTIO N
Par l’initiative geneureuse de VUniversite Duquesne de
Pittsburgh, Etats Unis, nous pouvons commencer dans Vannee
centenaire de la Mission Spiritaine d Angola, ce Corpus
documental, sur Vactivite apostolique des Peres du Saint-Esprit
dans la grande province portugaise de VA frique Occidentale.
Cet ouvrage de plusieurs volumes — volente Deo — a
ete prepare de longue date, vu l eparpillement des documents
dans plusieurs archives d ’Europe et d’Afrique: en France, en
Italie, au Portugal, en Angola meme.
La contribution de VUniversite de Pittsburgh est en verite
de tout premier ordre: les frais, assez eleves, de l edition. Nous
tenons a Ven remercier vivement. Mais d ’ autres contributions
de base, non moins importantes, son't a souligner ici. Sans ces
apports portugais Vouvrage ne serait pas possible ou pour le
moins pas faisable dans les circonstances presentes.
Notons d’abord deux bourses d’ etudes de quelques mois
donnees a Vauteur par /’Institute de Alta Cu'ltura de Lisbonne,
a Paris et en Suisse (Fribourg). Notons egalement la contri
bution du Gouvernement portugais par le ministre d Outremer,
le Professeur Dr. Adriano Moreira, nous permettant un voyage
de recherches de quelques mois en Angola et de meme les
bons offices du Gouverneur General, Colonel Silvino Silverio
Marques et du Professeur Virgtlio Canas Martins, directeur
de /’Institute de Investiga^ao Cientifica de Angola, en vue
des deplacements pour nos recherches a Landana, Hutla, M ofdmedes et Luanda.
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A la Direction de /'Instituto de Alta Cultura, au Professeur Adriano Moreira, au Colonel Silvino Marques, au Professeur Canas Martins, nous tenons a signifier ici notre -profond e reconnaissance.
Notre gratitude va egalement au Pres Reverend Pere Ge
neral de la Congregation du Saint-Esprit, M g r Marcel Lefebvre, par les facilites accordees a l’auteur pour les deplacements
necessaires en Europe et en Afrique, en divers voyages d ’etude.
Avant I’epoque Spiritaine d'autres Institute Religieux ont
proclame le averbum Dein en Angola et nous avons meme
repris la Mission des Peres Capucins du X V IIe siecle, en 18 6 6 ,
et justement dans les memes conditions canoniques. Nous
avons done trouve utile, voire necessaire, publier ici plusieurs
documents mentionnes ou supposes connus par certains docu
ments des annees posterieures a 18 6 6 . C ’est toujours aise en
effet que de les avoir sous les yeux, d’autant plus que plusieurs
de ces documents sont d ’assez difficile abordage.
Parce que pensee en Angola et en fonction de ses missions,
nous publierons aussi les documents plus marquants de revo
lution historique de la Province Spiritaine du Portugal. En
effet cette Province n a jamais eu d ’autres activites que celle
de la formation du personnel missionnaire pour les missions
africaines qui leur sont confiees.
C e n est pas encore I’histoire des Missions Spiritaines angolaises, tant desiree dans ce premier centenaire. C e ne sont que
les materiaux, que I’echafaudage ou les fondactions de cet
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ouvrage, pourtant indispensables. A notre avis, outre I’impossibilite invencible de l’ecrire en ce moment, ce siecle d ’histoire n a pas encore la perspective historique voulue pour qu on
puisse i ecrire dans le calme, l’objectivite et le style de la grande
et veridique histoire. Uaissons decanter les evenements, laissons cette mission a nos historiens de I’avenir. ..
Lisbonne, le 8 Decembre ig 6 6 .
ANTONIO BRASIO
C. S. Sp.
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ANGOLA

B U L L E D E L A C R E A T IO N D U D IO C E S E
DU CONGO E T A N G O LA
(20-V -1596)

SOMMAIRE — Consideree Vetendue du diocese de St. Thomas et a

la demande du Roi du Portugal, Clement V III cree
dans ses limites le diocese de S. Salvador.—-La capitale est elevee a la categorie de ville et son eglise
paroissiale a la dignite de cathedrale. — Le diocese
aura pour limites territoriales les royaumes du Congo
et d‘Angola avec ses appartenances presentes et futures.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam
rei memoriam.
Super specula militantis Eccleske, eo disponente Domino,
qui cunctis imperat, et cui omnia obediunt, licet immeriti
constituti, ad universas orbis Ecdesias, locorum illorum praesertim, in quibus fides Catholica, ad laudem et gloriam Domini
nominis, majus in dies incrementum suscipere dignoscitur,
aciem nostrse meditationis, more vigilis pastoris, quid locorum
eorundem felici statui et decori, quidve illorum incolarum et
ad illas confluentium personarum animarum saluti congruat,
contemplaturi frequenter reflectimus; ac in locis ipsis, prout
eorum necessitas postulat, et salus exigit animarum, Catholicorumque Regum vota exposcunt, novas episcopates sedes
Ecclesiasque, pro excellenti Sedis Apostolicse prseeminentia,
plantamus, ut per novas plantationes hujusmodi nova populorum adhaesio eidem militanti Ecclesise accrescat, religionisque
Christiana et Catholics fidei professio inibi validius consurgat, dilatetur et floreat, ac humilia loca dignioribus titulis
illustrentur, et condignis favoribus attollantur illorumque inco3

las et persons, honorabilium prassulum assistentia, regimine
et doctrina suffulti, proficiant semper in fide, et quod in tem
poral bus sint adepti, non careant in spiritualibus incremento./ /
Sane, cum sicut, ex insinuatione charissimi in Christo filii
nostri Philippi, Hispaniarum ac Portugallias et A'lgarbiorum
Regis Catholici, nobis nuper facta, accepimus, in toto vastissimo
et amplissimo regno Congi et Angolas in /Ethiopia, nulla in
cathedralem ecclesia adhuc ereeta, ipsumque regnum dioecesi
Sancti Thoms existat; et ob maximam itineris longitudinem
et sacerdotum penuriam, qua dictum regnum (in quo triginta
millia oppida circiter connumerantur) laborat, pro tempore
existens episcopus Sancti Thoms tanti gregis sibi commissi
curam nequaquam perferre valeat; in eodem autem regno, oppidum Sancti Salvatoris admodum insigne et primarium, ac in
illo parochialis ecclesia, sub invocatione ejusdem Sancti Salva
toris, etiam existat; necnon oppidum et parochialis ecclesia
hujusmodi omnes qualitates requisitas ita abunde habeat, ut
merito in civitatem et in cathedralem respective erigi possint
et debeant. / /
Nos, his et aliis rationalibus causis adducti, et tarn ipsius
Philippi Regis (qui, ut etiam accepimus, fidem Catholicam in
dicto regno ab hinc centum circiter annis plantatam non modo
conservari, sed etiam magis augeri, ac oppidum ipsum pro dicti
regni et dilectorum filiorum ejus cleri ac universitatis, et hominum decore et amplitudine, divinique cultus incremento ac
animarum salute, civitatis nomine, illiusque parochialem ecclesiam prsdictam cathedralis titulo et honore decorari exoptat),
quam charissimi in Christo filii nostri Alvari, Congi Regis
illustris, supplicationibus inclinati, habita super his contemplatione cum venerabilibus fratribus nostris, S. R. E. cardinalibus, matura deliberatione, motu proprio, non ad alicujus
nobis super hoc oblatse petitionis instantiam, sed de nostra
mera deliberatione, et fratrum eorundem consilio et assensu,
deque Apos^licje potestatis plenitudine, ad Omnipotentis Dei

ej usque gloriosissima: Genitricis Virginis Maria:, ac totius curia:
coelestis laudem, gloriam et honorem, ac fidei Catholics exaltationem, et habitatorum ac incdlarum dicti regni Congi et
Angola: animarum salutem, oppidum Sancdi Salvatoris ac
regnum Congi et Angola: pradicta, cum omnibus et singulis
illius oppidis, castris, villis, locis, districtibus, ac cleris, personis,
ecclesiis, monasteriis, prioratibus, prseposituris et aliis piis locis
ac beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, sa:cularibus
et quorumvis Ordinum regularibus, a pra:dicta dioecesi Sancti
Thomse, Apostolica auctoritate, tenore pnesentium, perpetuo
separamus et dismembramus, et ab omni jurisdictione, superioritate, correctione, visitatione, dominio et potestate nunc
et pro tempore existencis episcopi Sancti Thoma:, eorumque
orficialis et vicarii, et quorumcumque jurium episcopo et capitulo hujusmodi per eos, ratione jurisdictionis et superioritatis
pra:dictarum, respective debitorum, auctoritate et tenore pra:missis, perpetuo eximimus et totaliter liberamus. / /
A c oppidum Sancti Salvatoris pra:dictum in civitatem Sancti
Salvatoris nuncupandam, ipsamque parochialem ecclesiam,
cujus fructus nuli sunt, in cathedralem Ecclesiam, sub invocatione ejusdem Sancti Salvatoris, archiepiscopi Ulixbonensis,
pro tempore existentis, suffraganeam futuram, ac in ea digni
tatem, sedem et mensam episcopales, cum omnibus et singulis*
privilegiis, honoribus et insignibus debitis et consuetis, pro uno
episcopo Sancti Salvatoris nuncupando, qui illi pra:sidiat, ac
jurisdictionem episcopalem, aliaque omnia et singula, quae ordinis, jurisdictionis ac cujuscumque alterius muneris episcopalis
sunt, habeat et exerceat, pra:dictoque archiepiscopo Ulixbonensi
metropolitico jure subsi't; ac decanatum et cantoriam, necnon
archidiaconatum, ac novem canonicatus et totidem praebendas,
pro uno decano et cantori, necnon archidiacono ac novem canonicis, qui in eadem Ecclesia Sancti Salvatoris inserviant, ac divinis intersint, aliaque ecclesiastica munera et functiones exerceant, ac in dicta Ecclesia Sancti Salvatoris capitulum, cum
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mensa, archa, sigillo et aliis capitularibus insignibus constituant,
ac habitu canonicali ad instar dignitates obtinentium et canonicorum aliarum cathedralium Ecclesiarum illarum partium
utantur, eisdem auCtoritate et tenore simili, perpetuo erigimus
et instituimus; necnon oppidum eivitatis et parochialem ecclesiam cathedralis, ae totum regnum hujusmodi dicecesis, incolas
vero et habitatores dicti oppidi civium nomine et honore deco
ramus, ac episcopo, capitulo, clero, civitati et dioecesi, Sancti
Salvatoris hujusmodi, ipsarumque eivitatis et dicecesis incolis
et habitatoribus, nunc et pro tempore existentibus, ut omnibus
et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, gratiis, 'favonbus et indultis, quibus alii episcopi ac alia
rum cathedralium Ecclesiarum capitula, aliazque civitates et
diceceses, ac eorum clerus, incolae et habitatores in genere utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt
quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere libere et licite
valeant, auctoritate et tenore prsedictis, indulgemus. / /
Praeterea eidem Ecclesise Sancti Salvatoris oppidum prxdictum sic in civitatem erectum hujusmodi, incolas et habita
tores pro civitate et civibus, ac dictum regnum Congi et Angola:
pro dioecesi; necnon illius cleros et populos pro clero et populo,
# juxta divisionem per dilectum filium nostrum Albertum, tituli
Sanctx Crucis in Hierusalem Diaconum Cardinalem, ab Austria
nuncupatum, modernum, et pro tempore existentem Apostolicae
Sedis in regno Portugallia: legatum vel vicelegatum aut nuntium, seu legati vel vicelegati, ejusdem Sedis facultates habentem, seu ab eorum aliquo, toties quoties opus fuerit, subdeledandos, faciendam, specificandam et certis limitibus distinguendam ex nunc prout ex 'tunc et e contra, postquam facta,
specificata et distincta fuerit, assignamus, ipsi quique Alberto
Cardinali, et moderno, ac pro tempore existenti, legato vel
vicelegato aut nuntio, seu legati vel nuntii, ejusdem Sedis
facultates habenti, plenam et liberam divisionem prasdictam
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faciendi auctoritatem et potestatem, etiam auctoritate ct tenore
prasmissis, concedimus. / /
Et insuper mensas capituli Sancti Salvatoris quingentos
cruciatos ducentorum millium regalium monetse regni Portugallise, ac quadringentorum ducatorum de camera, et singulis
dignitatibus centum et duodecim cruciatos quadraginta quinque millium regalium ac nonaginta ducatorum similium;
singulis vero canonicatibus et prabendis prsedictis centum cru
ciatos, quadraginta millium regalium, et octoginta ducatorum
parium summas respective constituentes pro eorum dote res
pective super redditibus regiis dicti regni Portugalli^, per dic
tum Philippum, et pro tempore existentem Portugal lias et
Algarbiorum Regem, annis singulis, donee alia sequivalens
assignatio dotis fiat, integre persolvendos, auctoritate et tenore
similibus, perpetuo applicamus et appropriamus. / /
Postremo ipsi Philippo, et pro tempore existenti Portugallias
et Algarbiorum Regi, jus patronatus, et pnesentandi personam
idoneam, etiam hac prima vice, ad dictam Eoclesiam Sancti
Salvotoris Romano Pontifici, pro tempore, existenti, cui per
eundem Pontificem, de persona ad Ecclesiam Sancti Salvatoris
prsesentata hujusmodi, eidem Ecclesise Sancti Salvatoris, providere debeat; necnon et prsesentandi personas idoneas, etiam
hac prima vice, ad decanatum et cantoriam, necnon archidiaconaltum ac canonicos et prsebendas hujusmodi, quoties illos,
perpetuis futuris temporibus, simul vel successive, quibusvis
modis et ex quorumcumque personis, etiam apud Sedem Apostolicam et in mensibus Sedi Apostolicae prjedicte reservatis
seu affectis, aut alias quomodolibet, va'care contigerit, pro tem
pore existenti episcopo Sancti Salvatoris, per ipsum epi'scopum
in decanum et cantorem, ac archidiaconum et canonicos, ad
pnesentationem huju'smodi, mstituendos, eisdem auctoritate
et tenore pari ter, perpetuo reservamus et concedimus. / /
Dccernentes jus patronatus hujusmodi Philippo et futuris
Portugallise Regi'bu's pradictis ex meris fundatione et dotatione
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competere, nee illi ullo unquam tempore, quacumque ratione,
derogari, posse; et si ei quoquomodo derogaretur, derogationes
hujusmodi cum inde secutis nullius sint roboris et efficaeise. / /
Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus Apostohcis, ac Ecclesias Santi Thomas hujusmodi, juramento, cdnfirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis
et lititens Apostolicis, eidem Ecclesue Sancti Thomas, llliusque
prxsuli, capitulo, et aliis superioribus et personis, sub quibuscumque tenori'bus et formis, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et
singulis etiamsi pro iliorum sufficienti derogatione de illis
eorUmque totis tenonbus, specialis, specifica, expressa et mdividua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem lmportantes, mentio seu qusevis alia expre'ssio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum
omnium et singulorum tenores, ac si dc verbo ad verbum, nihil
pemtus omisso, exprimerentur et insererentur, prssentibus pro
sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore, permansuris, hac vice duntaxat, specialiter et expresse
derogamus, cxtensque contrarus quibuscumque. / /
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam, etc. / /
Datum Romas apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis
Dominica M D LXXXXVI, XII kal. Junii, Pontificatus nostri
anno quinto.
BU LLA RIU M PA TRO N A TU S, par Levy Maria Jordao, Olisipone, 1866, I, p. 256.
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L E T T R E D U RO I D U C O N G O A L V A R E V I
A U P A P E U R B A IN V III
(16 -X II-16 39 )

SOMMAIRE — Le Rot se plaint que le Pape a oublie ses ouailles du
Congo. — Demande que les eveques resident dans son

royaume et la renovation de son titre de Majeste.

A o nosso muj Santissimo Padre Vrbano 8.°

Amantissimo Filho uosso Aluaro 6.° Rey de Congo beia
o Pe a V. Santidade e lhe pede a sua ben^ao para que Deus
N . Senhor lhe agmence contodo seu Reino na sua fee catholica debaxo da prote^ao de V. Santidade fauorecendo o, como
sempre o fauoreceo. / /
Os annos passados no prinfipio do meu reynado escreui
a V . Santidade por uia dos P.es da Conpanhia de IESVS, que
rezidem neste meu Reino e polla do Geral da Companhia de
IESVS, que ha pouco que recebi, soube como se dera a minha
nessa Curia Romana, e me deu esperan^as de que $edo regeberia as gramas de V . Santidade. A distan^a que ha de premeio cauza nao se alenbrar V. Santidade destas suas ouelhas
dezenparadfas] & para major desgra^ia minha se me [h]am
atrauesado de prem[e]jo os Grandes de Angola, que e[xercem?] o corner^io, e me estrouao nao mandar meus enbaxadores como antiguoamente, tudo [ ...] das minhas 'terras que
me [h]am tomadas, e das mujtas auexa^oins que de cbtinuo
re^ebo. [PJesso e rogo a V. Santidade que nos cofeda por
algus annos preuilegios no Altar do Saluador [e na] minha
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Capella de S. Thiago nas segundas e sabados, por cada missa
se tire [ ... porjgatorio.
Tambem pesso e rogo a V. Santidade nos co^eda Iubiu (x)
nas coatro festas do anno [Corpus] Christi, Spiritu Santo, Pascoa
flotida (2), e asim mais, o dia do Saluador, que he orago [ ...]
E a festa de Nossa Senhora da Uitoria, que he a dAsump^ao.
As coatro forao cocedidas pella [Santidade de P A JV LO 5.0.
E asim acabaraosse [h]a muitos annos os des annos que
o breue dizia. E tambem [ ..........] Indulgengias para os Rozairos [e] Agnus Dej. / /
Conuem ponha V . Santidade os [ ... ...] e aduirta aos
Bispos que conuinha rezidirem neste Bispado, e -nao [na
Loanda, pois por] esta cauza se tern renouado mujtos malles
que se poderiao atalhar co a sua pre[senfa ...] , e delegados
de V, Santidade. / /
Por con^eip^ao do Santissimo P.e PA V [LO 5.0 £oi conce]dido aos Reis de Congo o titullo de Magestade, de que
temos breue. V . Santidade nos con[ceda ...] que lhe tornamos a suplicar. E conuem que mande V. Santidade que nos
[ .......... ] desse Roma se nos maodao que mujtos fazem inuiziuei!s nesse portto de Ang[ola ... ...] V . Santidade hum
procurador para procurar por este Reino, por ser ia falesido
[Monsenhor Viu]es Referendario apostolico. / /
A o nosso muy Sanctissimo Padre Vrbano 8.° [.......... ]
e obedientissimo filho Aluaro 6.° Rey de Congo beia ao pe
a V . [Santidade ...] e pede a sua ben^ao, elle e todo seu
Reino. / /
En Congo, 16 de De[zembro 1639 annos].
s J Rey Dom [Aluaro].

A PF — SR C G , vol. 120, £1. 94.
O Lege: Jubileu.
(2) Dimanche des Rameaux.
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D E C R E T D E L A C R E A T IO N
D E L A M IS S IO N D U C O N G O
(25-V I-1640)

SOM M AIRE — La Propagande decrete I'etablissement de la Mission
da Congo la confiant aux Peres Capucins. — Nom i

nation da premier Prefet de la Mission.

Decretum
Die 25 Junii 1640: coram Sanctissimo.
Reference Eminentissimo Cardinali Brancacio, Sacra Congregatio Missionem in Regnum Congi decrevit FF. Bonaventurae de Alessano, Josepho de Mediolano, Joanni Francisco
de Civitate Ducali, & Bonaventurae de Toreila Capucinis,
a Procuratore Generali approbatis, hujusque Missionis Praefectum declaravit dictum Fratrem Bonaventuram de Alessano,
& pro facultati'bus jussit adiri S. Officium.
Card. Antonius Barberinns, Praef.
Franc. Ingolus, Secret.

M IC H A E L A TUGIO, Bullarium Capucinomm, Romae,

1743,11, P. 76.

IN S T R U C T IO N A U P R E F E T D E L A M IS S IO N
(25-V I-1640)

SOM M AIEE — La Propagande incite les Capucins a la predication

de I’Evangile, meme jusqua I’effusion de leur sang
et a leur mort pour I’Evangile du Christ.

M QNrTUM

In executionem Decreti praefati, & a Sanctissimo approbati, Patres destinati fuere muniti Monito tenons sequentis.
Sanctissimus in Christo Pater, & D. N . D. Urbanus,
Divina Providencia Papa VIII, omnium Hominum saluti, pro
suo Apostolico munere providere cupiens, Te Fratrem Bonaventuram de Alessano, Ordinis Capucinorum cum tribus sociis mittere decrevit, & mittit in Regnum Congi, ut cum
facultatibus, Vobis per alias Litteras concedendis, Evangelium
D. N . J. Christi annuntietis, & gentes lllas doceatis servare,
quaecumque S. Mater Ecclesia Catholica Romana praecipit,
& praesertim, ut judicium universale futurum eisdem contestemini. / /
Vos itaque Dei magnitudinem, & Apostolici muneris
vofcis commissi, gravitatem serio appendentes in primis cavete,
ne ad Haereticorum, Schismaticorum, & infidelium Conciones, aut ritus quoslibet, quovis praetextu, vel causa accedatis.
Deinde omnem adhibete curam, ut Ministerium vestrum
digne ac fideliter, etiam cum sanguinis effusione, ac morte
ipsa, si opus fuerit, impleatis, ut immarcescibilem coronam
a Patre Luminum recipere mereamini. / /

Datum Romae, ex Sacra Congregacione de Propaganda
Fide, die 25 Junii 1640. Pontificatus Ejusdem Sanctissimi
in Christo Patris Anno decimoseptimo.
Antonius Card. Barberinus, Praefectus.
Franc. Ingolus , Secret.

MICHAEL A TUGIO —

l.

j j j II, p. 76.
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D E C R E T SU R L A JU R ID IC T IO N D E S C A P U C IN S
(6 -V -16 53)

SOMMAIRE — La Propagande etablit l’amplitude geographique de

la juridiction des Capucins dans la mission du Congo.

Decretum Congregationis
In Congregatione generali de Propaganda Fide, habita die 6
maii 1653.
Referente Eminentissimo domino Cardinali Palloto licteras
fratris Antonii de Rervell, capucini missionari, scribentis ejus
collegas non observare dispositionem privilegiorum circa licentiam petendam ab ordinariis locorum pro exerctio facultatum
et administrationis sacramentorum:
Sacra Congregatio respondit, jam decrevisse in Regno Congi
non posse munia missionis exercere ad quinque leucas intra jurisdictionem parochorum dicti Regni
absque eorum expressa
licentia, secus vero in locis extra districtum dictarum quinque
leucarum, in quibus auctoritate ejusdem Sacrae Congregationis
et Sanctae Sedis Apostolicae quilibet missionarius cum obedientia praefecti poterit dicta munia libere exercere, etc.

(x) Le decret dont parle Ie document est celui-ci:
Die 22 Novembris 1650 fuit Congregatio super negocijs Missionis
Congi, in Palatio D . Cardinalis Capponij [ ...] . E t lectis per Secretarium,
ac propositis instantijs P. Bonauenturae a Surrento, Cappuccini, et Regis
Congi Procuratoris, fuit resolutum ut infra, videlicet.

2.0
circa administrationem Sacramentorum, fuit resolutum quod
missionarij administrare possint Sacramenta in dicto Regno, non tamen
in locis ubi resident Parochi, nec circumcirca per quinque leucas. Saluo
tamen lure eisdem Parochis exercendi sua munera parochialia, etiam
extra limites dictarum quinque leucarum.

M IC H A E L A TUGIO — /. c.y Romae, 1752, VII, p.
1 9 9 .— A P F — SR C G , vol. 250, fK 2 18 ; Monumenta M isstonaria Africana, Lisboa, 1965, X, p. 6 15.
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IN S T R U C T IO N D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U X M IS S IO N N A IR E S C A P U C IN S
(14 -I-17 26 )

SOMMAIRE

Instructions detaillees donnees aux missionnaires Capucins du Congo pour regler leurs relations ministerielles
avec les eveques et le clerge diocesain.

Rescriptum ad Eminentissimum Ponentem pro Instruction
mittenda M issionary, ab ijsque ohservanda, ac insvper intimanda P. Procuratori Generali Ordinis.

Primo. Essendo 1 PP. Cappuccini Mlssionarj tenuti mostrare
le Patenti della S. Congregazione alii Vescovi per ottenere il lor
consenso prima di cominciare l’esercizio della missione, in vigore
^-fel Decreto della S. Congregazione li XI Adaggio 163 7 ^ j
quando essi Vescovi pretendessero d’esaminarli prima clie amminrstrrno 1 Sagrainenti, per non esservi in esse Patenti le parole
examinatus et approbatus, rrspondino a detti Vescovi, che l’essere
stati approvati per Missionarj importa lo stesso che l’essere stati
approvati per 1 amministrazione de Sagramenti, giacche 1’vffizio
(*) Die X I M artij (sic) 1637.
A d quartum. Item quia Missiones fiunt a Sacra Congregatione
cum clausula (requisite prius Episcopi loci consensu) Eminentissi
Patres respondent teneri Missionaries Litteras Patentes suae Missionis
a Sacra tamen Congregatione expeditas, non autem Obedientias suorum Superiorum Episcopo ostendere pro obtinendi illius consensu.
Ita reperitur in Registris huius Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide.
0
A P F — SRCG, vol. 6 51, fl. 195.
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ch Missionaries per il quale sono stati approvati, consiste appuncot nel predicare, e neiramministrare i Sagramenti, e nello stesso
modo si conterrano i Prefetti nel dare poi questa risposta, ed in
ogn altra occasione, si gl vm, come gl alcn, osservino quella
proprieta, vmilta, e nspetto, che conviene a Religiosi, ed a ministri del Santo Vangelo, e che si deve alii Vescovi, facendo loro
conoscere con le parole, e con i fatti, che essi sono stati mandati
cola dalla Santa Sede, non per distutbare la loro giunsdizione,
ma bensi per aiutarli, e cooperar seco alia salute delle anime.
2.0 Se poi cio non ostante i Vescovi ripugnassero di dare
il loro consenso, non percio duono ne i Missionarj, ne i Prefetti,
prorompere in minaccie, di voler ricorrere alia S. Sede, di riconoscere sol questa per Superiore, di non esser tenuti a dipendere
de Vescovi, che il consenso chiesto, ed ingiustamente negato,
si ha per ottenuto, e cose simili, e molto meno di voler procedere
contr essi Vescovi; ma bensi discossa, e ben considerata la
materia fra di loro, per caminare con quella prudenza, e destrezza
ch e necessana, il Prefetto, o altro loro Supenore Regolate ivi
esistente ne parli al Vescovo, e procuri di capacitarlo, e
successivamente i Missionarj si regolaranno, secondo che
dettto Prefetto, o altro Superiore Regulate loro prudentemente
ordinara. Quando poi i Vescovi persistessero nella loro ripugnanza senza giusta causa, i Missionarj potranno in tal caso
esercitare le loro facolta; e darne conto alia Sagra Congregazione, giustificando alia medesima vi auer fatte col Vescovo
tutte le parti imposte loro di sopra.
3.0 Auuertino essi Missionari, non esser loro lecito, ne
auer facolta, di conceder dispense matrimoniali, ne di assoluere
dalle Censure in foro externo nei luoghi, oue sono i Vescovi,
e doue s’estendono le Diocesi, e giurisdizione de’ medesimi.
4.0 Assolvendo essi Missionarj nel foro interno talvno
degl’ incorsi nelle Censure riservate alia S. Sede, e dichiarati
incorsi dai Vescovi per pubblica sentenza, o in altro modo

giudicialmente, sono tenuti d’auuertire gl’assoluti, che fin’
a tanto non saranno stati assoluti nel foro esterno dal Vescovo,
deuono reputarsi, e contenersi, come se non fossero stati in
alcun modo assoluti, e pero non esser lecito ai medesimi di
conversare, incervenir nella Chiesa, rioever i Sagramenti, etc.
5.0 N e pure e lecito ai Missionarj di assolvere in foro
interno ad ogni semplice richiesta delli scommunicati, ma
solamen'te nell’ attuale Sacramental Confessione de’ peccati,
e purche vi concorrino le debite disposizioni, e specialmente
di soddisfare la parte offesa, di esser pronti ad vbbidire, e di
ricorrere al Vescovo per l’assoluzione in foro externo subito
che possino.
6.° Auendo la Sagra Congregazione risoluto li 6 di
Maggio 1 6 5 3 — N on posse Missionarios in Regno Congi
munia Missionum exrecere ad quinque leucas intra jurisdictionem Parochorum absque eorum expressa licentia — devono

percio esattamente osservare detto Decreto con asternersi dagl’
atti Parochiali, e specialmente dall’ assistere alii Matrimoni
senza licenza de Parochi; ma solo ponno amministrare i Sa
gramenti della Penitenza e del Battesimo in caso di necessita,
ma non solennemente.
Che se poi i Vescovi permetteranno lor di poter esercitare
gl’ atti Parocchiali, anche in distanza dalle Parroohie per sole
tre leghe, vedendo, che i Parochi in maggior distanza non
ponno supplire al bisogno dell’anime, potranno farlo.
7.0 Mandando il Vescovo qualche Prete, o venendo questo
da se, o pure fingendo d’esser stato mandato dal Vescovo per
amministrare i Sagramenti nel luogo, o luoghi, oue essi
Missionarj hanno Chiesa, ed esercitano la Cura dell’ anime,
questi amorevolmente e con quella Carita che e necessaria,
e che e il carattere del loro Ministero, esortino detti Preti a
partisene, particolarmente quando non siano morigerati, o pur
quando essendo tali, non sia loro vtile, o necessario l’aiuto di
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essi; ed in caso che questi non volessero partire, senza venire
in contesa co’ medesimi, ne diano awiso al loro Preftto, affinche ne parli al Vescovo, e l’induca a richiamarli, et a sospender
loro la facolta, che gl’avesse data, con fargli conoscere il pregiudizio che viene al servizio di Dio, et dell'aniine da una
tal confusione, e dall’incapacita, o scostumatezza de Preti, ed
inoltre non esser giusto, che i Missionarj siano spogliati della
propria Ohiesa senza giusta causa, ne che altri entrino a disturbare la Cura deU’anime, delle quali essi deuono rendere
conto al Signore Iddio.
8.° A ll’incontro poi, se il Popolo fosse troppo numeroso,
0 il Paese, doue dimorano i -Missionarj fosse troppo vasto, ne
essi fossero veramente sufficient per amministrare i Sagrar
menti a tante anime, in tal caso richiedino maggior numero
di Missionarj, e tanto quanto potra bastare, e per i'mpedife che
1 Vescovi non permettino a’ Preti, giacche per lo piu sono
ignoranti, o discoli, di frastornare quella Missione, procurino
i Missionarj, e molto piu i Prefetiti, di captivarsi i Vescovi
medesimi, e di caminare d’accordo con essi.
9-° I Missionarj non ponno impedire, che 1 Vescovi mandino i Preti per amministrare i Sagramenti in quelle Chiese,
le qualli fossero state abbandonate e derelitte dai Missionarj,
per qualunque causa. Auuertino pero i Missionarj di non
a'bbandonarle senza precisa e indispensabile necessita.
io.° Benche poi i Vescovi pretendino che le loro Diocesi
si estendino a tutti i Paesi che si conquistano, non per questo
1 Missionarj dhe si trovassero cola gia introdotti, o che dopo
vi passassero ad esercitare il loro ministero, saranno tenuti ad
altro, che a quello si e detto di sopra, nelli Capitoli precedent,
e specialmente nel primo, 2.0 et 6.°, ma pero, come pure si e
detto, quando fosse fatta loro opposizione dai Vescovi, pro
curino, senza intrare in contesa di giunsdizione, e senza minaccie, con modestia, e con il motivo del bisogno dell’anime, e
19

della propagazi'one della S. Fede, ed d ’altri simili, di captivarsi
i medesimi Vescovi e di fare, che cessino da tali opposizioni,
rimostrando loro, che essi Missionarj cooperano, e non pregiudicano all’adempimento del grand’ obbligo de’ stessi Vescovi,
i quali douerebbero desiderare il loro aiuto, per la scarsezza
obe hanno de Preti idonei, e morigerati, senza lasciare d’esercitare intanto il loro Ministero; e con avvisare nel tempo stesso
la Sagra Congregazione, ma senza fame istanze ne fra
di loro, ne con alcri, e senza far nascere impegni, e contrasti
di giurisdizione, che non sono di profitto veruno, ma di molto
danno.
Roma, dal Palazzo della Sagra Congregazione de Propa
ganda Fide, 14 Gennaro 1726.
A P F — Acta, vol. 96, fls. 40 -4 3.— Ibidem, SR C G ,
vol. 6 51 > fls. 174-17 6 v . — Colletanea S. Congregationis
de Propaganda Fide, Romae, 1907, I, p. 98-99, n.° 305.
N O T A — Ce decret a ete fait pour donner une reponse adequate
aux plaintes des Capucins et pour terminer le conflit de juridiction
entre le Clerge Seculier et 1’Eveque d’Angola et Congo d’une part
et les missionnaires Capucins de l’autre. Dans la congregation du 14
Janvier 1726, de la Propagande, apres lecture du rapport du cardinal
Ludovico Pico della Mirandola, membre de la meme Sacree Con
gregation, a ete approuvee l’lnstruction qui porte la meme date.
Le rapport du cardinal Pico se trouve dans A P F , SRCG, vol. 6 51,
fls. 162-169 et Acta, vol. 96, fls. 29-40. Cfr. Louis Jadin, Le Clerge

Seculier et les Capucins du Congo et d’Angola aux X V Ie et X V lle
Siecles, Rome, 8 V ia Omero, 1964, p. 128 et s.
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E X T IN C T IO N

D ES

O RDRES

R E L IG IE U X

EN

PO RTU GAL

(30-V-1834)
SOMMAIRE — Tous

les convents, monasteres, colleges, hospices,
ainsi que toutes les maisons de religieux de tous les
Ordres Reguliers, de toute denomination, institut ou
regie, sont supprimes a jamais. — Leurs biens sont
incorpores dans les propres de I’Etat.

Tomando em considera^ao o Relatorio do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Eclesiasticos e de Justifa e
tendo ouvido o Conselho de Estado:
Hei por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte:
Artigo 'i w — Ficam desde ja extintos em Portugal,
Algarve, Ilhas adjacen'tes e Dommios Portugueses, todos as
Conventos, Mosteiros, Colegios, Hospicios e quaisquer Casas
de Religiosos de todas as Ordens Regulares, seja qual for a
sua denomina^ao, instituto ou regra.
Artigo 2.0 — Os bens dos Conventos, Mosteiros, Cole
gios, Hospicios e quaisquer Casas de Religiosos das Ordens
Regulares, ficam incorporados nos proprios da Fazenda Nacional.
Artigo 3.° — Os Vasos Sagrados e paramentos, que serviam ao Culto Divino, serao postos a disposifao dos Ordinarios respectivos, para serem distnbuidos pelas Igrejas mais
necessitadas das Dioceses.
Artigo 4*
A cada um dos Religiosos dos Conventos,
Mosteiros, Colegios, Hospicios, ou quaisquer Casas extintas
sera paga pelo Tesouro Publico, para sua sustenta^ao, uma
pensao anual, enquanto nao tiverem igual ou maior rendimento
de Beneffcio ou emprego publico. Exceptuam-se:

§ i.° — Os que tomaram armas contra o Trono Legitimo
ou contra a liberdade nacional.
§ 2.0 — Os que cm favor da Usurpa^ao abusaram do
scu ministerio no Confessionario ou no Pufpito.
§ 3.0 — Os que aceitaram beneftcio ou emprego do
Usurpador.
§ 4.0 — Os que denunciaram, ou perseguiram directamente os seus concidadaos, por seus sentimentos de fidelidade
ao Trono Legitimo, e de adesao a Carta Constitucional.
§ 5.0 — Os que acompanharam as tropas do Usurpador.
§ 6.° — Os que no acto do restabelecimento da Autoridade da Rainha, ou depois dele, nas terras em que residiam
abandonaram os seus Conventos, Mosteiros, Colegios, Hospicios ou Casas respectivas.
Artigo 5.0 — Ficam revogadas todas as leis e disposi^oes
em contrario.
O
Ministro e Secretario de Estado dos Negdcios Eclesiasticos e de Justi^a o tenha assim entendido e fa9a executar.
Pa^o das Necessidades, em vinte e oito (J) de Maio de
mil oitocentos e trinta e quatro.
N O T A — Des instructions pour l’accomplissement scrupuleux
du Decret du 30 M ai ont ete donnees par Jose da Silva Carvalho,
le 3 Juin 1834. — Teixeira Rebelo, Op. cit., p. 56-57.
D ’autres Instructions ont ete donnees par Silva Carvalho au
Cardinal Patriarche, le 20 Juin 1834, en vue de la reparation des tem
ples en etat d’etre repares. — Teixeira Rebelo, Op. cit., p. 58-61.
U n arrete du 24 M ars 1835 ordonne la preference du choix de religieux des Ordres supprimes pour le service des eglises vagues. — T ei
xeira Rebelo, Op. cit., p. 67.

CO LLEC(JAO DE LEGISLA^AO , p. i8q. — Joao Af.
Pacheco Teixeira Rebello. — Collecpao Completa de Legislapdo Ecclesiastico-Civil, Porto, 1896, I, p. 54-55.
(1 ) M algre cette date donnee par la Collecgao de Legislapao, la
date exacte est celle du 30 M ai 1834.
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A C O R D D U ROI D U C O N G O H E N R IQ U E II
(26-V I-1845)

SOMMAIRE — Permission aux Portugais pour s’etablir a Ambriz . —
Reedification d’une eglise ancienne pour le culte. —

Manutention d’un missionnaire et (Tun professeur des
premieres lettres. — Defense du roi contre ses enemis.

Eu Dom Henrique 2.0 Rei Catolico do Congo, querendo
testemurihar o grande apre^o em que tertho a estima de Sua
Majestade Fidelissima a Sr.a Dona Maria 2.a Rainha de Por
tugal, e dos Algarves, e bem reconsiderando o que me foi
presente pelo seu Embaixador, o Capitao dos seus Reais Exercitos Antonio Joaquim de Castro, Cavaleiro de Sao Bento
de Avis, encarregado de solicitor permissao, para que os Portugueses se possao estabelecer nos meus Dommios do Ambriz,
a'li coloear Autoridades Militares, Civis, e Administrativas,
e constituir Fortalezas, que protejam o licito comercio, evitando que por aquele ponto sejam introduzidas fazendas por
contrabando em manifesto prejuizo do meu Reino, e da miriha aliada; querendo ao mesmo tempo estreitar mais as antigas rela^oes de amizade entre as na^oes de Portugal, e Congo
por meio da aproxima^ao: Fui servido declarar perante toda
a minha Corte, ouvindo os grandes do meu Reino, e de acoido
com o dito Embaixador, que dou o meu pleno consentimento
para que os Portugueses se estabele^am nos ditos meus Dominios do Ambriz na forma ja dita, com as condifoes dos cinco
Artigos seguintes:
1 .° — Que Sua Majestade Fidelissima, mandara reedificar
uma das antigas Igrejas, que ouveram na Corte deste Reino

do Congo, entre as quais ainda existem as paredes de algumas
aproveitaveis: e mandara as necessarias Imagens, a fim de
que nela se celebrem todos os oficios com decencia, e se adore
o verdadeiro Deus, desterrando a heresia que se introduz pelo
abandon© da Religiao de Jesus Cristo Nosso Senhor.
2° — Que tera sempre na dita Igreja um Missionario
Apostolico, Vigario Geral, de bons costumes, que nos conduza
pelo caminho da Fe.
3° — Que tera igualmente sempre na Corte deste Reino,
um mestre de primeiras 'letras que ensine, e guie a mocidade.

4° — Que estes empregados, sejam pagos por Sua Majestade Fidelissima, pois que a pobreza do Reino do Congo o
nao permite.

5*°
Que estabelecidos que sejam os Portugueses no
Ambriz, terao obriga^ao de defender com as suas armas, e
seus auxilios, o Rei do Congo, quando seja atacado pelos seus
vizinhos dentro da sua mesma Corte.
Em testemunho do que assinei com o Embaixador de
Sua Majestade Fidelissima, e se fizerao dois do mesmo teor,
que mandei selar com as minhas armas Reais, ficando um
com cada uma das partes contratantes.
Feito em Sao Salvador do Reino do Congo, aos vinte e
seis de Junho do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1 845.
s) Don Henrique 2 °
E l Rei do Congo
Locus ‘f’ sigilli
s) Antomo Joaquim de Castro

A H U —- Angola, Boite de 1845.

L E T T R E D U RO I D U C O N G O H E N R IQ U E II
A U G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
(4 -V II-18 4 5)

SOMMAIRE — Envoi de son fils Nicolau a Lisbonne. — Guerre civile

provoquee par les esclaves et leur repression par les
armes portugaises a la demande du Roi.

Governo Geral
da Provfncia
d’Angola
Copia

Eu Dam Henrique segundo, El-Rei Catolico e Senhor
antiqmssimo do Reino do Congo. / /
Recebi a carta de Vossa Excelencia de trinta e um de
Maio, aos vinte e dois de Junho do corrente ano, com o
mimo constante a relagao junta, que Vossa Excelencia me
remeteu em nottie de Sua Majestade Fidelissima a Rainha
Senbora Dona Maria Segunda, pelo seu Embaixador o Capitao
Antonio Joaquim de Castro: o que muito estimei, e muito
agradefo. / /
Por motivos politicos de Familias de minha Corte, se
resolveu o Infante meu Filho Dom Alvaro a ficar, e em seu
lugar vai substituido o menor Dom Nicolau de Agua Rosada
de Sardonia, que Vossa Excelencia enviara para a Corte de
Lisboa, acompan'hado com o Reverendissimo Padre Antonio
Francisco das Necessidades, para beijar a mao a Sua Majes
tade Fidelissima: e por sua menor idade vao as minhas ins-

tru^oes juntas a Carta dirigida a Sua Majestade; e logo que
a mesma Augusta Senhora resolver de melhor modo os Negocios de minha Corte, reenviara o mencionado Infante em
companhia do mesmo Reverendo Padre, e o Embaixador de
Sua Majestade, o supradito Capitao, quando voltarem a
Luanda. / /
Comunico dizer a Vossa Excelencia que a guerra civil
que me fez o Fidalgo Dom Alvaro Mabambo em mil oito
centos quarenta e um neste Reino, foi originada entre escravos
em dia da Feira, onde houveram mortandades; e na mesma
guerra se meteram os escravos do Hospicio de Santo Antonio,
e da Se Catedral deste Reino, para me despojarem do Trono,
e colocarem ne'le aquele Fidalgo, ou outro. / /
Os mencionados escravos sao rebeldes, por levantar armas
contra mim, como conspirarem tam'bem contra o Reverendissimo Padre Missionario, depois de lhe roubarem: nao obedecem e nem fazem servi^o a Igreja, e aos seus Ministros,
quando aqui estao; antes os maltratam, fiados de sua multidao;
e melhor se informara do mesmo Reverendo Padre, e o Em
baixador Capitao Antonio Joaquim de Castro, o que neles
observou; e por este motivo requeiro a Vossa Excelencia os
auxilios necessarios de uma forya Militar que Vossa Exce
lencia julgar, por serem escravos do Padroado Regio de Sua
Majestade Fidelissima, para os castigar, e subjugar, remetendo
os rebeldes a sua Real Coroa: o que participara a Augustfssima
Senhora, pelos meus Filhos Dom Simao, e Dom Andre, Embaixadores, que conduzem a Dom Nicolau a entregar na presen^a de Vossa Excelencia, igualmente o Embaixador de Sua
Majestade, e o Reverendo Missionario. Remeto mais quatro
peles de tigres, que por mim oferefo a Sua Majestade Fidelfs-

sima, que Vossa Excelencia enviara a Lisboa, e minha carta.
Deus Guarde a Vossa Excelencia por muitos anos. / /
Reino do Congo, de S. Salvador, quatro de Julho de mil
oito centos e quarenta e cinco.
Dom Henrique Segundo
E l Rei do Congo

Esta conforme. / /
Secretaria Geral do Governo da Provmcia de Angola e
suas Dependencias, 30 de Agosto de 1845.
s) Joao de Reboredo / /

Secretario G.al da Prov.a
A H U — Angola, Boite de 1845.
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S O L U T IO N D E D O U T E S JU R ID IC T IO N N E L S
(22-IX -1845)

SOMMAIRE — Determination an sujet de la juridiction ecclesiastique

dans la cote occidentale d’Afriqtte.

souunofNBs oueroeuM
Du'bii
4. Se abbia ad unirsi alia Missione delle due Guinee tutto
il paese della Senegambia, et quatenus affirmative?
5. Se tutta via debanno eccettuarsi le picciole stazioni
che vi hanno i Portoghesi e che forse dipendano dal Vescovo
residente al Capo Verde?
6. Se alia domanda fatta dall’ abb. Libermann per la
determinazione dei limiti della Guinea inferiore possa rispondersi che la Missione delle [due] Guinee si estende a tutti
i luoghi della Guinea inferiore nei quali consti non aver giurisdizione il Vescovo di Angola e Congo?
In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita
die 22 Septembris 1845, Eminentissimi ac Reverendissimi
Domini Cardinales ad proposita dubia responderunt ut sequitur:
Ad quartum: Affirmative juxta mentem; quatenus nempe
certo constet nullam Senegambiae partem sive jure, sive
facto subesse auctoritati et regimini Praefecti Apostolici Missionis vulgo de Senegal: secus autem significetur eidem Praefecto consilium a Sacra Congregatione initum, de universa
28

praedicta regione pro meliore ejus cura, Vicariatui utriusque
Guineae rursus erecto, conjungenda.
Ad quintum: Afimative.
Ad sextum: Item.
J. Ph. Card. Fransoni

Praefeetus et Ponens
N O TES ET D O CU M EN TS, Paris, 1939, VIII, p. 4 14 .

N O T A — Les petites stations portugaises, certainement dependantes de 1’eveque du Cap-Vert, n’etaient si petites qu’on les appelait,
puisque la Guinee Portugaise, pour le moins, en faisait partie.
La designation geographique de Guinee Inferieure et Superieure
c’est une bizzarrerie nee dans la tete de gens qu’ignoraient tout de
la geographic africaine. D ’autre part les limites geographiques de la
Guinee s’arretaient, au plus, dans le Zaire. Le Congo, Angola et les
territoires au Sud du Cunene n’etaient plus la Guinee. Done c’est
une pure invention, fondee sur une erreur maladroitement engendree,
que faire parvenir la juridiction du Vicaire des Deux-Guinees jusqu’au
Sud-Ouest africain. D u reste la juridiction de leveque d’Angola
n’etait nullement determinee par un «conste», mais bien par la bulle
de fondation de l’eveche. (20-V -15 9 6 ).
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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A M O N S E IG N E U R A L O IS E K O B E S
(17-X -18 49 )
SOMMAIRE — Projects pour les ties du Prince et S. Thomas, et Luan
da. — Ces ties donneraient des missionnaires pour I’evangelisation de la cote. — Project de visiter Luanda,

y faire des Confirmations et meme des Ordinations.

Spes nostra Salve! Gabon le 17 Octobre 1849
Monseigneur et bien aime Confrere
Je viens de voir l.’excellent Monsieur Camera (*) consul
fran^ais a 1’yle du Prince. II arrive de St. Paul de Loanda avec la
fregate la Penelope. Nous avons cause de Pyle du Prince, de St.
Thomas, de St. Paul. II desire vivement l’etablissement d’une
ecole a Pyle du Prince et il m’a dit que c’etait le desir de
tous les considerables de Pyle. II a offert sa maison pour cet
etablissement, en attendant qu’on eut prepare ce que convient:
je lui ai dit que nous manqueons de monde pour le moment,
mais que j ’espere en avoir pour plus tard.
Monseigneur, parlez devant a l’etat de cette poupre (!)
partie portugaise; St. Thomas est un eveche suprime (2),
m’a dit Mr. Camera, St. Paul est vacant, il manque de pretres,
ici il n’y a que de mauvais, tous les gens bien pensants sont
d’avis qu’il lui faut un clerge regulier pour remettre les choses
( x) Lege: Carneiro.
( 2) Il a y erreur d’information. L eveche de S. Tome (St. Tho
mas) n’a jamais ete supprime.

3°

sur pied. Deux ou trois de nos pretres qui commenceraient
une ecole, auraient bientot un petit Seminaire, parce que l’education religieuse y developperait sans doute bien des voca
tions; de la nous aurons des sujets pour en former une autre
a St. Thomas avec un grand Seminaire. C ’est le seul moyen
que je vois le reformer le mauvais clerge de cette partie.
Je suis persuade que ces deux yles nous donneront grand
nombre de sujets pour evangeliser la cote du Koango et plus
bas, £tant connus d'e 1’yle du Prince et de St. Thomas nous
y serons bien re^us, me dit Mr. Carnero. Voyez vous meme,
Monseigneur, ce qu’il nous faudrait pour cela. L ’Europe ne
pourra jamais nous fournir pour les besoins de l’Afrique. L ’yle
du Prince, St. Thomas et Annobon — ou il n’y a aucun
pretre, quoique tous [soient] chetiens; nous fourniront tout ce
que la France no peut nous donner, des santes africaines!
La population est noire dans ces yles; elles sont tres salubres et les vivres y sont abondants. On nous y fournira tout.
Je viens d’apprendre que St. Paul de Loanda n’a pas eu depuis
longtemps d’Eveque resident (3) ; vouz pouvez juger de la,
quels sont les besoins de cette portion de l’Eglise; apres avoir
vue St. Thomas, je ferai mon possible pour aller voir St. Paul.
Mars j’ai besom ici d’un homme sage et eclaire pour m’aider
de ses conseils. M a position et tres difficile. Je Serai prie d’aller
administrer la Confirmation. On me presentera bien du monde,
et beaucoup peu prepares. Je vais ecrire aux pretendants (?)
pour les engager a s’instruire. J ’ecris en meme temps a Lisbonne
(3) Le dernier eveque, religieux Carme, Fr. Sebastiao da Anunciagao Gomes de Lemos, vieux et malade, a renonce 1eveche en 1848,
sans avoir pris la possession canonique du diocese et est mort en
1869. La juridiction a ete exerce par les vicaires capitulaires. Son
successeur, M gr. Joaquim Moreira Reis, confirme le 28 Septembre
1849, est arive a Luanda le 22 M ars 1852. II est parti de Luanda le
19-5-1855, et a renonce en 1856; le Saint-Siege a accepte la renonce
le 10-3-1857.
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demandant des catechismes, car ils ne savent comment s’y
prendre pour enseigner. Je supplie tous les jours Marie d’avoir
pitie de ces pauvres peuples.
On m a parle d ordinations; qu’on viendrait au Gabon.
Connaissant les pretres qui presenteront, je ne pourrai jamais
ordonner sur des certificats de leur part, parce que la capacite
s y trouverait-elle, je dois douter de la moralite; je ne pourrai
done jamais consacrer des sujets avant d avoir la des hommes
sur lesquels je puisse compter. Le Pere Boulanger serait bien
1 homme qui conviendrait avec deux autres plus jeunes. Mais
vous en avez besom — tachez de nons trouver un Mr. Bou
langer n° 2. Je laisse tout a votre sagesse. Ecnvez en France —
demandez pour nous. Que le Bon Ange vous conduise!
Votre tout affectionne en Jesus et Marie
■ f Jean Remi, Ev.
AGCSSp. — Boite 172.
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MGR JEAN-REMI BESSIEUX
Vicaire Apostolique des Deux-Guinees

L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A M O N S E IG N E U R A L O IS E K O B E S
(Debut 1850)

^O M M A IRE— Projects four les ties Fernao do Po, Prince, St. Tho

mas et four la ville de Luanda.

Monseigneur et bien aime Confrere

2.0
L ’excellent commandant du Pourvoyeur, que j’avais
prie de voir Fernando Po, m’a donne les nouvelles les plus
satisfaisantes. Nous y serons re^us avec joie; il y a des chretiens et beaucoup de dispositions au Christianisme, mais
encore pour cela il nous faut des pretres. Depuis ma derniere
j ai souvent pense a Tile du Prince et nous en parlous souvent
lei. Combien j’ai regret que vous ne soyez pas ici pour voir
l’etat des choses dans cette partie. La bonne disposition des
habitants a mon egard, Fetat deplorable du clerge, et des
peuples d’ailleurs bien disposes, Favantage que je vois pour
notre mission de Guinee d’avoir cette lie, qui est le point
le plus sain de FAfrique centrale, avantage pour les missionnaires qui trouveraient fa un lieu pour se retablir, avantage
pour la mission qui pourrait avoir la son petit et son grand
Seminaire: tout cela me semble meriter votre attention. M . le
Berre pense comme moi, que cette lie aurait un grand avan
tage pour le bien, car d’un cote il serait bien avantageux que
les enfants fussent un peu depayses, afin de prendre de
1 autorite sur leurs compatriotes, qui ne les respecteront tout
a fait qu’autant qu’ils auront un peu voyage; d’un autre cote
3
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les parents qui connaissent Tile du Prince n’auront aucune
peine de les laisser aller la, ils iront meme les accompagner,
ils pourront les voir, etc.
L ’ile du Prince ou nous mettrions une bonne communaute
de Religieuses ferait egalement un grand bien pour la mission,
puisque la nous aurions un grand nombre de jeunes filles
negresses parmi lesquelles Marie a sans doute fait des choix.
Mais pour cette oeuvre, Monseigneur, ll nous faudrait au
moins deux bons missionnaires, des hommes d’un age avance;
pour reformer le clerge ll 'faut plus que la vertu, il faut 1 expe
rience et la maturite. Le ou un autre Boulanger occuperait la un
poste plus important que celui qu’il aura apparemment ailleurs:
je laisse le tout a votre sagesse.
Si vous approuvez mes vues sur Tile du Prince il faudrait
faire la demande de Religieuses pour cet endroit. Mais il
faudrait la de bons sujets, des religieuses bien elevees, puisqu’il y a de bonnes families avec lesquelles on sera en rapport.
Je ne crois pas qu’il sort necessaire d’en ecrire a Rome pour
faire a Pile du Prince un etablissement; il sera necessaire pour
y faire le petit et le grand Seminaire, alors j’ecrirai; j’aimerais cependant de consulter au moins le nonce apostolique,
et s’il se peut Mgr. le Prefet de la Propagande sur notre pro
jet, qui s’etend sur St. Thomas et sur toute la cote de Loanda,
ou il manque de secours. L ’eveche de St. Paul est dans le
plus triste etat. Les fsveques ne residant gueres, tout est abandonne, c’est une raison pressante pour donner des pretres
a cette localite, c’est faciliter le bien. On reclamera officiellement mon ministere; je puis sans doute le refuser jusqu’a ce
que je vois les choses en bon etat pour le Sacrament de Con
firmation; mais cet etat satisfaisant ne sera jamais si nous ne
laissons la une Communaute; c’est une consideration qui est
cres forte pour moi. Dites moi par la prodhaine occasion ce
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que vous pensez sur totut cela; ecrivez cn je vous prie a M . le
Superieur (*), exposez lui les choses.
Je persiste, Mgr., a croire que notre Communaute ne
pourra pas fournir les sujets que les ressources de la mission
pourront soutenir. Demandez done au moins qu’ils partent
tous pour l’Afrique, a Tile du Prince les parents nourriront
les enfants, et les missionnaires trouveront tout dans Pile. Dans
peu de temps cette Communautte ne coutera que fort peu,
et peut-etne point du tout, si le gouvernment portugais s’interesse a notre oeuvre; e’est bien important pour notre petit
Seminaire. Les goelettes de l’Etat seront a notre service [tant]
pour St. Thomas que pour la Cote, soit dans le Sud, soit pour le
Golf Benin, soit pour le Gabon.

AGCSSp. — Boite 172.
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Le Pere F. M . Paul Libermann.

L E T T R E D E M O N S E IG N E U R JE A N B E S S IE U X
A U V E N E R A B L E PE R E L IB E R M A N N

(3-II-185X)
SOMMAIKE — Encore les projects pour Prince, St. Thomas et Luanda.
— Avoir des missionnaires pour I’apostolat dans ces
regions. — Bessieux pense aussi aux ties du Cap
V ert .— Impossible penser efficacement aux possessions

portugaises vue la disete de personnel.

Sainte Marie, le 3 fevrier 1851
Mon Reverend et bien aime Pere

Votre pauvre enfant sent bien le poids de la charge que
vous lui avez faite imposer: a mesure que j’avanoe en age ma
faible capacite diminue encore: je puis a peine suffire aux
besoins de la petite portion du Gabon et oependant la mission
doit prendre de 1’extension, car a droite et a gauche les besoins
des peuples sont immenses et il y a des questions infiniment
importantes et tres difficiles pour lesquelles j’ai besoins d’un
homme capable.
L ’article des possecions portugaises, Pile du Prince, St.
Thomas, St. Paul de Loanda, ou Ton demande des pretres
de notre Congregation, est des plus difficiles. Je vois d’un
cote ces pays catholiques, bien desoles sans doute, mais enfin
ils ont ete evangelises et il y a quelques moyens de s’y sauver,
malgre le mauvais clerge: tandis que notre pauvre Afrique a
nous est desolee et n’a peut-etre jamais re$u le flambeau de
la foi.
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Je vois, d’apres ma plus simple connaissance des choses
que nous ne pouvons pas penser a y avoir jamais un Seminaire,
puisque ces lieux sont hors de ma jurisdiction. J ’incline done
fortement, malgre les demandes reiterees qui me sont faites,
de pourvoir la mission, demandant a Dieu de nous donner
assez de pretres p u r porter du secours a tous les besoins.
Je vous dirai, mon bon Pere, que j ’ai ete fache que Ton
se soit empesse de parler de l’yle du Prince a la Propagation
de la Foi. L ’yle du Prince, St. Thomas, St. Paul se chargeraient de l’entretien complet des communautes que nous lui
donnerions. Pourquoi, sans rien savoir, aller faire des deman
des de fonds?

T /. B. Bessiettx, ev. de Calli-polis
N O T A — Dans une lettre suivante le meme sujet lui vient encore
sous la plume.
Sainte M arie du Gabon, le 19 fevrier 18 51
M on Reverend et bien aime Pere

Nous ne pouvons p i n t penser actuellement aux pssessions portugaises, vue la disette ou nous sommes ici de missionnaires.

/. B . Bessiettx, E v . de Callipolis
IB ID E M .
Dans une lettre plus ancienne, M gr. Bessieux p n sa it meme
aux lies du Cap-Vert. Leveq u e du Gabon ecrit, en effet, a M gr.
Alolse Kobes:
S p s nostra, salve! Sainte M arie du Gabon, le 16 mai 1850.
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Je ne suis pas eloigne de donner deux ou trois missionnaires aux
lies du Cap V ert; il faut des hommes solides, M r. Ronarch ou le
Pere Boulanger me sembleraient les seuls propres a cette oeuvre; il
faut voir avant de rien promettre.

Jean Rem i, E v . de Callipolis

IB ID E M .

PA R O ISSE S E T E G L IS E S D ’A N G O L A
(Dec. 18 5 1)

Situagoes

N . Senhora dos Remedios
Corpo Santo
N . Senhora do Carmo
N . Senhora da Nazare
S. Joao
N . Senhora da Conceigao
Misericordia
N . Senhora do Cabo
N . Senhora do Conceigao
N . Senhora da Vitoria
N . Senhora do Rosario
N . Senhora do Rosario
S. Jose
N . Senhora de Assungao
N . Senhora dos Anjos
S. Joao de Tala-Matumbo
S. Jose
Santo Hilariao
N . Senhora da Conceigao
N . Senhora do Populo
N . Senhora da Conceigao
Santo Adriao

Data da
fundagao
1605
1650

i639
1666
1654
1668
1626

1606

16 19

1578
1663
16 21
$
00

Cidade de Luanda — baixa...
Cidade de Luanda — baixa...
Cidade de Luanda — baixa...
Cidade de Luanda — baixa...
Cidade de Luanda — a lt a ...
Cidade de Luanda — a lt a ...
Cidade de Luanda — a lt a ...
Ilha de L u a n d a ................. ...
M u x im a .............................. ...
Massangano...............................
Cambambe ................. ..........
Pungo-andongo................. ...
Encoge ................ ... . . . . . .
A m b aca ................'. .................
Barra do Bengo ... ... ...
Zenza de G o lu n go................
Calumbo........................ ... ...
Golungo — alto ... ........... ...
N ovo Redondo........................
Benguela... ... ........................
C a co n d a ....................................
Mogamedes ... ... ... ..........

Oragos

Estados das Igrejas

£ paroquia e serve de S e .— Esta em bom estado
£ igreja particular. — Precisa conserto
Filial. —■ Esta em bom estado
Ermida filial.— Precisa algum conserto
Filial. — Esta em bom estado
£ paroquia e esta provida. — Em mau estado
Filial
Idem
Idem. — Esta em bom estado
£ paroquia e nao esta provida. — Esta em bom estado
Idem
idem
Em mau estado
Idem
idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
idem
Em total ruina
Idem
Esta provida. Foi feita de novo
Ermida particular. — Reedificada ha pouco
£ paroquia e nao esta provida. — Esta em bom estado
Idem
Idem
idem
Precisa algum conserto
Idem
idem
Em mau estado
Filial
idem
£ parochia e esta provida
Idem, e nao esta provida. -Esta em bom estado
N ova e em construgao
Filial

A L M A N A K ST A T IST IC D A PRO VIN CIA D ’A N G O LA para 1852 — Loanda, 18 5 1 , p. 40.

L E T T R E D E M O N S E IG N E U R B E S S IE U X
A U R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(3-I-1852)

SOMMAIRE — Projets et demarches -pour fonder en Espagne une
oeuvre de recrutement missionnaire. — Vocations a
Malaga. — Uoeuvre de Lisbonne ajournee.

Rome, le 3 Janvier 1832
Mon Reverend Pere
Je viens vous consulter sur deux Espagnols desireux d’aller
travailler en Afrique. L ’un est jeune, 24 ans, ayant ete soldat,
etudiant aotuellement sa Theologie; c’est Cabrera qu’il a servi
en qualite de bon soldat, qui lui a paye jusqu’ici sa pansion
Rome. II a vu sa Morale et il est dispose a s’attacher a nous: il
a ete a Madrid le precepteur et le protecteur d’un excellent
jeune homme noir de Corisco, yle toute voisine et faisant
partie de la mission de St. Joseph des Benga (Mr. Bouchet).
Je connais ce bon enfant: il vint me voir a St. Joseph a son
retour d’Espagne: c’est la connaissance de ce jeune homme
qui lui faisait desirer depuis quelque temps de s’adjoindre
a d’autres pour aller evangeliser Corisco, Fernam do Po, et
Annobom, et des demandes viennent d’etre faites pour ce
sujet a la Propagande. Ce jeune futur missionnaire aimerait
beaucoup mieux me voir aller en Espagne (il est de Madrid)
que de l’engager lui-meme d’aller a Paris, car il croit que nous
trouverions bien des vocations chez-lui pour la Mission d’Afrique. Je lui ai dit d’etudier et de prier et qu’avant mon
depart nous verrions ce qu’il y a a faire. / /

L autre Espagnol est un pretre ex-capucin chasse de Ma
laga par la revolution, s etant continuellement occupe de mis
sion diocesaine sous la jurisdiction de 1’Eveque de Malaga;
il va partir pour precher le careme a Malaga. C ’est un homme
qui parait capable et rempli d’un bon esprit; il a de 45 a 50 ans,
j ai oublie son age, il est plein de vigueur et de jeunesse; un
temperament sec. Il me demande l’autorisation et la jurisdiction
pour Fernando Po. Il etait a Rome pour demander la mission
de cette yle, qui appartient a l’Espagne; il m’a demande
[jurisdiction] pour trois pretres, deux ou trois laics et deux
institutrices pour les jeunes filles. D apres cette demande
voila deja un preparatif de mission et des materiaux pour
faire des missionnaires. Je lui ai demande s>il ne croyait pas
qu on pu former un association, une communaute en Espagne.
Il m a repondu que moi-meme etant missionnaire francais
consacre aux missions d’Afrique, je pourrais plutot obtenir
! approbation du Gouvernement Espagnol, qu’ils ne pourraient
le faire eux-memes.
Ces pretres n ont pas des ressources pour commencer la
mission. Il croit que la mission commencee I’Espagne donnera
l’entretien des missionnaires. Son projet est d etablir tout sur
un bon pied, pour en faire un centre qui se suffise et qui
puisse donner du secours. Je n’ai pu encore m’informer de ce
que pense la Propagande sur cela. Et void ma difficult^, sur
laquelle je vous prie de me donner votre avis par le prochain
courrier.
I -° Y ai pense de me decharger de ces yles, afin que la
Propagande y etablit une Prefecture Espagnole. Mais j’ai
craint, qu un clerge ainsi gouverne, ne se trouvat bientbt abandonne a lui-meme, et ne remplit pas le vrai but, tandis que la
jundiction et la visite de l’Eveque a plus de force pour la
discipline. Dites-moi votre avis.
41

2.° Que pensez-vous du projet de faire une maison a
Malaga. C ’est un port de mer. La nouvelle des missions peut
nous donner beaucoup de sujets, un etablissement de religieuses
s’i ferait aussi, il semble, avec succes; ne vaudrait-il pas
mieux faire quelque sacrifice de sujet pour cette fondation,
et tarder un peu afin de faire plus solidement et plus surement
les oeuvres de Fernando Po? Donez-'moi encore votre avis.
L ’Oeuvre de Lisbonne est evidemment ajournee. Mr.
Lannurien serait content de la voir passer en Espagne...

■ f J. R. Ev. de Calli-polis

AGCSSP — Boite 172.
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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A U V E N E R A B L E P E R E L IB E R M A N N
(12 -I-18 52)

SOMMAIRE

Monseigneur vient de faire connaissance avec un seminariste noir de la Propagande, parlant le portugais
et les langves du Congo et d'Angola. — II va le
demander pour sa mission du Gabon.

Rome, le 12 Janvier 1852
Mon Reverend et Bien Aime Pere

M a visite [au Pape] n a rien eu de particulier. J ’ai ete
interroge d une maniere generale sur la mission et en particulier
sur le clerge portugais de nos parages.
Hier j ai aussi assiste a la seance academique des Langues
a la Propagande. On y a parle en 48 langues differentes toutes
vivantes. De toutes ces langues il y en a eu deux que m’ont
mteresse doublement, parce qu’elles appartiennent a la Guinee Q , c’est la langue d’Angola et celle du Congo; 2.0 parce
que j ’espere obtenir celui qui les a parle. C ’est un noir qui a ete
achete et vendu en Europe et donne a la Propagande; il a fait
la seconde [annee] de theologie, je lui ai parle, il croit etre envoye a Tombouctou, avec un Vicaire apostolique Jesuite. Moi
0 ) Les langues du Congo et d ’Angola n’appartiennent pas a
la Guinee.
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j’ai reclame et j’espere qu’il nous sera accorde, il parle le portugais, un peu de fran^ais, l’italien. II a de la facilite, c’est un de
ceux qui ont le plus interesse par le caractere original avec
lequel il a fait ses dialogues, il parait avoir du talent, il a de
tres bonnes notes. Demain sans plus tarder j’en ferait la demar
che par ecrit a Son Eminence le Cardinal Fransoni. Monseig
neur Barnabo m’a dit qu’on l’accorderait si je le demandais.

f J.R.B.
AGCSSp — Boite 172.
N O T A — Sur le meme sujet M gr. Bessieux ecrivait a M gr. Kobes:
Rome, le 27 Janvier 1852
J ’ai trouve ici, Monseigneur, un noir de la Guinee, etudiant au
College de la Propagande en 4feme de theologie, minore. Je l’ai demande et on me l’a promis, il sait le Portugais et un peu d ’Angola.
J ’ai pense qu’il serait peut-etre bien de commencer a W idath, dont
M r. Bouchet parle dans sa lettre. La langue portugaise est la seule
langue Europeenne qu’on parle dans cette localite, meme dans la
partie qu’on appelle fran9aise. M r. Bouchet, Santa M aria — c’est le
nom du noir — et un frere, voila peut-etre pour commencer; on
donnerait un troisieme missionnaire des qu’on en aurait. Je compte
l’amener avec moi.
IB ID E M .
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L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A M O N S E IG N E U R A L O IS E K O B E S

( i 852)

SOMMAIRE — Parle de son -projet d ’aller en Espagne et a Lisbonne
en vue d ’une fondation spiritaine pour les missions
portugaises d ’A friq u e occid en ta l, et de Fernao do Po.

Paris le 20 Juin 1852

Monseigneur et Bien aime Confrere

Je compte me mettre en mer en Juillet. Je voudrais bien
toucher a Lisbonne pour me mettre en rapport avec le Patriarche pour les besoins des points ou se trouvent les pretres portugais, Bissao, Widadh et tout le Sud.

■ f /. B .s ev. de Callipolis

AGCSSp. — Boite 172.
N O T A — Dans une lettre de Paris a M gr. Kobes, du 7 Juillet
1852, M gr. Bessieux lui communique son desir d’aller en Espagne et
en Portugal, «pour le bien de la mission)). E t encore le mois d’Aout:
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Lettre de M gr. Bessieux a M gr. Kobes
Monseigneur et Bien aime Confrere

ije suis attendu a M alaga pour ce sujet [Femao do Po]. D e la je
desire passer a Lisbonne pour parler de la Cote ou nous sommes en
contact avec la jurisdiction Portugaise. II me semble indispensable
de prendre des informations avec le Patriarche et l’Eveque de
Loanda (1 ).
De Lisbonne je m ’embarquerai pour le Cap Verd, si je ne trouve
pas d’occasion directe pour Goree.

t IB .
E B ID E M .
Se trouvant a Cadis M gr. Bessieux ecrit au P. Xavier Libermann, le 6 Septembre 1852, lui communiquant que son voyage de
Lisbonne, considerees la distance, les depenses et l’incertitude du resultat de ses demarches, et surtout qu’on n’avait pas de personnel, ne
s’effectuerait pas.
E B ID E M

(1 ) L ’Eveque de Luanda se trouvait a Lisbonne depuis le 22
M ars 1852.
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L E T T R E D E L ’E X -C H A N O IN E D IA S D ’A R A O JO
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R

('6-IV-1852)

SOMMAIRE — Raisons de sa retraite en Europe. — Extrem e besoin
d 'u n Seminaire en A n go la. — Situation du clerge dans
le diocese et eglises abandonnees.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a foonra de apresentar a V . Ex.a um oficio, que
me £oi entregue na Secretaria do Governo Geral da Provmcia
de Angola em ocasiao que tratava retirar-me para a Metropole.
Em virtude de serem os meus vencimentos como Conego da
Se daquela Provmcia, muito limitados, e por isso nao poder
guardar um justo equilfbrio entre estes e as despesas, que ali
sao quatro vezes maiores, que em qualquer lugar de Portugal,
pedi a minha demissao, e me retirei. / /
E do meu dever dizer a V . Ex.a, que o R.mo Bispo da
Diocese esta resolvido a regressar a Portugal, se o Governo de
Sua Majestade nao prover brevemente ao estabelecimento de
um seminario, tao necessario na Provmcia para a educa^ao
religiosa quase extinta (x). E muito facil a V. Ex.a conhecer, o
que pode fazer um Prelado com sete Presbiteros naturais do Pais

( x) En effet le venerable prelat est rentre definitivement a Lisbonne le 22 M ars 1852.
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e numa Diocese omde ha mais de virite Igrejas abandonadas,
e uma Se com cinco Conegos.
Deus guarde a V. Ex.a
Il.moe Ex.mo Sr. Ministro da Marinha e Ultramar
Lisboa, 6 de Abril de 1852.
Jose Dias d ’Araujo

Ex-Conego da Se de Luanda
A H U — Angola, Carton 19 (1853).

L E T T R E D E M O N S E IG N E U R J E A N B E S S IE U X
A U P £ R E L O U IS L A N N U R I E N
(8-IX -1852)
SOMMAIRE — Raisons justificatives de l’abandon du projet de fondation spiritaine a Lisbonne.

J. M . J.
8 Septembre 1952
Mon bien cher Confrere Mr. Lannurien

Vous me demanderez sans doute pourquoi je ne suis pas
alle a Lisbonne. Pour plusieurs raisons.
i.° je ne pouvais esperer d’occasion avant une 15.^®
de jours. Or passer 15 jours a Cadis, ayant un navire partant
immediatement pour les Canaries, la tentation etait un peu
forte.
2.0 j’espere aller aux yles du Cap Vert ou je ferai mieux
avec l’Eveque, je 1’espere, que a Lisbonne avec ceux qui ne
connaissent rien des affaires d’Afrique.
3.0 la raison la plus forte a ete que nous n’avons pas de
pretres pour former de nouvelles communautes. Pourquoi done
aller depenser beaucoup d’argent et de temps, pour preparer
ce que nous ne pouvons executer? Je crois que ™ moment
n’est pas venu. Suivons la Providence, ne la prevenons pas.

f /. B. Ev. de Callipolis
AGCSSp. — Boite 172.

4
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C R E A T IO N D E P A R O IS SE S D A N S L ’O U T R E M E R
(30-X II-1852)

SOMMAIRE — L e progres de la population dans les provinces cToutremer justifiant le developpem ent paroissial, le gouvernem ent decrete la creation de nouvelles paroisses.

Exigindo o aumento da popula^ao em algumas das Provmcias Ultramarinas a cria^ao de novas Paroquias; e convindo
igualmente fixar mais convenientemente os limites de outras
ja existentes, hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 f — £ 0 Governo autorizado para, de inteligencia com as competences Autoridades Eclesiasticas criar,
nas Provmcias Ultramarinas, novas Paroquias, nos lugares onde
o exija a comodidade dos povos; estabelecendo a convenience
congrua aos respectivos Parocos e Coadjutores onde forem
necessarios.
Artigo 2.0 — £ igualmente autorizado o Governo para,
de inteligencia com a Autoridade Eclesiastica, proceder a nova
demarcajao das Paroquias ja existentes.
Artigo 3 .° — Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Artigo 4.0 — O Governo dara conta as Cortes das disposi^oes do presente Decreto.
Os Ministros e Secretaries de Estado de todas as Reparti^oes, assim o tenham entendido, e fa^am executar.

5°

Pa£o, em 30 de Dezembro de mil oitoccntos e cinquenta
e dois.
Rainha
Duque de Saldanlha / Rodrigo da Fonseca Magalhaes /
Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo / Antonio Aluisio
Jerois d’Atouguia.
DIARIO DO GOVERNO. n.° 3, de 4 de Janeiro de

1853.
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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(19 -I-18 53)

SOMMAXRE — Demande au moins 32 missonnaires.— Ils pourraient

etre italiens, mais sujets a la juridiction de I’Eveque,
surtout s’ils sont des Capttcins, vu le bon souvenir
qu on en garde encore en Angola.

Lettera di Mon'signor Vescovo di Angola
diretta a Monsignor Nunzio di Lisbona
In adempimento alia Portaria che V. E. si e degnata diriggermi il di 4 Agosto ultimo, la quale fu da me ricevuta il 17
del corrente mese, ho l’onore di far conoscere a V. E. affinche
le porti a notizia di S. M ., ohe per il disimpegno della conservazione e propagazione della Religione Cattolica in questa
mia Diocesi sono attualmente necessarii, oltre quelli che qui
si trovano, almeno 32 Sacerdoti, da esser mandati anche nelle
popolazioni deH’interiore, soggete al Portogallo, nella maniera
e modo che nel 15 (?) Luglio 1853 nidicai al Governatore Generale di questa Provincia, rispondendo alia consueta
che il medesimo Governatore mi diresse in officio dei 17
Maggio di detto anno, presso gli Ordini di S. M . relativi
all’esecuzione del Decreto 30 Xbre 1852, la cui risposta unita
alia opinione di detto Governatore si dee trovare nella Segreteria del Ministero a carico di V. E., mentre da questo Go
vernatore per quella Segreteria in tempo competence fu rimessa. / /
In quanto poi alia convenienza di esser questi Sacerdoti
di nazione italiana, restando soggetti al Prelato Diocesano,

non dubito di dire che saranno di molto profitto, particolarmente sc fossero Cappuccini, per le ricordanze venerande che
anche in oggi di questi Padri si conservano nelle tradizioni dei
popoli. Inoltre mi permetto ricordare a V. E. che quasi in
tutci i Presidi o Distretti Parrochiali non esistono paramenti
necessarii al culto divino. / /
Dio guardi V . E. //
Palazzo Vescovile in Loanda, 19 Gennaro 1853.
AGOMCap. — Missio Congo. H. 34. — Documenta
Officialia.
N O T A — Cette lettre n’est pas adressee au Nonce Apostolique
mais au Gouvernement portugais, qui en a fait part au Nonce.
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L E T T R E D U RO I D U C O N G O H E N R IQ U E II
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
(3-V -18 53)

SOMMAIRE — Demande des missionnaires pour baptiser son peuple

et remercie 1’envoi du cadeau d'un manteau rouge
et de deux croix dorees.

J

M

)

.

Ao Sertisimo Bispo de agola e Congo Ds gd mtos annos.
Mando a busgar a Sua PenSoa Como mando A Sua Magestade F-iddisima Rairiha de Purtugal Da Maria 2.a Vos Bisto
hir na Loanda para Sengar atem no Reino de Congo para disministar a Cristiadade 6 povo deste Reino por quem tem
muita gente que nao Forao bautisados e Cotesarao e protesos
por que o que nao bautisado quando que moreo hir no iferno
nao e minha Curpa. Tambem Rece’bi o mimo quo tereso de
um capa ecranado i*
margem: F Con duas Curzes grao de
horo]. FiCo muto ObriCado.
EsCrita e pracia de Sa Salavador do Reino do Congo aos
3 de Maio de 1853.
o Basdor meu Filho D. Alvaro de agoa rozada da Sardonia
Rei do Congo D . Henrique 20

A FIU — Angola, Carton 19 ( 1 8 5 3 ) .— Autographe.
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L E T T R E D E L ’fiV fiQ U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(2 -V I-18 53)

SOMMAIRE — L ’E ve q u e montre au gouvernem ent la malheureuse
situation religieuse et de -personnel missionnaire du
diocese. — D em ande de bons ecclesiastiques pour soutenir le christianisme parmi les peuplades qui lont repu.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a honra de remeter a V . E x.\ para que a £a$a
chegar tambem ao conhecimento de Sua Majestade, essa
carta-autografa do preto Rei do Congo, a qual me foi entregue pessoaimente pelo filho, que o dito Rei na mesma carta
menciona (x).
Esta carta, ainda que possa dizer-se uma incomoda curiosidade, mostra contudo, as ternas e amorosas ideias da Religiao Crista, que aquele povo, apesar de abandonado, ainda
conserva em seu cora^ao. Nao foram certamente as baionetas
e os tiros de can'hao, que para com os Portugueses e para a
Religiao Divina de Jesus Cristo criaram naqueia gente negra
afeifoes tao duradoiras.
Sinto a minha alma profundamente amargurada, quando
penso, que nao teriho em Angola mais de 6 Sacerdotes naturais deste pais, entrando neste numero os Conegos da Se;
quando penso que um destes ja se acha entrevado numa cama
e sacramentado para morrer; e quando penso que eu nao tenho
meios para sustentar, nem para criar os muitos sacerdotes que
(1 ) C fr. doc. du 3 M ai 1853.
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sao necessarios para cultivar a moral destes bons negros do
Congo e Angola, ja que os brancos e europeus se acham aqui
quase todos envenenados e repassados de uma irreligiao e de
uma imoralidade nao so espantosas, mas talvez incorrigfveis,
ainda que possivel fosse fazer pronta aphca^ao dos meios mais
eficazes.
Nao pode ser duradoira a minha vida no meio de tantas
amarguras; numa regiao doenria e cheia dos horrores de uma
guerra de costumes devassos, para veneer a qual posso dizer-^me
um general sem soldados, porque esses poucos que tenho, sao
indisciplinados e quase todos desmoralizados. Assim nao se
vence: sucumbe-se, apesar da vontade mais energica.
Se forem aumentadas as congruas paroquiais, nao sera
certo, mas e algum tanto provavel, que algum padre europeu
se resolva a vir a esta terra, ainda que nao seja dentro do prazo
da minha vida: de outra maneira, ainda que cheguem aqui,
como nao tern certos os necessarios meios de su'bsistencia, fogem dentro em pouco tempo, como fizeram alguns dos que
vieram comigo, e nao morreram pouco depois da chegada.
Antes desta carta do Rei do Congo, ja dele recebi outra
no mesmo sentido, a que respondi com a suavidade e cautelas,
que me ocorreram, animando-o com esperan^as, e ate remetendo-lbe um presente ou mimo, que constava de uma capa
encarnada e duas cruzes douradas, objectos que o mesmo
Rei menciona na carta que remeto a V . Ex.*; mas tudo isto
evitara mal e por pouco tempo, que estes povos de Angola
e Congo percam totalmente o amor e respeito aos Portugueses,
e ao Cristianismo, cujos preceitos e doutrina ainda muitas
pessoas sabem, embora com algumas imperfei^oes, filhas do
abandono em que se adham.
Um Bispo sem Sacerdotes bons, e somente com os recursos
que neste pais tenho ao meu alcance, e mais talvez um objecto
de irrisao, do que um simbolo de honra para a Na^ao a que
pertence, e um baluarte da Religiao Divina que professa e de-
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fende. Se me for dada a escolha, deixarei o Pajo Episcopal de
Luanda para viver na prisao do Limoeiro em Lisboa. No entretanto, fico esperando as determinates de V. Ex.a e de Sua
Majestade, a quem falo a verdade com esta franqueza, porque
jugo ser este o meu dever e nao costumo enganar.
Deus guarde a V . Ex.a
Pa$o Episcopal em Luanda, 2 de Junho de 1853.
v

Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro da Marin'ha e Ultramar
sJ Joaquim, Bispo d ‘Angola do Congo

A H U — Angola, Carton 19 (18 53).
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C R E A T IO N D U S E M IN A IR E D E L U A N D A E T S. T O M E
(2 3-V II-18 53)

SOMMAIRE — O rdonne I’etablissement a Luanda du Seminaire diocesain f o u r 1‘A n g o la et file de St. Thom as.

Sendo necessario prover de remedio pronto e eficaz ao
lamentavel abandono em que ha tanto se acham muitas das
igrejas da Africa, e das suas missoes, ja de tanta gloria e proveito para a religiao de Jesus Cristo, e para a civilizagao da
humanidade, cujos mais zelosos e estrenuos propagadores
foram sempre os portugueses; ouvido o meu Conselho Ultramarino, e em resolufao da consults que fez subir a minha
presen^a, em quanto nao dou providencias mais que abranjam
todos os estabelecimentos sujeitos a minha coroa, ou confiados
ao meu Real Padroado, cujos inauferiveis direitos foram adquiridos a custa de tanto sangue, de tanto sacrificio de vidas, e de
fazenda pu'blica e particular; sou servido ordenar a imediata
execu^ao e aplica^ao da carta de lei de vinte e oito de Abril
de mil oitocentos e quarenta e cinco (J) no reino de Angola,
(J ) V id. article 17.0:
«E autorizado o Governo a promover a instrugao dos cidadaos
desttinados ao Ministerio Eclesiastico nas Igrejas do Ultramar, fazendo-os aprender no Liceu de Lisboa, e no Seminario do Patriarcado
(em quanto nas respectivas provfncias nao houver estes estabeleci
mentos) alem das disciplinas comuns a todos os eclesiasticos, as Ciencias e Lfnguas, que Ihes sao indispensaveis em relagao ao local e ao
servigo a que forem destinados, dando parte as Cortes, no comego
de cada Legislatura, do que river feito em observancia desta lei.
§ unico. Os alunos que, depois de condufdos os seus estudos
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no do Congo, na provmcia de S. Tome e Principe, e nos
estabelecimentos e paises adjacentes, determinando o seguinte:
Artigo i.° £ estabelecido no pa^o episcopal da cidade
de S. Paulo da Assun^ao de Luanda um Seminario para as
Dioceses de Angola e Congo e S. Tome e Principe.
Art. 2.0 Sao aplicadas a sustenta^ao do Seminario: primeiro, as verbas de despesa eclesiastica votadas no respectivo
or^amento, e efectivamente nao dispendidas; segundo, o produto das esmolas da Bulla da Santa Cruzada, dadas pelos fieis
nas duas provincias; terceiro, quaisquer rendimentos, bens, ou
subvenjoes dadas pelo Estado, ou por particulares, para a institui^ao de um Seminario em Angola.
Art. 3.0 £ autorizado o Governo Geral de Angola, em
conselho, a fazer a custa do Estado, e de acordo com o Prelado
diocesano, e com a Junta da Fazenda, as necessarias despesas
para a instala^ao do Seminario, sem prejuizo da decente e honrosa acomoda^ao do Prelado, e exclutdas do edificio quaisquer
oficinas, ou instala^oes publicas ou particulares.
Art. 4.0 O oibjecto do seminario e:
i.° Formar eclesiasticos para o servi^o das igrejas nas
ditas Dioceses.
2.0 Preparar missionarios para quaisquer missoes do continente ou das ilhas de Africa.
3.0 Suprir a falta do liceu e mais aulas publicas na provmcia, dando o ensino secundario a quaisquer alunos externos,
que queiram cursar as respecrivas disciplinas.
§ unico. O Seminario de Angola e tambem instituido
para dar hospedagem e sustento aos missionarios que vao para
as missoes de Africa, ou delas voltem por ordem ou autorizafao do Governo.
completarem nove anos de servi^o nas Igrejas da Asia ou Africa, ou
nas Missoes, terao direito a ser providos nos Canonicatos que vagarem
no continente e nas ilhas adjacentes, apresentando atestados de bons
costumes, passados pelos respectivos Prelados.
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Art. 5.0 O estabelecimento sera disposto de modo que
irriediatamente possa recdber um Reitor, um Prefeito, seis
porcionistas, seis meio-porcionistas, seis pensionistas, e o numero de oficiais e serventes que for necessario.
§ i.° Os porcionistas sao sustentados e vestidos a custa
do Seminario.
§ 2.0 Os meio-porcionistas pagarao so metade da soma
em que for calculada a despesa dos porcionistas.
§ 3 . ° Os pensionistas pagarao a referida soma, na forma
que for arbitrada pelo Prelado.
Art. 6.
O prazo para as admissoes, e sua renovafao, os
livros que devem trazer os alunos, os exames preparatories,
e as outras circunstancias da sua entrada, serao reguladas
pelo Prelado.
Art. 7* Sao aplicaveis ao Seminario de Angola todas
as disposifoes do alvara de dez de Maio de mil oitocentos e
cinco, e da lei de vinte e oito de Abril de mil oitocentos e
quarenta e cinco.
Art. 8.° Alem das respeotivas disciplinas teologicas e
canonicas, se ensinarao no Seminario de Angola:
i.° A lingua latina e portuguesa, uma pela outra.
2.0 A lingua bunda por principios.
3 .° As humanidades.
Art. 9. Tanto o curso geral para o ensino publico
secundano, como o curso especial e pnvado para os ordinandos
serao ordenados e regulados pelo Prelado, conforme aos Sagrados Canones e as leis do reino.
§ unico. A distribuifao das disciplinas em um e outro
curso, e toda a economia e regimento do Seminario, sera regulada pelo Prelado Diocesano.
Art. 10. As aulas de ensino geral serao publicas, e
poderao ser frequentadas por alunos externos de qualquer
classe ou profissao, juntamente com os internos.
§ unico. As aulas de instrufao especial eclesiastica so-
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mente serao frequentadas pelos Seminaristas ordinandos, ou
por pcssoas do estado eclesiastico, autorizadas para isso pelo
Prelado.
Art. i i .° Havera dois professores para o curso geral,
c dois professores para o curso especial.
§ i.° Havera o numero de substitutos que as circunstancias pedirem, e que possam comportar as rendas do Seminario.
§ 2.0 Os ordenados ou gratificagoes serao arbitrados na
conformidade do artigo 4.0 da lei de 28 de Abril de 1845 (2).
Art. 1 2.0 A nomeagao do reitor, prefeito, professores
e mais empregados do Seminario compete ao Prelado diocesano,
pelo modo e com a reserva do artigo io.° da citada lei de
28 de Abril de 1845 (3).

( 2) V o id l’article 4.0:
«Os professores proprietaries e substitutos das Cadeiras de que
tratam os artigos antecedentes, vencerao os mesmos ordenados estabeleddos para os professores dos liceus dos distritos administrativos ou
dioceses do reino. Quando, porem, as nomeagoes recafrem sobre eclesiasticos que perceberem alguma presta^ao do Estado, congrua ou rendimento eclesiastico, vencerao somente uma gratifica^ao, que Ihes
sera arbitrada pelo respecrivo Prelado, com autoriza^ao do Governo.
(3) L ’article en. reference est le suivant:
«Aos prelados diocesanos compete o governo economico e a direc$ao disciplinar dos Seminarios das suas respectivas dioceses, debaixo
da inspec^ao do Governo. Aos mesmos Prelados pois continuara pertencendo a nomeagao dos reitores, prefeitos, directores e mais empre
gados na administragao dos Seminarios, escolhendo para esses cargos
pessoas de reconhecida probidade, e que tenham o zelo, a prudencia
e luzes necessarias para bem instruir e edificar a moral eclesiastica;
preferindo, em igualdade de circunstancias, os Conegos, Beneficiarios
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Art. 13 .0 A provmcia de S. Tome e Principe contribuira
com a ter^a parte das despesas necessarias para a instalajao
e sustenta$ao do Seminario.
§ unico. Uma ter9a parte dos lugares dos Seminarios
sera reservada para os filhos da provmcia de S. Tome e Principe.
Art. 14 .0 Ordenados pelo Prelado diocesano os estatutos do Seminario, na conformidade deste decreto e das leis
civis e canonicas, serao por ele submetidos a aprova^ao regia;
mas ficarao, todavia, regendo provisoriamente o estabelecimento.
Art. 15 .0 Aos professores que forem do reino de Por
tugal para ler nas cadeiras do Seminario, se pagara a viagem,
e se dara, alem disso, uma ajuda de custo correspondente a
sua dignidade e gradua^ao.
§ unico. Tern igual direito a estes beneficios tanto os
que partirem para Angola com destino unico de professores,
como aqueles que forem para cumular este cargo com algum
outro, eclesiastico ou civil.
Art. 16.° O Prelado de Angola dara mensalmente, pelo
meu Conselho Ultramarino, conta exacta e circunstanciada
do estado do Seminario, compreendendo todos os ramos de
sua administra^ao e disciplina, pelo modo e forma que lhe
sera indicada nas instru^oes que lhe dara o referido Conselho.
Art. 17 .0 O Governador Geral de Angola dara do
mesmo modo, e pelo mesmo Conselho, informa^oes exactas
do estado do Seminario.

e Clerigos da diocese, que nao sendo parocos colados, receberem prestajao do Estado, ou alguma congrua, ou rendimento eclesiastico.
§ unico. Todas estas nomea9oes, porem, serao sujeitas a aprovafao regia, e sem ela nao poderao os nomeados entrar em exercfcio.
D IA R IO D O G O V E R N O , de 1845, n.° 105.
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O Visconde d’Atouguia, Par do Reino, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, assim
o tenha entendido e fa^a executar. / /
Pa$:o, 23 de Julho de 18 53.
RAIN'HA — Visconde d‘A touguia
DIARIO DO GO VERNO de 18 53, n.° 19 3.
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L E T T R E D E L ’fiV E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(19 -V III-18 5 3 )

SOMMAIRE — Demande la presentation comme chanoine de Luanda

de I’abbe Gonsalves de Araujo.— Situation du clerge
du diocese compose de cinq pretres seulement.

Il.mo c Ex.mo Sr.
Tendo cm considera^ao os documentos de muito boas
habilitafoes eientificas, que me apresentou o Rev. Presbftero
Luis Pereira Gor^alves de Araujo, natural de Luanda, assistente na provincia de Minas Gerais, e professor de Teologia
Dogmatica no Seminario Episcopal de Mariana, cidade do
Imperio do Brasil: desejando o mesmo Presbitero voltar a sua
terra natal; mas pedindo e necessitando para que nela possa
viver, ser apresentado por Sua Majestade a Nossa Augusta
Rainba, numa das Conezias vagas do Cabido de Luanda: e
sendo desgra^adamente verdade, que sbmente existem na
miriha Diocese toda 5 Presbiteros, inclusive os Conegos e Dignidades da Se de Luanda, e todos sem haibilita^oes algumas
para o Magisterio: Teriho a bonra de levar ao conhecimento
de V. Ex.a, para que V. Ex.a fa^a subir ao conhecimento de
Sua Majestade, o nome do mencionado Luis Pereira Gonsalves
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de Araujo, que proponho para ser apresentado Conego pela
mesma Augusta Senhora, numa das Cadeiras vagas do Cabido
de Luanda.
Deus guarde a V. Ex.a
Pafo Episcopal em Luanda, 19 de Agosto de 18 53.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro da Marinha e Ultramar
s j Joaquim, Bispo de Angola e do Congo

A H U — Angola, Carton 19 ( 1 853).

5
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L E T T R E D U C A R D I N A L S E C R E T A IR E D ’E T A T
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(4 -V III-18 54 )
SOMMAIRE — Envoi du rapport de la Nonciature de Lisbonne sur

Venvoi de missionnaires pour la Province d‘Angola.
Dalla Segreteria di Stato
4 Agosto
58 762

In virtu delle pratiche adoperate da Monsignor Intcrnunzio
Straordinario e Delegato Apostolico in Lisbona, essendosi quel
Governo manifestato favorevole alia insinuata misura dell’invio
di Religiosi nella Provincia di Angola, per essere di ajuto al
Prelato Diocesano nella spirituale assistenza di quelle bisognose popolazioni, lo stesso Monsignor Internunzio nel rassegnare alia S. Sede il sue rapporto sull’ argomento, si e fatto
a domandare su qual numero di Religiosi possa contarsi per
l’ennunciato scopo, mettendo altresi in vista la cautela della
maggior possibile soiledtudine dal canto della S. Sede in effettuare la relativa spedizione.
Si comunica il detto Rapporto a Monsignor Segretario della
S. Congregazione di Propaganda, essendo mente di Sua Santita, ch’egli se ne tenga proposito nella prossima Udienza.
In pari tempo gli si raccomanda di ritornare alia Segre
teria di Stato con un cenno di riscontro lo stesso rapporto,
dopo averne fatto l’uso occorrente.
s j G. C. Antonelli

Monsignor Segretario della S. C.
di Propaganda. Con inserti.
A PF — SR C — Congo — vol. 7, fls. 473-473 v.
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L E T T R E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S
(10 -V III-18 54 )
SOMMAIRE — D em ande si I’ordre des Capucins se trouve dans la
possibility de fournir cinq ou six missionnaires pour
reprendre les anciennes missions d ’A n gola.

N.° 44
Dalla Propaganda
10 Agosto 1854

Presso le opportune pratiche che per ordine di Sua Santita Mr. Internunzio Apostolico di Lisbone ha adoperate con
quel Governo, onde rimuovere ogni ostacolo alia spedizione
di Religiosi in Angola, si offre ora 1’occasione propria di riaprire l’antica Missione dei PP. Capuccini in quel Regno.
II sottoscritto Segretario di Propaganda si affretta quindi a
darne parte a V. P. Reverendissima a fine di conoscere se
rOrdine sarebbe in grade di fornir senza indugio cinquo o sei
missionarj per Angola.
Ocorre pero in ogni caso ch’Ella dia alio Scrivente una solIecita risposta, essendo intenzione del S. Padre che a non perdere
Vopportunita del momento, s’invitino akrimenti i PP. Minori
di S. Francesco a recarsi nell’indicata Missione,
In attesa di analogo riscontro lo Scrivente con sincera
stima si conferma
Devot0 Oblit0 Seruitore
A l. Barnabo

Rmo Padre Lorenzo da Bhisighella
Procuratore Generale dei Cappuccini
AGOMCap. — Missio Congo H-34 — Acta
Sedis. — APF — Lettere, vol. 345, fls. 776V-777.

Sanctae
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L E T T R E D U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
(14 -V III-18 54 )

SOMMAIRE — D em ande quelques mots fo u r pouvoir etre a meme de
donner une reponse definitive sur I’aceptation de I’ancienne mission d ‘A n gola.

Eccellenza Rev.ma
Benche da qualche tempo siansi assai aumentate le Missioni da cotesta S. Congregazione raccomandate al suo Ordine,
rin'frascritto Procuratore e Commissario Generale non ardisce
rifiutarsi aH’offerita, dhe ora gli 'fa di quella d’Angola, pensando
che altra volta gli spettava. Per dare pero una definitiva risposta dovendo innanzi fare alcune pratiche, prega umilmente
che gli venga accordato un pajo di mesi, passati i quali dara
conto dell’esito che awranno avuto. Per ora dunque limitandosi
a dichiarare la sua premura, ed anche la speranza che nutre di
buon riuscimento, passa all’onore di protestarsi con profonda
venerazione.
Roma, dal Convento de’ Cappni, 14 Agosto 1854.
U .mo 0 .mo Servitore
Fr. Lorenzo Proc. Com. Generale

A Sua Eccza Revma
Monsignor A . Barnabo
Segretario di Propaganda
A PF — SR C — Congo — vol. 7, fls, 475.
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L E T T R E D U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S
(2 1-V III-18 5 4 )

SOMMAIRE — Insiste sur la reponse demandee de missionnaires,
fa rce

que

perdue

I’opportunite

offerte

on

pourrait

perdre la reprise de I’ancienne mission d A n gola.

N .° 47
Dalla Propaganda
2 1 Agosto 1854

In replica al pregiato ufficio di V. P. Rma in data 14
corrente, in cui Ella dichiarava al sottoscritto Segretario di
Propaganda di non saper rifiutarsi all’offerta fatalle per l’Ordine dell’antica Missione di Angola, ma di aver bisogno di
un pajo di mesi per dare una risposta definitiva; lo Scrivente
deve significarle Che dai relativi dispacci di Monsignor Internunzio di Lisbona, comunicati alia Propaganda dal E.mo Se
gretario di Stato, relevasi esser necessario Paver pronti Religiosi
da spedirsi in Angola appena ne verra fatta la richiesta dallTnternunzio sudetto, e cio perche la piu breve dilazione potrebbe
far perdere l’opportunita di riaprire quell’abbandonata Mis
sione antica.
Posto cio lo Scrivente si trova nella necessita d’invitarla
a manifestargli senza indugio se i PP. Cappuccini potrano
in qualche numero partire per Angola alia prima domanda,
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dovendo egli in caso diverso rivolgersi all* uopo gi PP. Minori
di S. Francesco, secondo la espressa mente del S. Padre.
In attenzione di sollecito riscontro lo Scrivente con sincera
stima si conferma
Devmo Obblmo Servitore
A l. Barnabo

Rmo P. Lorenzo da Brisighela
Procuratore Generale dei Cappuccini
AGOMCap. — Missio Congo H 3 4 — Acta Sanctae
Sedis.— A PF — Lettere, vol. 345, fl. 787-787 v.
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L E T T R E D U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S
(3 1-V III-18 5 4 )

OMMAIRE — Declare que si les Capucins ne sont pas a meme de

fournir un nombre certain de missionnaires capables
jusqu’a la moyenne Septembre, pour etre envoy es en
Angola, la Propagande doit les demander au Ministre
General des Freres Mineurs Franciscains.

Presso un discorso tenuto in questa Segreteria dal Rmo
P. Cherubino da Ligornetto, il sottoscrito Segretario di Pro
paganda crede necessairio, a scanso di qualsiasi equivoco,
di dichiararle piu esplicitamente il senso del suo foglio dei 2 1
Agosto cadente, significando lie cioe, dhe se TOrdine dei PP.
Cappuccini non sara in grado per la prima metra di ybre p. f.
di fornire un certo numero di idonei Soggetti da spedirsi in
Angola, la Propaganda dee, secondo la mente del S. Padre,
rivolgersi all’uopo al Rmo P. Ministro Generale dei Minori.
Il lodato P. Cherubino ha esibito per la Missione suddetta
un Religioso gia destinato per le Indie Orientali, ma lo Scriventie ha dovuto rispondergli che un tal cambiamento non
puo essere ammesso, essendo troppo urgente il bisogno delle
Indie.
In questa occasione medesima pero il sottoscritto le partecipa che si sono fatte premure alia S. C. per la spedizione di
nuovi Missionary, e di qualche Fratello Laico per la Missione
Costantinopolitana dei PP. Cappuccini, e specialmente per
7l

due PP. di lingua firanoese, dei -qualli avrebbe particolare
bisogno la Diocesi di Smirne. Intanto lo Scnvente con sincera
stima si conferma
Devmo Obblmo Servitore
A l. Barband

Rmo P. Lorenzo da Brisighela
Procuratore Generale dei Cappuccini
AGOMCap. —%Missio Congo H. 34 — Acta Sanctae
Sedis.— A PF — Lettere, vol. 345, £ls. 799 v-800.
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L E T T R E D U P R E F E T D U C O L L E G E D E S M IS S IO N S
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
(7-IX - i 854))

SOMMAIKE — Declare que le Procureur General des Capucins fait

tout son possible pour satisfaire la demande de per
sonnel pour la mision d’Angola, mais que s’il ne
reussit a se le trouver dans le temps voulu, que efautres religieux y soient envoyes.

Eccelenza Reverendissima
II Reverendissimo nostro P. Procuratore Generale con re
plicate sue mi affida l’onorevole incarico di commumcare all’
E. V. Rdma, che dal canto suo vuol far di tutto per assecondare le premure di codesta Sa Congegazione sul riaprimento
dell antica nostra Missione di Angola. Nel quale impegno
se non riesce per la strettezza del tempo, e per 1’urgenza,
nulla avra a rimproverarsi, e sara egualmente contento, che
altri facciano ll bene desiderato a quelle popolaziom.
Eguale premura esso dice avere per procurare alia Mis
sione di Smirne due Sacerdoti pratici della lingua francese;
pero rn questo teme di non riuscirne tanto presto, perche
1 Provinciali di Francia e di Savoja protestano di non avere
soggetti sufficienti, e veramente chiamati a tale ministero.
Puo invece assicurare la Ecc. Vra che presto si troveranno
due, o tre Soggetti da spedirsi alia Missione di Siria, et accon'tentare cosi quel buon P. Prefetto, Damiano da Viareggio.
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Coll’occasione, che lo scrivente eseguisce la sudetta commissione, si £a andhe a pregare la Ecc. Vra ad acconsentirgli
l’onore di potersi professare con distintissima stima
Dell’Ecc. Vra. Rdma.
Dal Convento dei Capni di Roma, li 9 yhre 1854.
Umilmo Divotmo Servitore
Fr. Cherubino da Ligornetto, Capno

Prefetto interino del Coll0 de Missioni
A S. Ecc. Rdma
Monsignor Al. Barnabo
Segretario di Propaganda
A PF — SR C — Congo — vol. 7, fls. 476-476 v.
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L E T T R E D U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
A U M IN IS T R E B A R O N D E P A IV A
( 14 -X -18 5 4 )

SOMMAIRE — Reponse detaillee a la demande d’informations sur le
Seminaire du Saint-Esprit. — Proposition d’acepter la

fondation et direction du Seminaire Colonial portugais.

Seminaire
du
Saint Esprit
30 rue des Postes

Paris, le 14. Octobre 1854
Monsieur le Baron
Vouz m’avez fait demander, il y a quelques jours, par
l’intermise de Mr. le Chevalier d’Antas, votre Secretaire
a’Ambassade, des renseignements sur la nature et l’organisation du Seminaire du S. Esprit, destine a former des pretres
pour le service religieux des Colonies franchises.
En consequence, Monsieur le Baron, je m’empresse de
vous faire part de tout ce qu’il pourrait etre utile de connaitre
au Gouvernement de Sa Majeste le Roi de Portugal, pour la
creation d’un etablissement semblable dans ses E'tats.
Reprenant les choses d’un peu plus haut, je dois vous
exposer d’abord, qu’a l’epoque de la Restauration en 1816,
alors que nos possessions d’outre-mer se trouvaient depourvues
de pretres, le Gouvernement fran^ais, de concert avec le St.
Siege, voulut bien confier exclusivement a la Congregation
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du St. Esprit le service religieux dans ces pays. (Cette Con
gregation avait deja desservi, avec succes, une partie de nos
Colonies avant la revolution de 93).
Approuvee depuis tant par une loi de 1’Etat que par un
decret de la Cour de Rome, la Congregation du St. Esprit a toujours continue a etre chargee de l’exercice du Culte dans les
Colonies fran^aises; mission qu elle n’a cesse de remplir
jusqu’ici, soit par ses propres membres, soit par les pretres
formes par elle dans le Seminaire du St. Esprit.
Je dois en effet vous faire remarquer, Monsieur l’Ambassadeur, qu ll y a deux especes de pretres qui sont employes
dans nos Colonies, a savoir: des pretres religieux membres
de notre Congregation, et des pretres Seculiers, egalement
formes par nous, au Seminaire du St. Esprit, rnais qui ne
sont unis a notre Societe par aucun lien de dependance. Les
uns et les autres trouvent a etre utilises, chacun selon son
attrait, ses aptitudes et sa vocation.
Pour favoriser la formation du clerge des Colonies, le
Gouvernement fran^ais, outre le local qu’il nous fornit, alloue
aux directeurs du Seminaire Colonial, au nombre de 7, un
traitement annuel de 1500 francs, et des bourses pour 70
Seminaristes, au taux de 630 francs environ par an. Ceux-ci
ne sont re^us au Seminaire du St. Esprit, qu’apres avoir ter
ming leurs etudes elementaires et litteraires jusqu’a la Philo
sophic inclusivement. Ils y passeront, en regie generale, trois
annees entieres, pendant lesquelles on les initie aux differentes
branches de la science ecclesiastique, telles que la Theologie
dogmatique et morale, de Droit Canon, l’Ecriture Sainte,
l’Histoire Ecclesiastique, &c. Ils resolvent de plus, pendant
ce temps, une education clericale adaptee a la nature et au
genre de ministere qu’ils sont destines a remplir un jour.
Les eleves du Seminaire Colonial, une fois arrives au
terme de leurs etudes Theologiques terminees, et revetus du

Sacerdoce, sont envoyes dans telle ou telle Colonie, selon
que le Superieur le juge opportun, en vue du plus grand bien.
A son depart de France c'haque pretre revolt, outre le
passage gratuit, une somme de 600 francs, a titre d’indemnite
des frais de trousseau. Parvenu a sa destination, il commence
a jouir d’un traitement annuel de 2000 francs sur les fonds
du Governement. Le traitement est plus eleve pour les Superieures ecclesiastiques des Colonies, suivant 1’importance du
poste qu’ils occupent.
Je dois encore ajouter, que les pretres du Clerge Colonial,
ont de plus droit a une pension de retraite, apres 25 ans de
service dans les Colonies (ce qui se realise rarement) ou en
cas d’infirmites notables contractees dans le service colonial.
Pour ce qui concerne rexercice des fonctions du saint
ministere, les pretres des Colonies dependent a cet egard des
Superieurs ecclesiastiques, sous la juridiction desquels ill se
trouvent places respectivement. Les Superieurs ecclesiastiques
de leur cote, sont nommes par le St. Siege, sur la presentation
du Superieur General de la Congregation, et choisis, pour
i’ordinaire, parmi les pretres qui ont ete formes au Seminaire
Colonial.
Tels sont, Monsieur l’Ambassadeur, les renseignements
succincts que je m’empresse de vous communiquer. Si contre
mon attente, ils ne pouvaient vous suffire, je suis tout dispose
a les completer par les autres details que vous pourriez desirer
encore.
Qu’il me soit petmis maintenant, de faire part a votre
Excellence d’une pensee qui m’a preoccupe en ecrivant cette
lettre, la priant de n’y attacher pas plus d’importance et de
n’y donner pas plus de suite que cette communication ne lui
semblera meriter.
Je me suis demande si, au cas que S. M . le Roi de Por
tugal eut pour agrea'ble de se servir, pour cette fondation,
a la fois si importante et si difficile, d’une Congregation ayant

77

deja acquis une longue experience de ces sortes d’oeuvre, nous
pourrions prendre la liberte d’offrir au Gouvernement Portugais nos services et notre devouement. Deja par le passe,
nos missionnaires des Cotes d’Afnque ont ete requis pour
evangeliser 1 lie du Prince, St. Paul de Loanda et plusieurs
autres possessions du Royaume du Portugal. Nous n’avons
pu acceder jusqu’ici a ces demandes, faute de pretres connaissant la langue de ces pays. Mais, il en serait tout autrement,
si la pensee que je viens de vous exposer venait a etre mise
a execution. Nous pourrions alors former des pretres Portugais, et par eux, soit qu’ils s’attachassent a notre Congrega
tion, soit qu’ils demeurassent pretres seculiers, faire le service
religieux dans les Colonies Portugaises, ainsi que nous le
remplissons dans les Colonies fran^aises.
Pardonnez-moi, Monsieur 1’Ambassadeur, cette liberte
que je me suis permise, me confiant dans la purete de mes
intentions, qui ne sont autres que le desir du bien, et dans
votre bienveillance que j’ose reclamer.
Veuillez agreer l’hommage des sentiments respectueux
et devoues avec lesquels je suis,
Monsieur le Baron,
Votre tres humble et tres-obeissant serviteur.
s) Schwindenhammer
Sup. general
Monsieur le Baron de Paiva, envoye extraordinaire et
Ministre plenipotentiaire de sa Majeste tres fidele pres S. M .
l’Empereur.
12 rue d’Astorg.
AGCSSp. — Boite 4 6 1-A.
N O T A — Ce document est le brouillon, tres corrige, de la plume
du Pere Charles Duparquet.

L E T T R E D U M IN IS T R E B A R O N D E P A I V A
A U T . R. P £ R E S C H W IN D E N H A M M E R
(18 -X -18 54 )
SOMMAIRE — Demande le texte meme des Statuts et Reglements

du Seminaire du Saint-Esprit.
Legation de Portugal
en France
12 rue d’Astorg

Paris le 18 Octobre 1854
Monsieur le Superieur General
J ’ai 1’honneur de vous accuser reception de votre lettre
du 14 Octobre, et je vous suis on ne peut plus reconnaissant
des renseignements pleins d’interet que vous avez la bonte
de me donner sur la nature et I’organisation du Seminaire
du St. Esprit. Je m’empresse de les transmettre au Gouvernement du Roi, mais je tiendrais beaucoup a y joindre un
document qui m’est specialement demande, savoir le Texte
des Statuts et Regelements du dit Seminaire. Permettez moi,
Monsieur le Superieur General, de recourir encore pour cela
a votre extreme obligeance, et veuillez agreer avec la nouvelle
expression de mes vifs remerciments, celle de ma consideration
la plus distinguee.
s) Baron de Paiva

Monsieur Schwindenhammer
Superieur General de la Congregation
du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
AGCSSp. — Boite 4 6 1-A.
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L E T T R E D U M IN IS T R E B A R O N D E P A IV A
A U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
(27-X -1854)
SOMMAIRE — Remercie l’envoi des Statuts et Re elements du Semi-

naire du Saint-Esprit a Paris.
Legation de Portugal
en France
12 rue d’Astorg

Paris le 27 Octobre 1854.
Monsieur le Superieur General
J ’ai l’honneur de vous acuser reception de votre lettre du
22 courant et des Statuts et Reglements du Seminaire du
St. Esprit qu’a ma demande vous avez I’extreme bonte de
m’envoyer. Je vous prie d’agreer, Monsieur le Superieur Ge
neral, mes plus vifs remerciments pour rempressement si obligeant que vous avez bien voulu mettre a me faire cette com
munication, et auquel mon Gouvernement sera certainement
tres sensible.
Veuillez recevoir, Monsieur le Superieur General, In su 
rance renouvelee de ma plus haute consideration.
s J Baron de Paiva

Monsieur Schwindenhammer
Superieur General de la Congregation
du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
AGCSSp. — Boite 4 6 1 -A.
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L E T T R E D E L ’A R C H E V E C H E D E P A R IS
A U T . R. P £ R E S C H W IN D E N H A M M E R
(4-X I-1854)

SOMMIARE — Demande les Status et Reglements du Seminaire

du Saint-Esprit, pour etre envoyes aux Ministres des
Affaires Etrangeres et des Cultes et par ceux-ci au
Ministre du Portugal a Paris.

AiRCHESVEOHOE

de Paris

Paris, le 4 Novembre 1854
Monsieur le Superieur
Mr. le Ministre du Portugal a Paris, en faisant connaitre
a Mr. le Ministre des Affaires etrangeres que son Gouvernement s’occupe, en ce moment, de reorganiser l’Administration Spirituelle des Colonies Portugaises, lui a exprime le
desir d’obtenir communication des Statuts et Reglements du
Seminaire de Picpus ( sic), ainsi que de tous les autres docu
ments qui se rapportent a I’organisation de cet Etablissement.
Veuillez, je vous prie, Monsieur le Superieur, me mettre
a meme de satisfaire aux desirs de M M . les Ministres des
Affaires Etrangeres et des Cultes, qui reclament ces documents
pour les transmettre au Gouvernement portugais.

6
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Agreez, Monsieur le Superieur, 1’assuranoe de mon affectueux devouement.
Pour Mgr. TArcheveque
Le Secretaire General
Coquand

Mr. le Superieur du Semina're du St. Esprit.
AGCSSp. — Boke 4 6 1-A.
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L E T T R E D U C A R D IN A L S E C R E T A IR E D ’E T A T
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E

(7-V-1855)

SOMMAIRE — Demande la concretisation de la demande de mis-

sionnaires Capucins pour satisfaire les desirs de !’£veque d’Angola manifestos an Gouvernement portugais
et au Nonce Apostolique a Lisbonne.

Dalla Segreteria di Stato
7 Maggio 1855
65785
In relazione al foglio di Monsignore Segretario della
S. Gongregazione di Propaganda in data 15 Settembre dello
scorso anno, fr. 17, gli si comunica qui annesso altro dispaccio
della Nunziatura Apostolica in Lisbona, col qual si accompagna la copia di una recente lettera del Vescovo di Angola
al Real Ministero Portog;hese, indicante il numero di Religiosi
dhe occorrerebbero in quelle contrade per mantenervi e propagarvi la Religione Cattolica, accenandosi inoltre le ragioni
di prescegliersi a tal scopo i Padri Cappuccini.
Si raccomanda alio stesso Monsignore Segretario la rnaggior possibile cura di concretare le iniziate intelligenze col
Padre Generale de Minori Cappuccini, affinche possa darsi
quanto prima il definitivo riscontro che viene ric'hiesto da
Monsignore Arcivescovo di Berito, per la ultimazione delle
precorse favorevoli trattative col negoziatore Portoghese suH’importante affare.

In occasione della sua risposta Monsignore Segretario vorra
compiacersi di ritornare alia Segreteria di Stato l’anzidetto
dispaccio.
s) G. C. Antonelli

Monsignore Segretario della S. Congne
di Propaganda (con inserti).
A PF -— SR C — Congo — vol. 7, £ls. 507-508.
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L E T T R E D U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S

(2-V I-18 55)

SOMMAIRE — Envoi la copie de la lettre de I’Eveque dtAngola

ecrite au Gouvernement portugais et par celui-ci facultee au Nonce a Lisbonne, regardant le nombre et la
qualite des missionnaires quit desire pour son diocese.

N .° 18
Dalla Propaganda
2 Giugno 1855

L ’Eminencissimo Segretario di Stato nel comunicare al
sottoscrkto Segretario di Propaganda un ricente dispaccio della
Nunziatura di Lisbona sul numero dei Religiosi Cappuccini
che occorrerebbero in Angola, ingionge alio scrivente di concretare sollecitamente colla P. V . Rma le intelligenze iniziate
in proposito nello scorso anno, onde possa darsi quanto prima
a Monsignor Arcivescovo di Berito il riscontro che richiede
per ultimare le favorevoli tratative precorse col Governo Portoghese su tale importante affare. Mentre pertanto il sottoscntto attendera da V . P. Rma l’analoga risposta, crede oppor
tune di compiegarle copia della lettera che Monsignor Vescovo

«5

di Angola scriveva al Nunzio di Lisbona Q sul numero e qua
lity dei Religiosi ch’egli desidera pel Regno sudetto e intanto
con vera stima si con'ferma.
Devmo Obblmo Seruitore
A l. Barnabo

Rmo P. Lorenzo da Brisighella
Procuratore Generale dei Cappuccim
AGOMGap. — Missio Congo H. 34. — Acta Santae
Sedis. ——A PF — Lettere, vol. 346, fls. 437 V.-438.

O
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Cfr. la note au document du 19 Janvier 1853.

L E T T R E D U RO I D E C O N G O H E N R IQ U E II
A U G O U V E R N E U R -G E N E R A L D ’A N G O L A
(29 -V I-18 55)

SO M M AIRE— Remerciements par le chdtiment inflige an roitelet
d’Ambriz. — Lute contra I’esclavage. — Demande

urgente de pretres pour baptiser, confesser et faire
professer les nobles ses sujets et tout son peuple.

Ao Governador Geral da Provincia de Angola.
Por duas vezes tenho pedido ao Excelentissimo Bispo que
viesse a este Reino, mas ele o nao quer fazer, e por isso agora so
pejo que, de entre Conego Antonio Francisco das Necessidades (que ja aqui esteve), Conego Manuel Monteiro de Morals
e Padre Antonio Candido de Barros, se me mande um para
baptizar, confessar e professar os Fidalgos meus subditos, e todo
o meu povo, em cumprimento do segundo Mandamento da
Santa Madre Igreja, que diz assim: «Todo o Cristao deve confessar-se ao menos uma vez cada ano, na certeza de que nao
o fazendo ira para o inferno)). Eu fazendo este pedido por
repetidas vezes, declino a culpa que me possa caber perante
Deus, como Chefe do povo deste Reino, e como tal o competente para procurar-lhe o remedio espiritual para a salva^ao
de suas almas. Em referenda ao Conego Necessidades, devo
dizer que em epocas remotas Frei Maximo e Frei Rafael de
Castro ( sic), vinham a este Reino, uma, duas, e tres vezes por
ano, administrar os Sacramentos da nossa Religiao. Uma das
razoes porque pe^o em nome de Jesus, Maria, Jose, um Sacerdote, e para o enterro do cadaver de meu mano o marques do
Hembo D. Manuel, que se acha depositado, por falta de Sacer-
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dote que o encomende. Por esta ocasiao vos dirijo os metis louvores pelo castigo que fosteis dar ao Regulo do Ambriz, porque
sendo ele outrora tributario dos Reis do Congo, ha tempos
a esta parte que ja nao tributa. Respeito a extin^ao do trafico
da escravatura, vou adoptar as medidas convenientes para castigar alguns dos meus subditos; pego que envieis algumas
espingardas, Nada tenho com que vos presenteie, porque
hoje se nao quer escravos. Sao portadores desta os meus filhos
D. Domingos d’A'gua Rosada e Sardonia, e D. Alvaro de
Agua Rosada e Sardonia.
Escrita no Palacio de Sao Salvador do Reino do Congo,
aos vinte nove de Junho de mil oitocentos cinquenta e cinco.
Dom Henrique segundo, Rei Catolico do Congo

BOA, 1855, n.° 514.
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L E T T R E D U P R O C U R E U R G E N E R A L D E S C A P U C IN S
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
(24-V II-1855)

SOMMAIRE — Le Provincial de Genes prie de donner une reponse

sur la possibility de fournir du personnell pour la mis
sion d’Angola, navait pas encore reuni son Definitoire,
ne pouvant done donner la reponse desiree.

Dal Convento della SS. Concezione
dei Capni di Roma h 24 Luglio 1855

Eccellenza Rma
II sottosorito Procuratore Generale non ha lasciato di prendere in molta considerazione l’Ufficio N .° 18 del 2 Giugno,
col quale l’Ecc. Vra Rdma tornava a proporgli la Missione
di Angola. Avendo saputo, che il P. Generale in simile circostanza erasi rivoko al P. Provinciale di Genova per affidare
a quella Provincia tale Missione, anch’egli cola si e diretta,
ed ha avuto nsposta dal P. Provinciale, che esso desiderava
di potere prestarsi agli onorevoli inviti di cotesta S.a Congregazione, ma che non poteva dare sicurezza senza prima intendere il suo Definitorio. Finora non ha avuto occasione di convocare detto Definitorio, e pero lo scrivente non puo rispondere definitivamente. Sollecitera pero il sulodato P. Provinciale

per usure nel caso quanto prima di farlo. Intanto con profonda
venerazione si protesta.
Dell’Ecc. Vra Rdma
Umo Ossmo Servitore
Fr. Lorenzo Proc. Com. G. de Capni

Sua Ecc. Rdma
Monsigr. A l. Barnabo
Segretario di 'Propaganda
A PF — SR C — Congo — vol. 7, fl. 5 1 1 .

LETTRE DU SECRETAIRE-GENERAL DU GOUVERNEMENT
AU VICAIRE-GENERAL DU DIOCESE D’ANGOLA
(26-VII-1855)
SOMMAIRE — Communiquant la lettre du Roi de Congo au Vicaire-

-General du diocese, le prie d’envoyer un missionnaire au Congo pour satisfaire la demande du Roi,
devant aussi promouvoir la reparation ctune des
eglises existantes dans le royaume du Congo.

Il.mo e Rev.mo Sr.
Adha-se nesta cidade uma Embaixada do Rei do Congo,
da qual fazem parte dois filhos daquele Potentado, e varies
dos seus principals Macotas.
Pela copia inclusa da carta que o Rei do Congo mandou,
pela dita Embaixada, ao Governador Geral da Provincia, vera
V. S.a o veemente desejo que manifesta o mesmo Rei, de que
me seja'm enviados alguns Sacerdotes para administrarem os
Sacramentos da Igreja ao seu povo, e fortifica-lo assim nas
cren^as da nossa Santa Religiao, ainda nao esquecidas naquele
pais, apesar do lamentavel abandono em que o temos deixado,
desde tanto 'tempo, a este como a todos os mais respeitos.
O Governador Geral esta resolvido a satisfazer ao pedido
do Rei, e, nao duvidando de que V. S.a sinta igual disposi^ao,
logo que haja lido a tocante carta daquele Soberano, me encarrega de lhe rogar que se sirva de nomear um Sacerdote — ja
que a falta deles nao permite que mais sejam — para ir ao
Congo, desempenhar a missao indicada.
O Sacerdote que for nomeado — que muito convira que
seja aquele que mais expontanea vocafao tiver para se empre91

gar em trabalho tao meritorio — devera de partir no proximo
sabado, em companhia da Embaixada, que entao se ha-de
retirar. Isto fara conbecer a V. S.a a urgencia de tal nomeagao.
Sera da maior utilidade, que V. S.a de instru^oes ao mesmo
Sacerdote, para que ele haja de promover o reparo de alguma
das igrejas, ainda existentes no Congo, que disso seja mais
susceptivel. Se isto se obtiver — para o que e muito de esperar
que o Rei concorra, e este Governo dara, por certo, todo o
auxilio possivel — poder-se-a ter all permanentemente ou o
Sacerdote que for agora, ou outro que depois o substitua;
resultando daqui as maiores vantagens, que desnecessario e
ponderar a V. S.a, quer para o propaga^ao da nossa Santa Fe,
quer para a extensao da nossa influencia poKtica no pais.
Deus guarde a V . Rev.111*.
Secretaria do Governo Geral da Provmcia de Angola, 26
de Julho de 1855.
Il.mo e Rev.mo Sr. Vigario Geral desta Diocese
Carlos Possolo de Sousa, Secretario Geral

BOA, n.° 5 1 3 , de 28 de Julho de 1855.
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NOMINATION DU CHANOINE SARDINHA
MISSIONNAIRE AU CONGO
(31-VII-1855)
SO M M A IR E— Le

Vicaire-General du diocese d‘Angola et Congo
nomme le chanoine Sardinha missionnaire au Congo
en satisfaction des demandes du Roi .

l l mo e Rev.mo Sr.

Adhando-se nesta Cidade uma Em'baixada do Rei do
Congo, e tendo par ela recebido uma carta do mesmo Rei, em
que me pede encarecidamente Ihe mande em Missao um Sacerdote para admimsrar ao seu jPovo os Sacramentos da Santa
Igreja, que por eles incessantemente clama, catequizando-o,
e fortificando-o assim nas cren^as da nossa Santa Religiao
Catolica e Apostolica Romana, bem lembradas ainda naquele
Reino, com quanto esteja ha muitos anos, com bem pesar meu
o digo, sem ter quern Ihe ministre o Pasto Espiritual; desejando eu, em aten^ao a grande e extrema necessidade que ha
de Missoes aos proselitos, e outras vantagens consideraveis
que daqui resultam para a Igreja e para o Estado, satisfazer
com todo o empenho do Ex.mo Sr. Governador Geral desta
Provincia, como bem expressamente manifestou no oficio que
o mesmo Ex.mo Sr. a este respeito se dignou dirigir-me, exarado no Boletim Oficial n.° 5 1 3 : tenho resolvido nomear a
V. S.a para a dita Missao, certo de que ha-de por V. S.a ser
bem desempenhada: para cujo £im, e para V . S.a providenciar
mesmo quaisquer casos diffceis que por la possam (sic) haver,
atendendo a grande distancia, e dificuldade por isso de recursos, Ihe mandei ja passar uma Proyisao, como Missionario e
93

Visitador do Reino do Congo, delegando-lhe sem restri^ao
alguma toda a minha jurisdifao ordinaria, durance a Missao.
Espero que V. S.a empregue todos os meios que estiverem
ao seu alcance para o aumento Espiritual, e propagajao da
nossa Santa Fe Catolica, para com os Fieis daquele Reino,
imbuindo-os assim nas verdadeiras e sas Doutrinas do Cristianismo: e confio em Deus nosso Sen'hor, que l'he ha-de dar
vida e saude, for^a e auxilios para muito bem desempenhar
a mesma tao louvavel Missao com o devido zelo, e prudencia
que para isto se requer; preendhendo V. S.a deste modo cabalment ao erripenho e desejos que nisto ha.
Deus Guarde a V. S.a.
Pa^o Episcopal em Luanda, 3 1 de Julho de 1855.
II.mo e Rev.mo Sr. Conego Domingos Pereira da Silva
Sardin'ha.
Antonio Firmino da Silva Quelhas, Vigario Geral

BOA, n.° 5 1 4 ’ 4 ^e Agosto de 1855.
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LETTRE DU PROCUREUR GENERAL DES CAPUCINS
AU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
(1-VIII-1855)

SOMMAIRE — Le Provincial de Genes ne pouvant point fournir le

personnel pour la mission d’Angola, la Propagande
ne pourrait pas s’attendre a le recevoir de son Ordre.

Dai Cappuccini di Roma
1 Agosto 1855

Eocelenza Rdma
Avendo il sottoscritto Procuratore Generale sollecitato il
P. Provinciale di Genova a rispondere definitivamente se
credeva di potersi incaricate della Missione di Angola, ha
ricfevuto in ris'posta, che durante la crisi presente (x) non puo
nsolversi. Pertanto lo scrivente si affretta di renderne avvisata
cotesta S.a Congregazione, aggiungendo che non pud sperare
di avere il numero necessario per quella Missione da altra
provincia; quindi si trova nella necessita di pregare la S.a Con-

C1) La crise etait generale a cette epoque, mais surtout en Italie
et en Portugal, en consequence des lois d’exception contre les Ordres
Religieux.
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gregazione di dispensarlo da questo nuovo incarico, e coi solid
sensi di venerazione si protesta.
Della Ecc. Vra Rdma
Umo ossmo servitore
Fr. Lorenzo Proc. Com. Generate

Sua Ecc. Rdma
Monsignor Barnabo
Segretario di Propaganda
APF — SR C — Congo — vol. 7, £1. 513.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
AU ROI DU CONGO HENRIQUE II
(4-VIII-1855)

SOMMIARE — Le Gouverneur envoi avec les ambassadeurs du Congo

le chanoise Sardinba pour satisfaire les desirs mani
festos par le Roi. — Desirs de paix avec les popula
tions du Congo et surtout d’Ambriz. — L ’eslavage.

Recebi vossa carta de 26 de Julho (*), com a maior satisfa^$ao, pelos bon's sentitmentos que nela mani'festais a todos os
respeitos.
Os vossos filhos D. Domingos e D. Alvaro ficam a
partir, com a sua comitiva, tendo aqui recebido o melhor agasalho, como eles vo-lo dirao. Em sua companhia vao, o vosso
outro filho D. Nicolau, que nesta Cidade tern residido, e que
mostrou sumo desejo de aproveitar esta ocasiao para lr visitar-vos; e o Reverendo Conego Domingos Pereira da Silva Sardinha, para os fins religiosos indicados na vossa carta. Se ha
mais tempo me houvesseis feito este ultimo pedido, te-lo-ia logo
satisfeito, pois que ninguem esta mais do que eu convencido
da justi^a e conveniencia que nele se dao. Podeis estar certo
de que farei toda a diligencia para que nao deixe mais de 'haver
um Sacerdote, ao menos, nessas vossas terras. Sera, porem,
indispensavel, que concorrais para a reedifica^ao de alguma das
Igrejas que ai existem, e que disto seja mais susceptivel. O

(x) Nous ne connaissons que la lettre du 29-VI-1855.

7
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Reverendo Conego Sardinba vai incumbido de tratar convosco
sobre este objecto. Os auxilios que forem precisos, em operarios e alguns materials, daqui vos serao dados, se por eles
mandardes.
Agradefo os vossos louvores, pelo castigo que infligi ao
Riegulo do Ambriz. Ele o merecia, na verdade, pela sua ma
conduta. Torno a fazer-vos o pedido de que procureis dissuadir
os vossos povos do receio que ainda manifestam de voltar ao
Ambriz com negocio. Algumas quibucas de marfim se hao
dirigido para o Ambrizete, movidas daquele infundado receio.
Todos os indigenas, que de outras partes do interior ali concorrem, de cada vez mais numerosos, com cargas de outros
generos, poderao dizer se nao te'm sido bem recebidos, e se
nao bao gozado de toda a protec^ao e seguran^a nas suas
transac$:oes. O mesmo ba-de acontecer aos do Congo. Lisonjeio-me de que dareis toda a aten^ao a este assuntto.
Sobre a louvavel disposi^ao em que vos achais, de tomar
todas as providencias para acabar com o cruel trafico da escravatura nos vossos Estados, so tenho a dizer-vos que isso, indo
de acordo com os sentimentos religiosos que vos animam, do
que a vossa carta da prova, abona e bonra tambem a vossa
inteligencia. Aquele trafico nao e so desumano: e tambem
prejudicial. Se a inumeravel quantidade de homens que tern
saido dos vossos Estados, por aquele motivo, houvesse sido
empregada na agricultura, no maior aproveitamento dos produtos que o pais oferece naturalmente, e no comercio com as
na^oes civilizadas, as circunstancias desse Reino seriam hoje
bem diversas do que sao. O trabalho ter-vos-ia dado a riqueza:
na frequencia do trato com os subditos daquelas na^oes haverieis ganho a ilustragao. Com estes predicados poderfeis tomparar-vos aos Potentados da Europa. Sempre e tempo de come^ar. O que nao fizeram os vossos Predecessores, fazei-o vos
agora, que os bons resultados sao seguros.
9^

Mando-vos um mimo de algumas espingardas, conforme
o vosso desejo. Os vossos Filhos tam'bem foram por mim presenteados.
Desejo-vos saude e prosperidades, e espero que me dels o
gosto de receber amiudadamente as vossas noticias.
Palacio do Governo em Luanda, 4 de Agosto de 1855.
Jose Rodrigues Coelho do Amaral, Governador Geral

BOA, n.° 514, 4 de Agosto de 1 8 5 5 . — APF - SRC ,
— Congo — vol. 7, fls. 51 9-5 19 v.
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LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU CARDINAL GIACOMO ANTONELLI
(4-VIII-1855)

SOMMAIRE — Communique la reponse negative du Procureur General

des Capucins au sujet de la mission d’Angola.— Les
autres Ordres etaient en des conditions pareilles.

[4] Agosto 1855. Roma
II sottoscrito Segretario di 'Propaganda si da l’onore di
riscontrare l’ossequiato dispaccio dell’ E. V . segnato il 7 maggio a. c. col quale invitavalo a concretare col P. Procurator
Generale dei Cappucini le trattative iniziate per la spedizione
di un certo numero di quei Religiosi in Angola. / /
Deve adunque lo scrivente significare con dispiacere all’
E. V. che il P. Procuratore suddetto, malgrado la risposta
favorevole che avea dato nello scorso anno, ha ultimamente
dichirato di trovarsi, per mancanza di soggetti, nella necessita
di declinare l’offertogli incarico. Posto cio lo scrivente ritorna
all’ E. V . il foglio della Nunziatura Apostolica di Lisbona
che era venuto al preossequiato suo dispaccio, disposto ad eseguire questi ulteriori comandi che a V . E. piacera abbassargli
in proposito. La previene per altro che la difficolta che si e
trovata presso i Cappucini si encontrera molto probabilmente
con altti Ordini Religiosi ai quali si volesse proporre la Missione di Angola.
A PF — Lettere e Decreti, vol. 346, fls. 584 V.-585.
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LETTRE DU VICAIRE-GENERAL DE LUANDA
AU ROI DU CONGO
(6-VIII-1855)

SOMMAIRE — Communique au Roi la nomination du chanoine Silva

Sardinha comme missionnaire et visiteur du Congo.
— Demande que I’accueil fait au missionnaire soit

celui qui est du a un ministre de la Religion catholique et lui fait la promesse de lui envoyer assez souvent pour 1‘avenir les secours spirituels.

O Vigario Geral desta Diocese, ao Rei do Congo.
Tendo a esta Cidade chegado uma Embaixada vossa, por
ela recebi as estimadissimas letras que vos dignastes dirigir-me:
as quais, sinceramente vos digo, que em parte causaram em
mim grande prazer e satisfa$ao, por conhecer que gozais saude,
e que tantra vos como o voSso Povo conservais firmes e
puras as cren^as da nossa Santa Religiao Catolica e Apostolica
Romana; e em parte me causaram profunda magoa e desgosto,
conhecendo a lamentavel falta e priva^ao absoluta que ha
muitos anos sofreis de recursos Espirituais.
Desejando portanto, a vista do grande sentimento que
me assiste, satisfazer com todo o empenho ao pedido que me
fizestes de vos mandar ai um Sacerdote em Missao, para
remediar os males que vos afligem, e os remorsos de consciencia que vos atormentam, por nao terdes quern vos minis
tre o Pasto Espiritual, o que muito me penalisa, e ao que
de modo nerihum eu podia ser indiferente, sem faltar aos
sagrados deveres do meu Ministerio: dei logo as devidas providencias, que muito satisfizeram tambem ao Ex.mo Sr. Govertoi

nador Geral desta Provmcia, que nisto me coadjuvou, nomeando Missionario e Visitador do vosso Reino, o muito
Rev.mo Conego Domingos Pereira da Silva Sardinia; que,
em aten^ao a sua pratica Paroquial, e outras qualidades que
nele concorrem, bem ha-de desempenhar os desejados fins.
E para melhor os preencher, sem restri^ao alguma lhe deleguei
por uma Provisao toda a minha jurisdi^ao ordinaria, durante
a sua Missao.
Espero que lhe mandeis dar pelo vosso Povo todo o acolhimento e considera^ao que e devida a um Ministro da Religiao;
assim como tambem espero que o nao demoreis por la muito
tempo, pela consideravel falta que mesmo aqui tambem ha
de Sacerdotes: pnis deste modo vos prometo desde ja, que
amiudadamente haveis de ser assistido por quern vos ministre
os socorros Espirituais; muito principalmente podendo-se la
reedificar algum dos vossos antigos Templos.
Desejo-vos a continuafao da vossa saude, e todas as ptosperidades de que, pelos vossos elevados sentimentos Religiosos,
vos tornais dignos e credores: e estimo sobremaneira ter a gloria
de receber por mais vezes as vossas letras.
Pajo Episcopal em Luanda, 6 de Agosto de 1855.
A ritonio Firmino da Silva Quel has

Conego e Vigario Geral de Angola e do Congo
BOA, n.° 51 5 , 1 1 de Agocto de 1855.
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LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU CARDINAL GIACOMO ANTONELLI
( i 5-IX - i 85 5)

SOMMAIRE — Le Procureur General des Capucins se declare impuis-

sant de fournir les missionnaires demandes a son Ordre
pour la Mission d’Angola.

15 Settembre [1855]
In esecuzione degli ordini die I’E. V. R. comunicava al
Sotto Secretario di Propaganda con suo ossequiato folio dei
4 Agosto p. p., si scrisse al P. Procuratore Generalc dei Minori
Cappucini per invitarlo a presentare un certo numero di idonei
Religiosi del suo ordine da spedirsi in Angola, dichiarandogli
in pari tempo que ove i PP. Cappucini non avessero potuto
riprendere queirancica loro Missione, si sarebbe esibita secondo
la mente del Santo Padre ai Religiosi Minori di S. Francesco.
Essendo giunta alia Propaganda l’analoga risposta a nome
suddetto Procuratore Generale, lo Scriven'te si fa un dovere di
comunicarla in copia all* E. V . R. nel mentre istesso die le
ritorna i fogli di Mr. Internunzio Straordinario di Lisbona
relativi a questo affare, ed in attenzione.
APF — Lettere e Decreti, vol. 345* fls* 8 6 6 -8 6 6 v.

LETTRE DU ROI HENRIQUE II DU CONGO
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(n-X-1855)
SOMMAIRE — Arrivee de son fils et du chanoine Sardinha. — Manu
festations publiques de joie. — Regrets du roi -pour

son age avance, qui contrecarrait ses projets.

El-Rei Catolico do Congo ao Governador da Provincia de
de Angola.
Cumpre-me comunicar-vos que em o i.° de Setembro do
corrente ano, entraram nesta Cidade de S. Salvador do Congo,
o Principe D. Nicolau, meu muito prezado filho, que nessa
Cidade tem residido sob a protecfao do Governo Portugues,
e que me veio visitar, e o muito Reverendo Conego Domingos
Pereira da Silva Sardinha, que, em atenfao ao meu pedido,
vos vos dignastes de me mandar em Missao, pelo que vos
dirijo os meus sinceros e devidos agradecimentos.
As demonstra^oes de regozijo publico, que tiveram lugar
por ocasiao da chegada dos dois viajantes, devem por certo
fazer persuadir ao ultimo, pelo que toca a sua vinda, que muito
aprecio a vossa condescendencia para comigo a este respeito,
e que por isso bendirei sempre o vosso esclarecido Governo,
que tem sabido dar solu^ao aqueles negocios (bem como este)
para que os outros olhavam com indiferen^a, sendo alias de
reconhecida conveniencia.
A carta que me dirigistes, com data de 5 de Agosto, £oi
tambem por mim recebida com sumo prazer, e tudo quanto
nela me dizeis, avaliado devidamente. Resta-me, porem, a
desconsolagao de, pela minha avan^ada idade, nao ser eu talvez

a quern compita a gloria de encetar a ardua empresa de procurar
para o meu Reino, como me aconselhais, a precisa ilustra^ao.
Contudo farei diligencias, certo de que vos nao deixareis de
me coadjuvar.
Sobre a reedifica^ao dum dos meus anrigos templos, devo
dizer-vos que em tempo oportuno darei resposta definiriva.
Agrade^o-vos sobremaneira, nao so pelo mimo com que me
brindastes, mas tambem por aquele que destes a meus filhos
D. Domingos e D. Alvaro, e pelo bom acolhimento, que estes
confessam terem ai encontrado.
Desejo-vos a melhor saude e felicidade, e pe^o aceiteis os
protestos da minha subida estima.
Palacio em S. Salvador do Congo, 1 1 de Outubro de 1855.
Dom Henrique 2 ° , Rey Catbolico do Congo

BOA, 1856, n.° 539.
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LETTRE DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
AU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
(4-XI-1855)
SOMMAIRE — Communique la traduction de la lettre de I’Pveque

d Angola au Gouverneur General.— Uenvoi de religieux italiens serait tres opportun.— Au Seminaire
de Santarem quelques eleves angolais se preparent au
sacerdoce. — Puisque les Capucins ont refuse la mis
sion d’Angola il faudrait la confier aus Mineurs Obser
vants et aux religieux Reformes.

N.° 8941
Oggetto
Interessanti notizie religiose
del Congo
Eminenza Rev.ma
Dall’allegato che va tradotto in unione a questo mio dispaccio rilevera V . Eminenza R.ma come il Re del Congo siasi
diretto al Governatore Portoghese in Angola per ottenere un
sacerdote che andasse a battezzare i suoi sudditi. Quel Gover
natore ha spedito uno dei Canonici che cosi rendera piu diminuito uno clero gia scarso di troppo pei bisogni sempre crescenti di quella Possessione Portoghese.
Siccome non ha avuto riscontro al mio dispaccio N .° 13 7
PS. del mese di Luglio del 1854., cosi non so quali sieno le
idee del S. Padre sopra contrade Africane Portoghese. Ma
se potesse avere deguito quanto si convenne con le Note
concambiate in queU’epoca, mi parrebbe molto utile disporre
la partenza dei Religiosi Italiani, tanto piu dhe il Vescovo
di Angola (che ora qui trovasi infermiccio) non ha intenzione

106

di la restare per alcun modo, e dice essere di assoluta necessita
provvedere la sua chiesa molto estesa ed in luoghi, l’uno
|all®ltri separatissimi, di un numero sufficiente di sacerdoti. / /
In questo Seminario di Santarem ci sono del giovani •fatti
venire da Angola per abilitarsi negli studii. Questi potranno
col tempo essere utili maestri pel Seminario che coi redditi
della Bolla Crociata si vuole stabilire in Loanda. Ma prima
che questa ottima misura possa produrre effeto, devono
correre naturalmente degli anni ed intanto conviene prendere
una qualche prowidenza.
E ’ inutile che dica come la pubblicazione nei giornali
di questo fatto del Congo abbia animati questi foglii progressisti per scrivere contro quelli Preti, che come ampiamente
asseriscono, amano conservare o prendrere chiese ricche, ma
non si curano di portare il Vangelo nei si'ti barbari dell’Africa.
Deplorabile conseguenza della liberta della stampa!
Bacio la S. Porpora, e mi confermo con tutto l’ossequio.
Lisboa, q Novembre 1855.
Dell’Eminenza V. Rev.ma
U .mo Dev.mo Obbl.mo Servitore
C. Arciv. di Berito
Ex Audientia SSmi diei 28 Nov. 1855.
S. S. ha ordinato che si scriva nuovamente alia S. C. di
Propaganda interessandola a non lasciar nulla intentato per provedere nei miglior modo ai bisogni spirituali di Angola, i C a p
puccini hanno ricusato, cerchi di mandarvi gli Ossevanti [ed]
i Riformati ec. [fl. 518].
Emin.mo Sig. Card. Segretario di Stato
Roma
A P F — SR C — Congo — vol. 7, fls. 51 8-5 18 v.
i.oj

LETTRE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
(30-XI-1855)
SOMMAIRE — En defaut des Peres Capucins, qui ont refuse la mis

sion par manque de personnel, la Propagande est priee
au nom du Pape, de trouver d’autres moyens pour
fournir des missionnaires au diocese d‘Angola.

Dalla

Segreteria

di

Stato

30 Novembre 1855
71.019
Monsignore di Pietro in suo foglio N ° 8941 qui unito,
ha fatto rilevare, ehe il Re di Congo si e diretto al Governatore
Portoghese residente in Loanda, dimandando un Sacerdote, il
quale andasse a battezzare i suoi sudditi, ed il ridetto Gover
natore ha inviato senza ritardo uno dei pochissimi preti della
diocesi di Angola. In tal circostanza poi ha insistito, perche
in conformita ai coneerti presi col Governo Portoghese, venissero spediti in Angola alcuni religiosi per prender cura di quei
fedeli.
Sua Santica nel desiderio di prowedere a quelle bisognose
popolazioni si e degnata disporre che in mancanza dei PP.
Cappuccini, che Monsignore Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda con ogni zelo ed impegno procuro,
Sebbene inutilmente, d’inviare in quelle contrade, si sostituisse
a qualsivoglia altro mezzo, che sia in potere della S. Congregazione onde sopperire con la magiore possi'bile sollecitudine
agli urgenti bisogni di quella Cristianita.

108

Vedra poi nella sua prudenza Monsignore Segretario, se
potessero con frutto praticarsi inteliigenze coi PP. Riformati,
o Minori osservanti.
Egli poi in occasione della sua risposta vorra compiacersi
di ritornare alia Segretaria di Stato l’anzidetto rapporto.
s) G. C. Antonelli

Mons.r Segretario della S. Congne di Propaganda Fide
(confi).
APF — SR C — Congo — vol. 7, fls. 5 1 7 - 5 1 7 v.
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LETTRE DU ROI HENRIQUE II DU CONGO
AU VICAIRE-GENERAL D’ANGOLA
(14-XII-1855)
SOMMAIRE — Satisfaction pour l'envoi du chanoine Sardinha, qui

n a pit ministrer le pain spirituel a tout son peuple.
— Demande qu’avec la diligence possible des mis-

sionnaires lui soient envoyes assez frequemment.

El-Rei Catolico do Congo ao Reverendissimo Conego
Antonio Firmino da Silva Quelhas, Vigario-Geral do Bispado
de Angola e Congo.
A vossa carta de seis de Agosto ultimo me foi entregue
pelo Reverend© Conego Domingos Pereira da Silva Sardinha,
que vos mandastes em Missao a este Reino, na conformidade
do meu pedidp: tendo eu a asseverar-vos que este Sacerdote
nao desmentiu (nem tal era de esperar, a vista do vosso abono)
a confian^a que nele depositasttes; pois que se moscrou muito
zeloso no cumpnmento dos seus deveres, administrando os
Sacramentos da Santa Igreja, com toda a prudencia precisa;
o que, junto a ou'tras boas qualidades que possui, o tornou
digno da minha estima, e do respeito e considera^ao de todos
os meus subditos.
A nao ser o vosso pedido e, as atendiveis razoes em que
vos lundastes, te-lo-ia por ca detido mais tempo; pois que nao
obstante os tres meses de estada nesta Cidade, nem por isso
pode ministrar a todo o meu povo, que e imenso, o Pasto
Espiritual de que tanto carece.
Concedendo pois licen^a ao dito Reverendo Conego para
regressar ai por estes dias, conto que vos, de acordo com o
Governador-Geral dessa Provincia, fareis toda a diligencia pos-

sfvel, como prometeis, para que amiudadamente se me mandem Missionaries que catequizem, fortifiquem e imbuam o
meu povo nas crenfas da nossa Santa Religiao Catolica e
Apostolica Romana.
Desejo-vos boa isaude e prosperidades, e dirigi-me sempre
que possais, as vossas estimadissimas letras.
Pa$o em S. Salvador do Congo, 14 de Dezembro de 1855.
D.

Henrique 2.0, Rei Catholico do Congo

BOA, 1856, n.° 540.
NOTA — En Appendice a la lettre ci-dessus, la suivante, de la
meme date:
El-Rei Catolico do Congo ao Reverendi'ssimo Conego Antonio
Firmino da Silva Quelhas, Vigario-Geral do Bispado de Angola e
Congo.
Recebi a vossa carta com data de sets de Agosto do corrente
ano, e com ela seis livrinhos, contendo a Ladainha e varias ora^oes
em portugues, e os dois crucifixos que vos havia pedido, o que muito
sincera e cordialmente vos agradego.
Acreditai deveras que tomei parte muito particular na vossa
nomea^ao para Vigario-Geral do Bispado de Angola e Congo, cujas
obriga^oes sabeis realmente tao bem desempenhar: e estimo sobremaneira que me deis sempre notfeias sarisfatorias a vosso respeito.
Pafo em S. Salvador do Congo, 14 de Dezembro de 1855.
D. Henrique 2 °, Rei Catholico do Congo

IBIDEM, 1856, n.° 540.

ill

LETTRE DU PREFET DE LA PROPAGANDE
A DON GAETANO D’ERRICO
(5-I-1856)

SO M M A IR E — Vu l’extreme besoin ou se trouve le Congo et qtte les

Peres Capucins ne se trouvent pas en mesure de
reprendre cette mission, la Congregation des SacresCoeurs de Naples est priee d’en accepter la charge.

I Cappuccini aveano nei tempi scorsi una missione assai
importante nel regno di Angola e Congo, ma per le vicende
di quei luoghi e specialmente del regno di Portogallo, la
missione sudetta trovasi attualmente abbandonata. / /
II Re di Congo pero ha, non !ha guart, fatto premura per
otcenere un qualcbe sacerdote e Monsignor Nunzio di Lisbona
ha in conseguenza trattato colla S. Sede per riattivare l’antica
missione in quel regno. Siccome pero i PP. Cappuccini non
sono al presente in grado di riassumerla et d’altronde il bene
che sarebbesi a fare nel Congo sare'b'be grande e onninamente
necessario a questa populazione, cosi ho pensato di proporre
una si bella opera alia 'Congregazione cui presiede V . S. //
Trattasi di una impresa di somma gloria di Dio e degna
percio dello spirito di zelo che anima uno nascente istituto.
Invito pertanto la S. V. a riflettere su queste opere avanti al
Signore e qualora creda che la sua Congregazione sia in grado
di accingersi all’opera, mi dia sollecitamente l’analoga cornu-

nicazione, perche possano aver luogo i passi all’uopo opportuni. / /
A PF — Lettere e D ecreti, vol. 347, £1. 7 v,
NOTA — Le fondateur de la Congregation «dei Sacri Cuori»,
le Pere Gaetano d’Errico, est le destinataire de cette lettre. La Con
gregation ou Institut se trouve toujours a Secondigliano, via Dante,
107 (Naples) .
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LETTRE DE D. GAETANO D’ERRICO
AU PREFET DE LA PROPAGANDA FIDE
(23-I-1856)
SOMMAIRE — Repue l'invitation de prendre la mission d‘Angola et

Congo, D . Errico s’est empresse a communiquer l’af
faire a ses colleges, voulant dans Yinterim savoir combien de pretres sont necessaires pour la mission.

J. M . J.
Di Secondigliano a di 23 Gennajo 1856
Eminentissimo e Rev.mo Signore
Riscontro alia sua veneratissima scritta de’ cinque Gennajo
del corrente anno N ° i, colla quale invita la nostra minima
Congregazione ad intraprendere la Missione nel Regno di
Angola e Congo. Subito mi affrettai darne communicazione
con una mia circolare a tutti i nostri Collegi, affin di conoscere
quei Soggetti, a cui Jesu Cristo ispira il pensiero di addirsi
ad una opera di tanta sua gloria, e di tanto vantaggio per le
anime. M i attendo impertanto i rispettivi riscontri, onde decidere innanzi a Dio, sc siamo in grado accingerci ad una si
bella impresa.
Amerei pero conoscere quanti Padri vi abbisognano per
la missione in parola: se possa ancora partire qualche Fratello
laico per servire i Padri: quale lingua dovrebbero apparare.
Colgo questa occasione per testificare a V. E. R. i senti-

FH

menti di mia servitu, e baciandole la sacra porpora, mi segno
invariabilmente.
Di V . Emza Revma
Umil.mo e Divotiss.mo servo vero in G. C.
Gaetano Errico dei SS. Cuori di G. e M ,a

APF — SR C — Congo — vol. 7, fls. 526.
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LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
AU ROI HENRIQUE II DU CONGO
(9-II-1856)
SOMMAIRE — Remercie les lettres du Roi et montre sa satisfaction
four le bon service du chanoine Sardinha. — Promesse

d’envoi du n fretre a demeure une fois reedifiee
une des eglises, four M ai frochain, et aussi d’un
frofesseur des fremieres lettres.

A Sua Majestade El-Rei Catolico do Congo.
Tive a satisfa^ao de receber as vossas duas cartas de 13
de Dezembro ultimo, que chegaram com os vossos filhos, e
o Reverendo Cdnego Domingos Pereira da Silva Sardinha.
Muito me lisonjeia que este Sacerdote vos merecesse toda
a considera^ao, pela digna maneira com que m desempenhou
os seus deveres. Ja vos assegurei que serao frequentes as Missoes eclesiasticas a esse Vosso Reino. De novo vo-lo prometo,
bem como que, logo que seja reedificada alguma das Igrejas,
ai havera um Padre, com permanencia.
Sendo reconhecido que o encargo de tal reedi'fica^ao pertence a Coroa Portuguesa, tenciono desempenha-lo o mais
breve possrvel, como ja vo-lo declarei. Sera para o proximo
mes de Maio: em que a esta^ao e mais favoravel. Entao ira
tambem o Mestre de primeiras letras.
Levarei ao conhecimento de Sua Majestade, El-Rei de
Portugal, conforme o Vosso desejo, a boa opiniao que ficastes
formando do Reverendo Conego Sardinha; e nao duvido de
que ele receba alguma prova da Regia Munificencia, em aten^ao a Vossa mui valiosa recomenda^ao.

Pelo que respeita ao vosso filho D. Nicolau, ficai certo
de que sera sempre aqui bem tratado. Ele propoe-se a ir para
esse Reino, no mes de Maio. Penso que, pelos conhecimentos
que tem aqui adquirido, e pelas suas boas inclinafoes, Vos podera ser de muito auxilio, na grande obra de civiliza^ao do
Vosso Povo. Ser-lbe-ao conservados os vencimentos, que ao
presente tem.
Satisfiz imediatamente o Vosso pedido, mandando dar
baixa do servi^o, aos tres mo^os que acompanharam o Reverendo Conego Sardinha.
Renovo os meus protestos da alta estima e venera^ao que
Vos tributo, pelas Vossas excelentes qualidades, e rogo-vos
que me deis o prazer de receber as vossas cartas com frequencia.
Palacio do Governo Geral da Provmcia de Angola, em
Luanda, q de Fevereiro de 1856.
Jose Rodrigues Coelho do Amaral,

Governador Geral
BOA, 1856, n.° 542
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SEMINAIRE DIOCESAIN D’ANGOLA ET CONGO
(14-XI-1856)
SOMMAIRE — Providences

officielles en vue de I’instalation du
Seminaire diocesain de Luanda,

Sendo da maior utilidade para a propaga^ao da £e catolica
nos vastos sertoes da diocese de Angola e Congo, que ali se
forme um clero indi'gena suficientemente instruido; e tendo-se
retardado a organizagao do Seminario diocesano, determinada
por decreto de 23 de Julho de 1853 (x); manda Sua Majestade
El-Rei pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar, que o Vigano Geral daquela diocese tenha em
toda a considera^ao e de acordo com o Governador Geral.
execute o seguinte:
1 .° Que fa^a abrir na cidade de Luanda o Seminario criado
pelo dito deoreto de 23 de Julho de 1853.
2.0 Que o edificio para o dito Seminario devera ser uma
parte do Pa^o Episcopal, como se acha ordenado no mesmo
decreto.
3.0 Que por ora so deverao ser admitidos quinze ate
vinte alunos, e que teriham exemplar conduta.
4.0 Que a despesa a fazer com a manuten^ao do Semi
nario sera abonada pelas verbas de receita de que tratam os
artigos 2.0 e 3.0 do citado deoreto.
5.0 Que o Vigario Geral, de acordo com o Governador
Geral da provmcia, a quern nesta data se expedem as
convenientes ordens para o auxiliar neste objecto, propora
( 1 ) V id. document, pag. 58.

e informara o Governo de Sua Majestade dos Professores que
sao necessarios para as aulas do Seminario, e de tudo o mais
que for preciso para cumprir a presente portaria, tendo em
vista as disposi^oes do sobredito decreto de 23 de Julho de
i 85 3 -

Pa^o, em 14 de Novembro de 1856.
Visconde de Sd da Bandeira

DIARIO DO GOVERNO de 1856, n.° 2 7 1.

CURES D’ANGOLA ET DU MOZAMBIQUE
(15-XII-1856)
SO MM AIRE — Aventages

materiels accordes aux pretres nommes
cures en Angola et au Mozambique.

Tomando em considera^ao a consulta que a minha real
presen^a fez subir o conselho ultramarino, com data de dois
deste mes, e usando da autoriza^ao concedida ao governo pela
carta de lei de 30 de Junho do corrente ano: Hei por bem
declarar aplioaveis a todos os sacerdotes que deste reino forem
nomeados para paroquiar nas igrejas das provmcias de Angola
e Mozambique, as disposizoes do decreto de 5 de Novembro
ultimo, pelo qual foram arbitradas as congruas aos sacerdotes
que do reino forem paroquiar as igrejas de Timor e Solor (x).
O visconde de Sa da Bandeira, par do reino, ministro
e Secretario de estado dos negocios da marinba e ultramar,
o tenha assim entendido, e faza executar. / /
Pazo, em 15 de Dezem'bro de 1856.
Rei. — Visconde de Sa da Bandeira
JO AO M . PACH ECO TEIXEIRA REBELLO — Collegao Com pi eta de Legislapao Eclesiastico-Civil, Porto, 1896,
I, p. 328.
(x) La loi citee ordonnait pour les missionnaires de Timor et
Solor la pension de 1.000 rupias (320^000 reis forts), outre la gra
tification pour 1’enseignement de 250 rupias (8o$ooo reis forts), primaire ou secondaire, frais de voyage et le viatique pour les depenses.
Cfr. Op. cit., p. 323.

LETTRE DU SECRETAIRE-GENERAL D’ANGOLA
AU CHANOINE COSTA E MOURA
(25-II-1857)

SOMMAIRE — Pro-position (Taller en mission au Zaire avec le bateau

de guerre «Cabo Verde)), puisque les potentats desirent la visite d’un pretre. — Malgre sa faible sante le
chanoine Costa e Moura accepte l’invitation.

Il.mo e Rev.mo Sr.
Devendo de partir para o Zaire, no sabado proximo, a
escuna «Cabo-Verde», cujo Comandante vai encarregado de
praticar com os Potentados daquela localidade, pensa o Governo
Geral que seria de maxima importancia seguir V. S.a Rev.m*
no dito navio, por muitas considera^oes, que, sendo obvias,
aqui se nao manda mencionar, especificando apenas a de terem
alguns dos ditos Potentados manifestado sumo desejo de serem
visitados por um Sacerdote, em razao das gratas lembran^as
que conservam dos que conheceram em melbores tempos.
S. Ex.a sabe, que V . S.a Rev.ma se acha mal restabelecido
da grave doen^a que adquiriu na sua recente missao evangelica
ao Bembe, e Congo, mas tambem espera muito do seu zelo,
sendo por isso que lhe manda fazer esta proposta.
N o caso de que V. S.a Rev.ma se sinta com formas para
anuir, serao dadas as convenientes ordens ao Comandante da
escuna, para atender sempre muito ao estado em que vier
a achar-se, devendo mesmo transporta-lo a esta Cidade, ou ao

Ambriz — como o caso requerer — logo que se apresente
tal necessidade.
Sua Ex.a espera a resposta de V . S.a Rev.”1*
Deus Guarde a V . S.a Rev.ma.
Secretaria do Governo Geral da Provmcia de Angola,
25 de Fevereiro de 1857.
Il.mo e Rev.mo Sr. Cdnego Jose TaVares da Costa e Moura.
Bernardino Antonio Ferreira

Secretario Geral Interino
BOA, 28 de Fevereiro de 1857.
NOTA — Le chanoine Tavares e Moura en reponse a cette lettre
du Gouvemement General, se met a sa disposition pour la mission
du Congo e Bembe, malgre son etat de sante.
BOA, 28 de Fevereiro de 1857.

A R R E T S D U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
A U G O U V E R N E U R -G S N S R A L D ’A N G O L A
( i 3 -V II- i 857)

SOMMAIRE — Que le Gouverneur envoie un ou plusieurs ecclesias-

ques dans le royaume du Congo, en satisfation de la
demande du rot D. Henrique 2 ° au rot du Portugal.

Havendo pedido a Sua Majestade El-Rei, o Rei Catolico
do reino do Congo, D. Henrique 2.0, que ao seu reino fossem
enviados alguns eclesiasticos para proverem as necessidades espirituais dele. Manda o mesmo Augusto Serihor, pela Secretaria de estado dos negocios da mannha e ukramar, que o
governador Geral da provincia de Angola, expe^a as convenientes ordens para que ao dito reino seja enviado uni ou
mais eclesiasticos para os fins indicados; podendo o mesmo
governador geral fazer-lhe abonar as gratifica^oes e ajudas
de custo que julgar de justifa, enviando por essa ocasiao ao
Rei do Congo algum presente, como e costume.
Pajo, em 13 de Julho de 1857.

Sd da Bandeira
BOA, 18 37 , n.° 627.
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A R R fiT E D U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
A U G O U V E R N E U R -G E N E R A L D ’A N G O L A
(20-V I I - 1857)

SOMMAIRE — Communication de la nomination du cure cTAmbriz,

Manuel Marques Rangel de Campos.

Manda Sua Majestade El-Rei, pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Maririha e Ultramar, remeter ao Governador
Geral da Provincia de Angola, para seu conhecimento e fins
conveniences, a inclusa copia do Decreto de 16 do corrente,
pelo qual foi nomeado o Presbrtero Manuel Marques Rangel
de Campos para ir paroquiar no Ambriz e nas Missoes do
norte da meneionada Provincia, ficando o mesmo Governador
Geral na inteligencia que estas Missoes sao aquelas que em
cada ano Ihe iforem designadas por ele Governador, de acordo
com o Prelado diocesano; devendo o dito Presbitero ser transportado a custa do Estado, e receber uma gratifica^ao, para
cujo pagamento fica pela presente Portaria autorizada a respectiva Junta da Fazenda.
Pa^o, 20 de Jul'ho de 1857.
Sa da Bandeira
BO LETIM DO CO N SELH O U LTRA M A RIN O (Legisla^ao Novissima), Lisboa, 1868, III, p. 83.
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L E T T R E D U C H A N O IN E JO SE D A C O S T A E M O U R A
S U R L E S M IS S IO N S D ’A F R IQ U E O C C ID E N T A L E
(16 -IX -18 57 )

SOMMAIRE — L e chanoine M o u ra etablit son fla n fo u r I’evangelisationdu C on go, centre sur la mission de Cabinda.

Atendendo ao
do Estado, julgo
de quatro Missoes
peito mostro pela

aumento da nossa Santa Religiao, e bem
da maior conveniencia o estabelecimento
na Africa Ocidental, como com todo o resrelatdrio junto. (£1. q. v .).
PROJECTTO

§ 1 *° — £ da maior conveniencia o estabelecimento de
quatro Missoes na Africa Ocidental.
§ 2 .° — A primeira destas Missoes sera em Cabinda,
devendo estender-se ao rio Zaire, e seu interior, ate ao Porto
da Lenha, ou Boma — a segunda no Ambriz devendo compreender as terras ocupadas pleo Marques de Mussolo ao Sul,
e no Sertao ate onde Ihe for possivel — a terceira no Bembe,
a qual devera prolongar-se ate S. Salvador, Capital do Congo,
cuja distancia nao excede sessenta mil'has, o maximo, e ate S. Jose
de Encoge — a quarta em Boma, que devera tambem estender-se ate S. Salvador, cuja distancia segundo informa^oes que
pude obter, podera vencer^se em tres dias de viagem, podendo
assim em breve colherem-se comunica^oes de Cabinda ate ao
Bembe, tudo pelo interior, o que julgo de suma conveniencia.
§ 3.0 — A primeira, e terceira destas Missoes, serao com-

postas pelo menos de tres Sacerdotes, cada uma, e ore's Catequistas.
§ 4 ’° — Cada uma destas Missoes devera ter um Chefe,
ao qual os seus su'bordrnados obede^am religiosamente, ficando
sujeitos a qualquer censura, ou pena canonica, imposta pelo
Prelado Diocesano, por qualquer falta de respeito, ou desobediencia.
§ 5 *°~— -^s tres 'Missoes do Bembe, Ambriz e Boma
darao em todos os meses conta ao Chefe da Missao em Ca
binda ( ...) .
§ 6.° — O Chefe da Missao em Cabinda, fara de tudo
ciente ao Prelado Diocesano, para que esfce o leve ao conhecimento do Governo de Sua Majestade,
§ 8.° — O Governo de Sua Majestade devera dar todas
as ordens convenientes aos Governadores do Ambriz, e Bembe,
para que estes com grave responsabilidade mandem edificar
cada um uma Igreja com uma casa propria para a Missao.
§ 9-° — Convira muito que o mesmo Governo mande
construir em Cabinda uma Igreja, e casas suficientes, nao so
para a Missao, mas tambem para um pequeno Hospital, ficando
todas as obras debaixo da vigilancia do Chefe da Missao,
e devendo este dar conta todas as semanas ao Governador
Geral da Provmcia, nao so do adiantamento das mesmas obras,
mas tambem de qualquer falta que possa ocorrer.
§ i i .° — Os Governadores do Ambriz e Bembe, porao
a disposigao dos Missionarios todos os meios de transporte,
tanto em pessoal para seu servi^o como material para condu£oes — Tipoias.
§ 12 — As Missoes de Cabinda e Boma, serao igualmente forneeidos os mesmos meios pelo Governo da Provmcia.

Artigo 2.0

§ 2.° — Nenhum Chefe das Missoes, ou seus Su'bordinados, poderao sem grave responsabilidade exigir coisa alguma
pela administrasao de quaisquer Sacramentos, nao so pelo
proveito que M resulta a Santa Religiao Catolica Apostolica
Romana, mas par outras considera^oes, que por dbvias as deixo
em silencio.
§ 3-° — Ao Chefe da Missao em Cabinda, devera ser
estipulada a congrua de um conto de reis, moeda forte, atentas
as graves responsabilidades que sobre eles pesam.
§ 4*° — O Chefe da Missao no Bembe, como todos os
demais Missionarios, devera receber quatrocentos mil reis,
moeda forte, tendo este Chefe, alem desta quantia, a gratifica^ao
que a Companhia das Minas e obrigada a dar-lhe como Paroco.
§ 5*° — Aos Catequistas devera ser dada a congrua de
cento e cinquenta mil reis a cada um.
§ 6.° — Qualquer Botica da Provmcia, devera fornecer
gratuitamente os medicamentos necessarios a qualquer empregado das Missoes, bem como seu tratamento pelos Facultativos
do Governo.
§ 8.° — Qualquer empregado das Missoes, devera ser
transportado a custa do Governo, tanto para o seu destino,
como para a sua patria, uma vez que haja servido os anos,
que Ihe marca a Lei, ou que a sua retirada seja por falta de
saude.
§ 9-° — Tanto os Chefes, como os demais empregados,
nao deverao servir por mais de seis anos, tendo direito, segundo
suas graduates, a transferencia para qualquer beneficio do
Continente, que primeiro vagar, atentas as priva^oes que sofrem, os riscos de vida, e todos os demais incomodos, que
I2 J

podem provir da insalubridade dos climas, por onde percorrem,
e ihabitam.
§ i o.° — Enquanto nao forem colocados pelo Governo
no Continente, lhe devera ser abonada a sua congrua, como
se estivessem em servifo.
§ i i — Aos empregados das Missoes devera ser dada
uma ajuda de custo para seus arranjos.
Tudo quanto levo expendido, tenho a bonra de oferecer
a sabia considera^ao de Vossa Majestade.
Lisboa, 1 6 de Setembro de 1857.
sy Jose Tavares da Costa e Moura

Conego da Se de Angola e Congo
BSG — Refservados, Prat. D. ma^o 5, doc. 33.
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C A T E C H IS A T IO N D E L ’IN T E R IE U R D E M O ^ A M E D E S
(25-IX -18 57)

SOMMAIRE — Ordonne que le gouverneur general prete Vassistance

necessaire a l abbe Oliveira JS/Loura, engage en mission
a I’interieur du district de Mofamedes.

Sendo de reconhecida conveniencia aproveitar a disposifao
em que se acha o actual Paroco de Mb^amedes, o reverendo
Joaquim de Oliveira Moura, de passar ao interior daquele
distrito, a fim de catequisar os povos que o ha'bitam, e sendo
para este fim necessario prestar-lhe os auxilios indispensaveis:
Manda Sua Majestade El-Rei, pela Secretaria de Estado dos
Negocios da Mannba e Ultramar, que o Governador Geral
da Provincia de Angola preste aquele Paroco os auxilios que lhe
parecerem indispensaveis para realizar a sobredita missao ao
interior do Distrito de Mo^amedes, de cujo resultado o mesmo
reverendo Padre devera formar um Relatorio, que sera depois
enviado a este Ministerio.
Pa^o, 25 de Setembro de 1857.
Sd da Bandeira
BO LETIM DO CO N SELH O U LTRA M A RIN O [Legisla^ao Novissima], Lisboa, 1868, III, p. 129.
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L E T T R E D U G O U V E R N E U R -G E N E R A L D ’A N G O L A
A U V IC A IR E C A P IT U L A IR E

(3 'X' i 857 )
SO M M AIR E — Demande la nomination d’un chanoine de Luanda

four alter en mission au Congo.

Il.mo Rev.mo Sr.
Para execufao das ordens de Sua Majestade, contidas na
portaria do ministerio da marinha e do ultramar, n.° 175, de
13 de Julho ultimo, vou rogar a vossa reverendi'ssima se sirva
de nomear um dos reverendos conegos da Se desta cidade, para
ir em Missao ao Congo, logo que teriha chegado a noticia
da elei^ao do novo rei daquela localidade, aonde alem da satisfa^ao das necessidades espirituais dos povos, tera de assistir
as exequias do finado rei D. Henrique 2.0, e de consagrar religiosamente a elei^ao do sucessor.
Deus Guarde a V. S.a
Palacio do Governo em Luanda, 3 de Outubro de 1857.
Il.mo e rev.mo sr. Vigario Capitular desta diocese.
Jose Rodrigues Coelho do Amaral

Governador Geral
BOA, de 3 de Outubro de 1857.
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L E T T R E D U V IC A IR E C A P IT U L A IR E D E L U A N D A
A U G O U V E R N E U R -G E N E R A L D ’A N G O L A
(6-X -1857)

SOMMAIRE — Le Vicaire Capitulaire, lorsque la possibility ss pre

senter, a l’intention d’aller lui-meme en mission au
royaume du Congo.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Em resposta ao oficio n.° 9 15 , que V . Ex.a se dignou dirigir-me, com data de 3 do corrente mes (x), em
referenda as ordens de Sua Majestade sobre a Missao do
Congo, cumpre-me dizer a V . Ex.a, que estando ja ha tempo
indigitados os dois rev.os Conegos, Sardinha e Necessidades,
para se empregarem especialmente na distnbui^ao da Bula,
cuja publica^ao deve ter lugar daqui a dois meses, e sendo eles
os unicos que para as Missoes actualmente se poderiam destinar, mas nao devendo ser distraidos daquele servi^o; eu desejando satisfazer por todos os meios ao meu alcance as necessi
dades espirituais daquedes povos do Congo, que, pela sua
demasiada distancia, desde tempos remotos estao privados de
tais beneficios, podendo esta dificil Missao ser compatfvel com
os vanos negocios de que me acho encarregado, de muito boa
( 1) C f. document precedant.

vontade me prestarei em ocasiao oportuna a desempenha-la;
e deste modo serao cumpridas as ordens de Sua Majestade.
Deus guarde a V . Ex.a.
Pa^o Episcopal em Luanda, 6 de Ou'tubro de 1857.
Antonio Firmino da Silva Quelhas

Chantre e vigario capitular
Il.mo e ex.mo sr. Governador Geral desta provrncia e suas
dependencias.
BOA, 18 57, n.° 628.
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A R R E T E S U R L ’A D M IS S IO N D E S U JE T S
D A N S L E S E M IN A IR E D E S M IS S IO N S
(17 -X I-18 5 7 )

SO M M AIRE — Les eleves re$us au Seminaire Patriarcal de Lisbonne

doivent etre originaires des -provinces d‘outremer. — he
Seminaire des Missions de Cernacbe etant etabli, les
eleves d’outremer devraient y etre envoyes a I’avenir.

Sendo presente a Sua Majestade El-Rei e Oficio de 8 de
Outubro ultimo, em que o Reverendo Bispo de Cabo Verde
propoe, para serem mandados admitir no Seminario do Patriarcado, como alunos da Provmcia de Cabo Verde, Manuel Pa
tricio de Moura e Brito e Alfredo Alberto de Azevedo:
Manda o mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar, que o dito Reverendo
Bispo informe da naturalidade e filia^ao dos ddis mencionados
mancebos, pois que Sua Majestade tern resolvido nao admitir,
como alunos ultramarinos, individuos que nao sejam naturais
das dioceses para que se destinarem, devendo o mesmo Reve
rendo Bispo ficar na inteligencia de que, estando ja instaurado
o Colegio das Missoes Ultramarinas em Cernache do Bom
Jardim, para ali hao-de ser mandados quaisquer alunos, que
se destinem ao ministerio eclesiastico nas terras ultramarinas.
Pa$o, 17 de Novembro de 1857.
Sa da Bandeira

BO LETIM DO CO NSELHO U LTRA M A RIN O , [Legislafao Novissima], Lisboa, 1868, III, p. 147.
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L E T T R E D U M IN IS T R E G E N E R A L D E S O B S E R V A N T S
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
(7-X - i 858)

SOM MAIRE — Demande I’attente de la reunion du Definitoire de

I’Ordre pour donner une reponse sure au sujet de

1’envoi de missionnaires en Guinee.

Dal convento de’ M inori Osservanti
Roma Araceli 7 Ottobre 1858

Eccellenza Rvma
Io sottoscritto Ministro Generale la ringrazia distintamente
dei rischiarimenti ed istruzioni che si e compiaciuta dargli col
veneratissimo officio del 25 del p.° p.° Settembre sulle Missioni che vorrebbero affidarsi alle due famiglie francescane nel
vastissimo Vicariato delle due Guinee, e della Senegambia,
e vorrebbe accetarle definitivamente, e procurare quel numero
di Religiosi dhe vi vogliono, per la direzione delle medesime;
ma questo affare essendo di molta impottanza non si pub deliberare senza sentire il consenso del Definitorio Generale, che
attualmente e in vacanze. Pero sui prinii del p.° f.° Novembre
avranno principio le adunanze Definitoriali, e allora lo Scrivente rispondera definitivamente, e, come spera, con soddisfazione di cotesta S. Congregazione, cosi intenta a la propagazione della fede, e alia spirituale salvezza dei Popoli.
Di tanto correra dovere al Sottoscritto, che previo il bacio
r34

del sacro anello, ha l’onore di raffermarsi col piu profondo
rispetto.
Dell’ Ecca Vra Rma
Rmo Dmo Obmo servitore
F. Bernardino, Mro G.le

A Sua Ecc.a Rma
Mr. G. Bedini Arciv.0 di Tebe
Seg.° della S. Cong.6 di Propaganda
APF — SRC — Congo, vol. 7, £ls. 614-614V .
N O T A — Sur ce document Vid. le document du 4-X I-1855, in
fine. E n tout etat de choses le Congo n’appartenait pas a la Senegambie et aux Deux-Guinees non plus...
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S E M IN A R IS T E S D E S D IO C E S E S A F R IC A IN S
(12 -III-18 59 )

SOMMAIRE — Les subsides aux eleves des dioceses africains qui

etudient au Seminaire de Santarem, accordes par la
Bulle de la Croisade, doivent continuer en vipueur.

F01 presente a Sua IVTajestade El-Rei a consulta documen
t s que a Junta Geral da Bula da Cruzada fez subir por
este Ministerio, em data de 28 de Feveteiro proximo preterito,
expondo circunstancialmente nao so o progressive melhoramento dos Seminarios de Santarem, Algarve, Bragan^a, Coim
bra, Evora, Guarda, Lamego, Viseu e do Funchal, assim na
parte literaria dos alunos, como na parte material dos edificios;
mas tambem a cna^ao de aulas de disciplinas eclesiasticas em
dioceses onde as nao havia, como Aveiro, Beja, Castelo Branco
e Pinhel, e finalmente a educa^ao e a instru^ao eclesiastica
adquirida pelos alunos das dioceses de Beja, Castelo Branco,
Elvas e Portalegre, bem como das de Angra, Angola, Cabo
Verde, S. Tome e Principe, nos Seminarios de Santarem e de
Fvora, a dispendio do cofre da Bula.
Sua Majestade viu com muita satisfa^ao o progresso reconhecido na instrufao dos alunos em suas respectivas aulas; e
confia que ele continuara a desenvolver-se em maior escala
para o bem da religiao e da sociedade; e em presen^a das considera^oes oferecidas na consulta, houve por bem, conformando-se com [o] parecer nella emitido, aprovar a distribui^ao
proposta de subsidios pelo cofre da Bula, e resolver que se de
publicidade na folha oficial, tanto a consulta aludida, como
aos documentos a que ela se refere.
Quanto as pondera^oes da Junta Geral quanto a continuafao do subsidio aos alunos das dioceses de Angola, Cabo
Verde e S. Tome e Principe, bem como aos oito da diocese

de Angra, que existem no Seminario de Santarem a cargo do
cofre da Bula: Manda Sua Majestade declarar a Junta que
a autorisa a continuar o subsidio aos alunos das dioceses de
que se trata; e pelo que respeita as despesas com os utensilios,
e com os Professores e mais empregados necessanos para a funda^ao do Seminario da referida diocese de Angra, que o Governo entende deve organizar-se quanto antes, o mesmo Augusto
Senhor reserva para em tempo oportuno, faze-la ciente do
que houver por bem resolver a esse respeito.
O que tudo se participa ao Reverendo Bispo Comissario
Geral da Bula da Cruzada, para assim o fazer constar a Junta
a que preside, e proceder depois em conformidade da presente
resolufao regia. / /
Pa$o das Necessidades, em 12 de Mar^o de 1859.
Antonio ]ose de Avila

DIARIO DO GOVERNO de 1859, n.° 67.
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A C C L A M A T IO N E T C O U R O N N E M E N T
D U RO I D U C O N G O D O M P E D R O V
(7-V III-18 59)

SOMMAIRE — Acte du couronnement du Roi selon les formalites

religieuses tradittonnelles dans le royaume et serment
de suzerainete envers le roi du Portugal.

A U TO D E ACDLiAMAiQAO E OOROAgAO

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e cinquenta e nove, aos sete dias do mes de Agosto,
nesta povoa$ao de Banza a Puto, de que e soba o prmcipe
D. Alvaro de Agua Rosada, onde se achava o Capitao da bateria de artilharia de Luanda, Joaquim Militao de Gusmao, o
Capitao do Batalhao de Cafadores numero dois desta provincia, e chefe do conselho de D. Pedro Quinto, Zacarias da Silva
Cruz, e os mais oficiais da expedijao abaixo assinados, com
os reverendos parocos do Ambriz, Jos!e Agostiriho Ferreira, e
do Bembe, Jose Maria de Morals Gaviao, e o Marques de
Catende, D. Pedro, os Fidalgos do Congo, abaixo assinados,
e o povo; se procedeu ao solene aeto de aclama^ao e coroa^ao
do novo Rei do Congo, na pessoa do mencionado Marques
de Catende, D. Pedro, o qual, depois de ser, pelo povo e Fidal
gos presentes, proclamado e reconhecido Rei do Congo, foi,
pelos reverendos parocos Jose Agostinho Ferreira e Jose Maria
de Morais Gaviao, coroado com as formalidades religiosas
de estilo neste reino; e na mesma ocasiao prestou o dito novo
Rei o juramento de preito e homenagem a Sua Majestade
El-Rei de Portugal o Senhor Dom Pedro Quinto, obrigando-se a seguir o exemplo de seus antecessores na obediencia

devida ao mesmo Augusto Senhor, quer por si, quer pelos
seus povos; esperando de Sua Majestade El-Rei de Portugal
a continua^ao de auxilio para rnanter em sossego o seu reino
e civiliza-lo. O dito juramento, prestado perante todos, foi
aceite pelo chefe do conoelho de D. Pedro z.°, em nome de
S. Ex.a o governador geral da provincia, como Delegado do
Soberano. E para firmeza se lavraram quatro autos de i
teor, assinados pelo Rei e mais pessoas principals presentes,
sendo de cruz as assinaturas dos Fidalgos que nao sabem escrever, e um dos ditos autos foi entregue ao mesmo Rei.
Eu Miguel Correia de Freitas, que servi de Secretario,
o escrevi e assinei. — D. Pedro 5.0, Rei do Congo. — Zacarias
da Silva Cruz, Capitao dhefe. — Joaquim Militao de Gusmao,
Capitao. — Jose Maria de Morais Gaviao, paroco do Bembe.
— Jose Agostinho Ferreira, paroco do Ambriz. — Francisco
Mendes dos Santos, Alferes. — D. Alvaro, Duque de Bamba. — D. Alvaro de Agua-Rosada, Principe de Banza a Puto.
— D. Antonio, Irmao da Rainha Viuva. — D. Alvaro Bubuzi, primeiro secretario. — D. Garcia de Agua-Rosada, segundo secretario. — D. Jose Pedro, Escrivao do Estado. —De D. Antonio Bondogo, soba de Segunda, uma cruz; De
D. Pedro Tambica, soba de Quipensi, uma cruz;— De
D. Joao, soba de Quitino, uma cruz. — De D. Joao, soba do
Sambo, uma cruz. — De D. Alvaro Panzo, soba de Quitino,
uma cruz.
M iguel Correia de Freitas

BOA, 1859, n.° 728.
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LETTR E D U P£R E C H A R LES D U PA RQ U ET
A U C H A N O IN E IN A C IO R O Q U E T E
(13-IV -18 6 0 )

SOMMAIRE — Demande d’informations precises sur la possibilite pre

sente de Ietablissement en Portugal d’une oeuvre pour
les missions dans les colonies portugaises d’Afrtque.

Paris le 13 Avril i860
Monsieur le Secretaire General,
Le bienveillant accueil dont vous avez bien voulu m’honorer voila deux ans, lorsque notre T. R. P. General me chargea
de vous demander des renseignements au sujet d’un etablisse
ment projete de notre Congregation en Portugal, me font
esperer quaujourd’-hui encore, nous pouvons compter sur la
meme charite a notre egard.
Les jours derniers notre T. R. P. General me fit appeler
a Paris dans le dessein de m’envoyer a Lisbonne: tout etait
deja dispose pour le depart lorsqu’apres y avoir murement
reflechi, il pensa qu’avant de tenter une semblable demarche,
il serait plus prudent de vous consulter prealablement a ce
sujet. Vous me permettrez done de vous rappeler ici en peu
de mots quels >seraient nos projets, afin que vous puissiez plus
facilemente juger de ce qu’il y aurait a faire.
Notre desir serait de nous etablir en Portugal pour etre
employes sous la juridiction de S. E. le Cardinal Patriarche et
de N N . SS. les Eveques dans les diverses colonies et missions
portugaises. Nous avons vu par les dernieres feuilles publiques
combien sont grands les besoins religieux de ces pays et petit
iq o

le nombre d’ouvriers evangeliques qui se presentent pour aller
y annoncer la parole de Dieu; nous avons vu aussi que le gouvernement portugais cherchait des sujecs pour y envoyer. S’il
voulait bien ainsi que S. Eminence nous agreer, nous
serions prets a accepter cette laborieuse mission; nous nous
efforcerions de faire pour les colonies portugaises ce que nous
avons fait pour les colonies fran^aises, dont nous sommes char
ges depuis de longues annees.
Plus que toute autre Societe, je crois, nous serions aptes
a bien remplir cette tache. D ’abord parce que ce genre d’oeuvres rentre parfaitement dans le but de notre Congregation, qui
est de s’occuper des oeuvres les plus difficiles, les plus abandonnees, et en particulier de la conversion des noirs. En suite
a cause des relations qu’ont les colonies portugaises avec les
missions qui nous ont ete confiees par le St. Siege. Toutes les
colonies de la cote occidentale d’Afrique sont en effet presque
enclavees dans notre vicariat apostolique de la Senegambie
et des Deux Guinees.
Enfin parce que nos missionnaires ont plus que tout autre
l’experience de ces missions, depuis vingt ans environ qu’ils
les evangelisent.
Veuillez done avoir la bonte de nous dire, Monsieur le
Secretaire, si vous pensez que nos offres seraient acceptees, tant
de la part de Son Eminence et de N N . SS. les Eveques des
colonies, que de celle du Gouvernement. Puis, si vous pensiez
qu’il y eut quelqu’ espoir de rcussir, veuillez aussi nous indiquer quel seraient, selon vous, les moyens a prendre, les de
marches a faire. Serait-il bon que notre T . R. P. General en
ecrivit a Son Eminence, au Ministere? Serait-il opportun
qu’il envoyat quelque missionnaire a Lisbonne pour traiter
de cette affaire?
Vous comprenez comme nous, Monsieur le Secretaire,
combien une oeuvre semblable serait importante pour la gloire
de Dieu et le salut des ames, aussi avons nous la ferme con-

fiance, que vous voudrez bien, autant qu’il sera en vous, nous
accorder dans cette affaire le secours de vos lumieres et de
votre puissant appui.
Daignez agreer l’assurance du profond respect avec lequel
j ’ai l’honneur d’etre, Monsieur le Secretaire General,
Votre tres humble et tout devoue serviteur
Ch. Duparquet

p. de la Cong, du St. Esprit
Ayez la bonte d’adresser la reponse dont vous voudrez
bien nous honorer, soit a notre T. R. P. General, rue des Postes 30 a Paris, soit a moi-meme, qui la lui transmettrai, au
college de N . D. de Langonnet, par Gourin (Morbilhan).
AGCSSp. — Boite 4 6 1-A — A M L.
N O T A — Jose Inacio Roquete, est ne en juillet 1801 a Alcabideche (Cascais) et est mort a Santarem le 1-IV -18 70. Ses parents le
destinaient au sacerdoce et dans se but il a ete ordonne. M ais
en 18 2 1 il fait sa profession religieuse dans le convent de franciscains de Santo Antonio de Estoril, sous le nom de Frere Jose de
Nossa Senhora do Cabo Roquete. Tres attache a la politique de
D . M iguel (18 2 8 ), mis en prison a Lisbonne par les troupes des liberaux, relache, a suivit la route de Londres et Paris, ou le vicomte de
Carreira, ambassadeur de Portugal, lui a fait un bon accueil et de
meme l’Archeveque de Paris, qui l’a mit dans une paroisse du quartier St. Germain et plus tard (1848) comme vicaire de St. Paul.
Roquete a beaucoup aide le vicomte de Santarem dans ses recherches
historiques, sans recevoir un sous du gouvernement portugais. Dans
ce temps Roquete a connu la Congregation du Saint-Esprit. De retour
a Lisbonne vers la mi-aout 1838, le cardinal D. M anuel Bento Rodri
gues l’a nomme Secretaire du Patriarcat. Appartenait a l’Academie
des Sciences de Lisbonne et a laisse une oeuvre immense comme
ecrivain. C f. Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, X X V I,
p. 203-204.

iq i

LETRE DU T.R. PERE SCHWINDENHAMMER
AU CHANOINE INACIO ROQUETE
(16-IV-1860)
SO M M AIRE — Recommande a la pieuse bienveillance du Secretaire

general du Patriarcat de Lisbonne I’oeuvre proietee
pour les missions portugaises.

Paris, 16 Avril i860
Monsieur le Secretaire General,
Je crois ne pouvoir me dispenser d’aj outer moi-meme quelques mots a cette lettre que le P. Duparquet vous ecrit en
mon nom.
Cette affaire est, en effet, d’une trop grande importance,
et interesse trop la gloire de Dieu et le salut des antes pour
que je ne vous prie de vouloir lui prefer tout le concours de
votre piete, de vos lumieres et de l’influence dont vous jouissez.
Je ne sais jusqu’a quel point ce projet est realisable et
quelles difficultes plus ou moins grandes peuvent y mettre
obstacle, mais si la divine Providence veut bien agreer notre
devouement pour cette Oeuvre, j’ai confiance qu elle nous
procurera les moyens de la conduire a bon terme.
Et la recommandant a toute votre bienveillance et a
votre piete je vous prie d’agreer l’expression des sentiments
respecteux avec lesquels j’ai 1’honneur d etre,
Monsieur le Secretaire General,
Votre tout devoue serviteur.
s j Schwindenhammer

Sup. g.*1
AGCSSp. — Boite 4 6 1-A.
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LETTRE DU CHANOINE INACIO ROQUETE
AU T. R. PERE SCHWINDEHAMMER
( i-VI-1860)

SOMMAIRE — Le situation en Portugal du point de vue legal nest
pas encore favorable aux Congregations religieuses. —

Pour ce qui est des Peres du Saint-Esprit en Portugal
et en Afrique il faut attendre une meilleure occasion.

Lisbonne, le i.er Juin i860
Mon Tres Reverend Pere
J ’ai eu l’honneur de recevoir en son temps votre tres aimable lettre du 17 (x) Avril dernier et je vous remercie bien sincerement de tous les bons sentiments que vous me temoignez,
ainsi que du saint zele que vous desirez exercer envers notre
pauvre pays du Portugal. J ’ai retarde a vous repondre dans
l’esperanee que la Chambre des Representants entrerait dans
des voies plus larges et plus liberales sur les Congregations
religieuses; la nomination d’un nouveau ministre de la marine
m’a enfin fait esperer des jours meilleurs sur cette importance
question, mais jusqu’a present je ne puis rien vous dire de
positif la dessus. / /
De nouveaux embarras sont survenus, de nouvelles difficultes se sont elevees; il est question de dhangement de ministere, une loi vient d’etre presentee pour la desamortisation des
biens des Religieuses, enfin le moment n’est pas propice, et
(1 ) Il nous semble qu’il s’agit plutot de la lettre du 16 Avril.

peut-etre aurons-nous des troubles dans les provinces! Je vous
engage done, M . T. R. Pere de ne rien faire pour le moment,
et d’attendre que les affaires politiques soient plus calmes.
II serait imprudent d’envoyer ici le bon Mr. Duparquet; peut-etre pouvez vous voire a Paris M r. le Vicomte de Paiva,
Ministre du Portugal, et lui exposer vos desirs et vos offres,
en le priant de vouloir bien ecrire a son Gouvernement sur
cette affaire assez delicate pour ce pays-ci; cependant il serait
bon attendre que les Chambres soient fermees; si le Gouver
nement portugais consent a entrer en negotiation, vous aurez
la bonte de me le faire savoir et meme d’ecrire a Son Emi
nence, et je pourrai aider la conclusion de l’affaire, mais avant
cette demarche je ne pourrai rien faire. / /
Si vous ecrivez au Ministre ou si vous lui parlez, vous
aurez soin de lui faire comprendre que votre Congregation
n’a rien de commun avec celle des Lazaristes et je vous prie de
ne pas me citer, en vous rapportant seulement a vos missions
d’Afrique; peut-etre serait-il bon de ne pas demander une
maison a Lisbonne pour le moment, et de vous etablir seule
ment dans les Colonies. Enfin vous agirez avec la plus grande
prudence.
Je vous prie, mon T. R. Pere, de vouloir bien transmettre
au jeune Missionnaire d’Afrique
tous mes remerciments
de sa bonne lettre, et de lui faire savoir combien je regrette de
ne pouvoir pas lui ecrire dans ce moment-ci, mais que je le
ferai un peu plus tard, lorsque j’aurai re^u une nouvelle lettre
de vous.

(2) Reference au P. Charles Duparquet.
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Daignez agreer ^assurance du profond respect avec lequel
j’ai Thonneur d’etre,
Mon tres Reverend Pere,
votre tres-humble et tres-obeissant serviteur
Palais de St:. Vincent a Lisbonne
Joseph lgnace Roquette

AGCSSp. — Boite 4 6 1-A.
N O T A — Des projets de lettres du Pere Charles Duparquet ont
ete faits et pas envoyes, au Cardinal-Patriarche de Lisbonne, au M inistre de la M arine et au Roi de Portugal, en 1857, sur le projet des
missions dans les provinces portugaises d’Afrique. C£. A G C SSp . —
Boite 4 6 1-A .

LETTRE DU ROI DU CONGO DOM PEDRO V
AU GOUVERNEUR-GfiNflRAL D’ANGOLA
(8-X-1860)
SOMMAIRE — A nnonce la prise de possession de la capitale et la
fugue de son adversaire Alvaro Dongo. — Remer-

ciements aux troupes portugaises qui ont vaincu son
rival. — Demande d’ouvriers pour la reparation des
eglises et construction de son palais en pierre et chaux,
et aussi de trois pretres pour Venseignment de la
religion. — Promesse d’envoi du plus aime de >es en
fants en Portugal pour y etre instruit dans la religion
et pouvoir lapprendre plus tard a ses freres de race.

Il.mo e ex.mo sr. Governador Geral de Angola
Eu rei catolico do Congo, D. Pedro 5.0, vos desejo a mais
perfeita saude em companhia de todo o vosso estado. Serve
esta para vos participar que no dia 16 de 'setembro, tomei posse
da capital do meu estado, fugindo o malvado rebelde [D. A l
varo] Dongo, que se bavia apoderado desta corte de S. Sal
vador. Aproveito esta ocasiao para participar-vos, que o comandante geral da for£a e todos os oficiais e soldados, que com
ele vieram, sao homens de animo valoroso e for^a porque a
eles devo, estar hoje no meu trono, e por isso vos pe^o muito
que os recomendeis a nosso Rei, meu irmao D. PEDRO V,
com especialidade os dois comandantes Andrade e Borges,
capitao Sousa, e Casal, e tenente Serra, que foram os que
atacaram o morro e depots a banza, pondo em fuga o malvado
Dongo.
Aproveito esta ocasiao para recomendar-vos, que nao haja
falta na remessa dos pedidos, que o comandante geral vos fez

para o funeral de meu querido tio o rei catolico do Congo
D. Henrique 2.0, e de meu prezado irmao o duque de Bamba,
porque actualmente nao temos aqui os meios para fazer estes
actos com a pompa devida. Tambem vos digo que os pedreiros
e carpinteiros que vieram com esta forja estao todos ocupados
em fazer a fortaleza, e por isso e preciso que venbam mais para
consertar as igrejas antigas e fazer o meu palacio de pedra e cal,
por que nao e proprio que um rei vassalo e irmao de sua
majestade fidelissima o sr. D. Pedro V , continui a viver em
casa so de madeira.
Novamente torno a pedir que nao esquefa a vinda
de padres para ensinar a religiao de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que ja a muitos tern esquecido, e eu na primeira ocasiao hei-de
mandar-vos o mais querido dos meus filhos, para que mesmo
em Portugal melihor possa aprender todos os preceitos da nossa
Santa Religiao, para depois ensinar os seus irmaos.
Deus guarde a vossa pessoa por muitos anos. / /
Capital de S. Salvador, 8 de Outubro de i860. //
Rei D. Pedro 5 .0 do Congo

BOA, n.° 787, de 3 de Novembro de i860.

LEGISLATION SUR LE «PLACET» ROYAL
DANS LES DIOCESES D’OUTREMER
(8-VIII-1863)

SOMMAIRE — Ordonne I’entiere et ponctuelle observance des lois du

royaume sur la publication et execution des documents
pontificaux dans les dioceses d’Outremer.

A V ISO

Manda Sua Majestade El-Rei, pela secretaria de estado
dos negocios da marinha e ultramar, remeter ao Governador
geral da provincia de S. Tome e Principe a inclusa copia autentica da portaria circular, que, nesta data, e expedida a todos
os prelados das dioceses do ultramar, suscitando-lhes a inteira
e pontual obstrvancia das leis, pelas quais nenhuma bula, breve,
rescrito, ou determina^ao apostolica pode ser executada naquelas
dioceses do real padroado sem preceder o regio placet, que
autorize a sua publica^ao e execu^ao; e, porque ao referido
Governador geral, como delegado do poder real, cumpre zelar
a fiel manutenjao dos direitos e regalias da coroa de Sua Ma
jestade, confia o mesmo augusto senhor, que ele, inteirado
dos solidos e inconcussos fundamentos com que, na citada
portaria se demonstra a legitimidade do direito, cuja observan
cia se recomenda, procurara, quando assim convenha, e por
todos os modos que l'he oferefa a ac^ao da sua autoridade, conservar respeitada e ilesa aquela real prerogativa.
Pa$o, em 8 de Agosto de 1863.
Jose da Silva Mendes Leal

CO PIA

Manda Sua Majestade El-Rei, pela secretaria de estado
dos negocios da marinha e ultramar, que ao pro-vigario capi
tular da diocese de S. Tome seja transmitido o seguinte:
£ principio de direito portugues, que as hulas, breves ou
rescritos da santa se, ou dos seus delegados nao podem ter
execu^ao em Portugal, nem ser cumpridos pelos cidadaos
portugueses, sem que a sua publica^ao e execu^ao tenha sido
autorizada com o regio beneplacito. Era regalia da coroa,
confirmada pela constituifao do estado no artigo 75.°, § 14 .0,
e direito inerente a soberania, e constantemente recorihecido
pela legisla^ao patria; no art. 32 .0 das cortes de Elvas, do
senhor rei D. Pedro I; no artigo 82.0 das cortes de Lisboa,
do senhor rei D. Joao I, em que expressamentJe se diz que
assim se costumou sem-pre; no capitulo ultimo das cortes de
Santarem, do senhor dei D. Afonso V ; no capitulo 50.° dos
gerais do povo das cortes principiadas em Coimbra a 10 de
Agosto de 1472, e terminadas em Evora a 18 de Mar^o se
guinte; no capitulo 12 .0 das cortes de Montemor-o-Novo, de
1477, presididas pelo prmcipe D. Joao; nas ordena^Ses Afonsinas, no titulo das letras que vem da corte de Roma ou do
Grao-Mestre, que nao sejam publicadas sem carta de el-rei;

na provisao do senhor rei D. Joao II, de 4 de Fevereiro de
1495, dirigida a D. Gon^alo de Castelo Branco, governador
da casa do civel, restabelecendo o beneplacito regio, cujo exercicio suspendera em 1487, na plenitude do poder, e a pedido
do sumo pontifice Inocencio VIII, no breve Olim felicis, de 3
de Fevereiro de i486, por ocasiao das negocia^oes pendentes
em Roma para a legitima^ao do mestre D. Jorge; nas ordenafoes Manuelinas, livro I, titulo II, § ultimo; no alvara do
senhor rei D. Manuel, de 12 tie Abril de 15 10 , e na carta
regia, de 5 de Dezembro de 1525, do senhor rei D. Joao III,
aquele permitindo ao bispo de Coimbra, D . Jorge de Almeida,

a execugao da bula para poder testar dos bens adquiridos
intuitu ecclesiae, esta confirmando essa permissao; na suspen-

sao da bula da Ceia, pelo senhor rei D. Sebastiao, como oposta
as leis do reino e privilegios da coroa, privilegios que o santo
padre Gregorio XIII veio a ter por indispensavel resalvar em
breve de 29 de Abril de 1574; na carta de Filipe II, dirigida
em 1582 pelo seu secretario de estado, Gabriel Zayas, ao
cardeal de Granvella, depois das providencias em que proibiu
a publicagao da bula da Ceia, carta que vem na cronica deste
monarca, de Luis Cabrera; finalmente, na lei de 20 de Dezembro de 1582, pela qual foi permitida a publicagao da correcgao ao calendario pelo santo padre Gregorio XIII. / /
Escusado e prosseguir na indica^ao de todos os monumentos,
que daqui para diante certificam o exercicio constante deste direito em Portugal, porque o atesta uma bem conbedda e ininterrupta serie deles, desde os decretos de 12 de Mar$o de 1052 e
16 de Agosto de 1663, ate aos decretos de 5 de Junho de 1728,
e 4 de Agosto de 1760; das leis de 6 de Maio de 1 7 ^ 5 >
de Agosto de 1767, e 5 de Abril de 1768, ate a carta regia
e aviso de 23 de Agosto de 1770; e de entao ate hoje, cumprindo especializar a carta que o senhor rei D. Joao V mandou
escrever pelo seu secretario de estado, Marco Antonio de
Azevedo Coutinho, em 26 de Mar^o de 1748* ao arcebispo
de Goa primaz do oriente, a carta regia de 1 o de Fevereiro de
1774, expedida de Salvaterra de Magos pelo senhor rei
D. Jose I ao arcebispo da mesma arquidiocese, e as instrugoes
da mesma data assinadas pelo Marques de Pombal.
Nao devem, entre outras muitas, esquecer, como provas
notabilissimas do permanente exercicio deste direito da coroa
portuguesa, o alvara de 27 de Junho de 1602, pelo qual Fi
lipe III inibiu a execugao do motu proprio de Pio V , sobre
as compras dos censos; a lei de 6 de Maio de
proibindo
o breve Apostolicum pascendi; a de 28 de Agosto de 1767>
proibindo o breve Animarum saluti; a carta de lei de 2 de

Abril de 1768, proibindo a bula In Caena, Domini, a que 0
santi'ssimo padre Clemente XIV, subindo a cadeira de S. Pedro,
mandou por perpetuo silencio, fazendo cm 1770 publicar na
quinta-feira santa um jubileu, cm lugar das excomunhoes
daquela bula; a carta de lei de 30 de Abril desse ano de 1768,
proibindo a bula Sanctissimi Domini; a. lei de 4 de Dezembro
de 1769, proibindo os indices expurgatorios e a bula da Ceia;
o edital de 22 de Abril de 1774, proibindo o breve de Cle
mente X IV sobre o jubileu das ermidas do Senbor do Monte,
sem que em tempos de tanto acatamento religioso se entrasse
nunca em receio de cometer nisto excesso, nem viesse ao pensamento faltar a suma reverencia e obediencia devida as decisoes do supremo pontlfice, sentimentos em que os senhores reis
deste reino, e a nagao portuguesa sempre timbraram, gloriando-se de nao ceder neles a primazia a qualquer outro pnncipe
do povo catolico.
Cumpre mais nao esquecer que este direito inconcusso
da coroa portuguesa nao esta so exarado nas leis do reino, tern
sido constantemente reconhecido por concilios, pela propria
santa se apostolica, e pelos seus delegados ou representantes.
Egidio Martins, e Pedro de Velasco, embaixadores do senhor
rei D. Joao I ao Condlio de Constanta, protestaram perante
o mesmo concilio, que as suas decisoes nao tenam execu^ao
nem obediencia em Portugal, senao naquilo que pelos senho
res reis destes reinos fosse permitido e autorizado; e este protesto, aceite por aquela memoravel assembleia, em que a igreja
universal se achava representada, foi incorporado na sessao 22.a.
O santo padre Gregorio XIII, no breve Exponi Nobis de
25 de Abril de i 5 7 4 ’ *lue f°i lovado a promulgar em razao
das dificuldades opostas neste reino a publica$ao da bula da
Ceia, resalvou (embora desnecessariamente) todas as leis e
todos os privilegios da coroa, um dos quais, e dos mais importantes, e certamente o regio beneplacito: ut legibus praedictis
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et privilegiis uti, et secundum illas et ilia procedere, judicare,
exequi, prout hactenus sine controversia usi estis.
Publicada a bula Omnium sollicitudinum, de 12 de Se-

tembro de 1744, sobre os ritos malabaricos, o sumo pontifice
pediu ao senhor rei D. Joao V lhe desse o seu real beneplacito
para ser executada no oriente, como se declara na carta do
secretario Marco Antonio de Azevedo Coutinho, de 26 de
Marfo de 1748, ao arcebispo primaz.
Os nuncios apostolicos nao sao admitidos, segundo o
direito do reino, a exercitar qualquer jurisdi^ao, ainda que
tenham poderes de legados a latere, sem exibirem os breves
para obterem o regio placet, o qual so se lhes concede precedendo carta do ministro e secretario de estado respectivo, em
que se declare as restrides com que lhes e permitida a execu^ao
de tais breves, e resposta ou carta reversal do nuncio, em que
se conforma com essas restrifoes. Assim se procedeu com os
nuncios Luca, ascebispo de Nicomedia, e Filipe Acciaioli,
escrevendo o primeiro ao secretario de estado, Marco Antonio
de Azevedo Coutinho, em carta reversal de 17 de Junho de
1774, resposta a daquele ministro, datada de 14, em que se
lhe punham as restrifoes: «que as aceitava, e assegurasse ao
rei que teria como gloria a pontual obedienda aos supremos
mandados.)) E la prego di assicurare la maesta del re, che la
venerazione, che professo alia sua sovrana persona, mi fara
sempre avere a gloria la pontuale ubbidienza alii suoi supremi
commandi.

Foi este sempre o direito do reino, fazendo-se mais ou
menos restrifoes aos legados romanos, tanto que chegaram
a Portugal, como ao colector Paloto na carta regia de 2 1 de
Setembro de 1624, que ampliou as feitas em 1 6 1 6 ao colector
Acorambono, e como a Landinelli na carta regia de 15 de
Dezembro de 1620.
Cumpre tambem recordar que tais restri^oes se estendiam
ate aos delegados da santa se, que iam a Asia exercer jurisdifao
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fora do territorio portugues, e eram por eles aceites, como aconteceu com o apostolo das fridias, S. Francisco Xavier, que,
scndo enviado pelo sumo pontifice, Paulo III, as regioes orien
tals com poderes de nuncio apostolico, dirigiu as respectivas
letras ao rei de Portugal, para que, se fosse do seu agrado,
pudesse usar das faculdades espirituais que lhe eram conferidas;
o que ele proprio refere na petigao dirigida ao vigario da fortaleza de Malaca, petigao trasladada pelo padre Francisco de
Sousa no Oriente Conquistado; como aconteceu igualmente
com o patriarca de Alexandria, Carlos Antonio Mezzabarba,
comissario e visitador apostolico geral da China, com facul
dades de legado a latere, sucessor nessa comissao do patriarca
de Antioquia, Carlos Tomas Maillard, depois cardeal de
Tournon, que veio a Lisboa apresentar ao regio beneplacito
o breve de suas faculdades, Speculatores Domus lrsael, de 29
de Setembro de 171 9, ao qual se fizeram as restri^oes constantes da carta do secretario de estado, Diogo de Mendon^a
Corte Real, de 22 de Margo de 1720.
Tal tern sido a doutrina constante e a constante pratica;
tal e a sentenga dos escritores mais versadbs e ortodoxos, assim
portugueses, como estrangeiros; tais sao, finalmente, os exemplos mutuamente aprovados pela santa se, e pelos sen'hores reis
de Portugal, nao podendo os prelados do reino executar decreto
algum que recebam da curia, ou de seus delegados, sem previo
consentimento da jurisdigao secular, por mais clausulas coactivas
que tragam para a sua publicagao e execugao.
Sendo assim, como inegavelmente e, e evidentemente se
demonstra no que fica exposto, podendo acontecer que o tempo
haja afrouxado tao salutar e necessaria pratica, ou com os melhores intuitos ou'tras consideragoes se hajam interposto, e importando sobremodo que os reverendos prelados do ultramar,
ou seus sufraganeos, ou governadores, ou vigarios capitulares
e pro-vigarios das respectivas dioceses, se nao apartem jamais
do que tern sido extrictamente observado pelos senhores reis

de Portugal, e pelos respectivos governos em todos os tempos,
segundo as maximas por que se regulou a piedade daqueles
catdlicos soberanos e de outros varoes, convem suscitar a inteira,
cuidadosa e pontual observancia das leis, pelas quais nenhuma
bula, breve, rescrito ou determinagao apostolica, de qualquer
natureza ou denomina^ao, expedida em nome da santa se, ou
de nuncios, ou de quaisquer outros delegados apostolicos, sepossa executar naquelas dioceses do real padroado, sem preceder o regio placet que autorize a sua publica^ao e execu^ao,
ainda mesmo quando sejam remetidas directamente em carta
ou oficios, porque neste caso deverao ser devolvidas pela mesma
via, declarando-se nao ser permitido pelo direito do reino dar-lhes
cumprimento sem o referido real beneplacito.
Este inflexivel principio da legisla^ao patria, cujo fim e
obstar a qualquer perigosa invasao na soberania temporal, em
prejuizo dos direitos da coroa, e da harmonia que deve reinar
entre o imperio e o sacerdocio, padece uma unica excep^ao
que expressamente respeita aos rescritos da penetenciaria, nos
termos da carta regia de 23 de Agosto de 1770, sendo que,
para mais se fortalecer tal direito, nao omitiram os legisladores
o torna-lo objecto de particular e severa vigilancia nos modernos codigos.
E porque a Sua Majestade toca manter ileso esse direito,
como rei e soberano independente, como protector e padroeiro
pelos titulos de dota^ao, e funda^ao, reconhecidos nas bulas
apostolicas das igrejas do oriein'te, frutos da devo^ao e munificencia de seus gloriosos predecessores, e do sangue e trabalho
dos cidadaos portugueses, se ha por muito eSpecialmente recomendado todo o sobredito.
O que se comunica ao pro-vigario capitular da diocese de
S. Tome, a fim de que o cumpra e fa^a comprir, confiando-se
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que em tudo proceda com o zelo, acerto e edificafao, que prometem as suas distintas e virtuosas qualidades.
Pafo, em 8 de Agosto de 1863.
]ose da Silva Mendes Leal

BOSTP, 1863, n.° 20.
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R A P P O R T D U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L -P R fiF E T D E L A P R O P A G A N D E
(17-III-18 6 5)

SOMMAIRE — Motifs qui determinent la demande de la mission du
Congo. — Reponse atts difficultes hypothetiques.

Paris, le 17 Mars 1865
Imminence Reverendissime
J ’ai toujours appris avec une grande satisfaction par le
R. P. Freyd, notre Procureur General a Rome, que V. E. a bien
voulu accueillir favorablement le projet que je Lui avais soumis
dans l’interet des peu^les si dignes de compassion du Congo,
et de m’autoriser a Lui adresser un rapport a ce sujet.
Je viens aujourd’hui presenter ce rapport a V . E. Apres
un coup d’oeil rapide sur Thistorique de cette mission, j ’exposerai son etat actuel, puis les motifs qui nous portent a prier
la sacree Congregation de la Propagande de nous permettre de
nous y devouer, et enfin je re'pondrai en quelques mots aux
difficultes que V. E. pourrait peut-etre objecter a notre de
mande (x).

(x) En Note signee par le R. P. Carrie, du 22-I-1872, ont lit:
«Ce rapport me parait peu sur et n’est pas toujours assez exact)).
Parce que nous avons la meme opinion nous ne donnons ici que les §§
III et IV . Ce rapport a ete redige, «surtout pour la partie historique,
d’apres les recherches zelees du P. Duparquet».
BGCSSp. — Tom. IV , 1863-1865, p. 645.
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§ III
Motifs qui nous portent a demander cette mission
a la Sacree Congregation de la Propagande

Le triste etat des affaires religieuses dans le Congo ne
pourrait echapper a I’attention du premier vicaire apostolique
des deux Guinees Mgr. Barron; aussi voyons-nous qu’en 1842,
d songea a y etablir une mission dont le soin aurait ete confie
aux Peres Capucins. (Lettre de Mgr. Barron au Cardinal
Prefer de la Propagande).
Cinq de ces religieux de la Province d’Espagne furenc
done designss pour accompagner Mgr. Barron. Leur Superieur,
le Pere Joseph de Granollers, re^ut de Rome le titre de Prefet
apostolique et deja il s’etait rendu a Marseille pour de la venir
a Amiens ou se trouvait alors notre Maison Mere, rejoindre
nos Missionnaires, lorque ces Peres Capucins, nous ne savons
trop pour quel motif, se desisterent de leur projet, laissarit
la mission toute entiere aux travaux de nos missionnaires (2).
Les parties fra^aises de la cote ayant a'bsorbe tous les
efforts de ces premiers missionnaires, ils ne purent songer a
reprendre de suite le projet primitivement con^u par Mgr.
Barron; mais aujoutd hui que nos missions se trouvent solidement etablies dans la Senegambie, a Sierra Leone et au
Gabon dans la Guinee, il semblerait que l’endroit ou nous
pourrions avec plus d avantage diriger maintenant les nouveaux
sujets dont nous pouvons disposer, serait cette mission du Congo.
Voici les motifs qui nous portent a penser ainsi.
I *° — Tous ces pays ayant ete deja evangelises et ayant
conserve un grand attachement pour la religion et ses ministres,
| (2) D ’apres les documents les Peres Capucins n etaient pas des
tines a la mission du Congo. Les motifs de leur desistement sont bien
clairs dans leur correspondance avec la Propagande.
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des missionnaires zeles feraietic infailliblement un bien immense
parmi ces populations si bien disposees, bien qu’ils sont loin
de pouvoir esperer, au meme degre du moins, cbez les peuples
parens ou mussulmans du reste de la cote.
2.0 — Une des choses les plus importantes pour assurer
1’avenir de la religion en Afrique est certainement la formation
d’un clerge indigene. Or ce clerge indigene est extremement
difficile a recruter au milieu des populations encore pai'ennes,
actuellement evangelisees par nos missionnaires. Nous aurions
tout lieu d’esperer que nous trouverions beaucoup plus de
vocations parmi ces populations chetiennes. Nous esperons
meme que les sujets seraient assez nombreux pour pouvoir
en repartir un certain nombre dans nos autres missions.
3.0 — Jusqu’ici les efforts de nos missionnaires pour la
conversion des Africains n’ont ete couronnes que de succes
bien lents, ce qui n’a pas peu contribue, avec toutes les epreuves
que ces missions difficiles ont du surmonter, a diminuer en
Europe l’elan pour ces missions. Nous pensons que les con
versions nombreuses que nos missionnaires obtiendraient parmi
ces populations, jointes a 1’interet tout particulier qui se rattache
a ces missions autrefois celebres, contribueraient a soutenir le
courage des missionnaires, et a attirer des vocations nouvelles.
q.° — Enfin cette Prefecture se trouve tout enclavee dans
nos missions; et une partie, au moins celle en dehors de la
juridiction de l’eveque d5Angola, semble rentrer dans les mis
sions qui nous sont deja confiees. Quand aux ressources que
pourrait exiger cette mission, nous avons l’espoir qu’elles ne
nous manqueront point. C ’est une oeuvre qui est de nature
a exciter vivement l’interet et la sympathie et nous comptons
pour rentreprendre sur les genereuses allocations de la Propa
gation de la Foi, et de la Ste Enfance, surtout si V. E. daignait
la recommander aux Conseils de ces deux oeuvres, comme
elle a bien voulu le faire pour notre nouvelle Mission de Sierra
Leone.
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Apres 1’expose de ces motifs que je me borne a indiquer,
je cerminerai par quelques mots relatifs aux difficultes qui pourraient peut-etre etre objectees centre ce projet.
§ IV
Reponse aux difficultes objectees

On peut, ce semble, n’avoir a opposer a notre demande que
deux objections: la premiere du cote du gouvernement portu
gais, la 2me du cote de l’eveque d’Angola. Or nous ne pensons
pas que, d’aucun de ces cotes, il y ait a craindre aucune difficulte serieuse qui puisse empecher 1’execution d’une entreprise
si utile pour la gloire de Dieu, et le salu't des ames et la Pro
pagation de notre Sainte Foi.
i.° — Au sujet du Gouvernement portugais il est d’abord a
observer que depuis 1’ongme de cette Prefecture apostolique,
1642 (s), par consequent pendant un espace de temps de
plus de deux siecles, la Sacree Congregation de la Propagande
a toujours joui d’une independance entiere dans radminisitration
de cette mission, sans que jamais le gouvernement portugais
ait conteste ses doits (3).
Tous les Prefets apostoliques et tous les missionnaires ont
toujours ete envoyes directement par la S. C. de la Propa
gande sans que le Portugal ait eu aucune ingerence dans ces
affaires. Il ne peut se faire qu’il vienne aujourd’hui protester
contre un etat de choses que lui-meme a reconnues pendant
deux siecles. Or nous ne demandons autre chose que d’etre

(3) Le decret de creation est du 25-VI-1640.
(3) Cette affirmation est insoutenable. Quand la «Mission» a
ete creee le Roi-Patron, Filipe III de Portugal, a bien entervenu
par vote diplomatique.
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substitutes aux missiorihaires italiens, et de continuer cette mis
sion dans les conditions ou elle a subsiste depuis son origine,
avec recotiriaissane£'rdu Portugal lui-mieme.
D ’ailleurs si contire toute attente, le Gouvernement portugai-s[venait a elever des difficultes, il ne pourraitUe fdire en tout
cas que pour la partie des cotes qui lui est soumise. Or son
p6uvdir!e t rsa suzerairicte ne s’etendant que jiisqu’a la riviere
Lirune (4)) , efi degadii Congo, comme le rappotte expressement
urt ouvrage compose en 18 25 par le fils d’un gouverneur
d’Angola, Feo Cardoso et que Ton ne peut recuser sur ce
point (5) . II nous resterait done toujoufs tout le Congo proprement dit et les ’autres pays de cette Prefecture en dehors des
possessions portiigaises, ou nous pourrions exercer les fonctions
du saint Ministere sans que le Portugal puisse exercer la moindre opposition.
2.0
— Quant a l’eveque nous ne pensons pas qu’il y ait
a craindre de son cote aucurie difficulte.
Pour les contrees soumises a sa juridiction nous ne voulons
nous presenter a lui que comme des auxiliaires prets a lui preter
(4) Le R. P. Carrie ecrit: «Erreur. On croirait lire un rapport
fait plutot aved 1’imagiftadon q u e ' d’apres urte1 contiaissaiice serieuse
et approfondie des lieux et des choses. Illusions, erreurs en abondance;
pas de pr«risiori». 'l Le gehre typiqu'e de Dupatijuet...
(4) D e fait e’est ecrit: «Compreeende-se debaixo do nome de Capitania General do Reino de Angola e suas dependencias, toda a por9ao
Meridional do Baixo Guine, ocupando um vasto pais, que se estende
180 leguas ao longo da costa e 140 no interior, compreendido entre
8° e 16° de latitude, e 20, 30', e 36°, 30' de longitude. Posto que seus
limites nao estejam rigorosamente determinados, sabe-se que confina,
ao N orte com as terras do M arques de Mossul, e outros tributaries
do Rei do Congo, de que fica em parte separado pelo rio Lifune, a
Leste com os Maluas, e varios gentios; ao Sul com desertos, e Cabo
Negro, que lhe serve de limite maritimo, sendo banhado ao Oeste pelo
Oceano Atlanrico». Cfr. Alemorias de J. C . Feo Cardoso de Castelobranco e Torres, Paris, 1825, p. (326). Une batisse sur le sable...
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tout le concours de notre zele et de notre devouement entiers.
Et c’est pourquoi nous ne demandons cette Prefecture du Congo
que dans les conditions de subordination envers l’eveque, telles
qu’elles ont toujours existe et qu’dlles sont determinees par le
decret du 14 Janvier 1726, dont nous acceptons les clauses.
Nous pensons que notre demande ainsi formulee ne peut
soulever aucune difficulte vraiment serieuse; aussi esperons-nous
que V . E., touchee du triste abandon de ces populations delaissees, qui attendent en vain depuis si long temps des ouvriers
evangeliques, voudra bien nous permettre de nous y devouer.
Puissent nos faibles efforts, fecondes par la benediction du
Vicaire de Jesus-Christ, sauver d’une ruine imminente ces chretientes malheureuses, et y faire refleurir de nouveau notre sainte
et divine religion!
Daignez agreer 1’hommage des sentiments respectueux et
devoues avec lesquells j’ai l’bonner d’etre.
Monseigneur,
de Votre Eminence Reverendissime
le tres-humble et tres-obeissant serviteur
s) Schwindenhammer, Sup. General

APF — SR C — Congo — vol. 8, fls. 763-768.
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L E T T R E A U M IN IS T R E -G E N E R A L D E S C A P U C IN S
(20 -IV -1865)

SOMMAIRE — Demande si I’Ordre des Capucins se trouve en mesure

de pouvoir reprendre sur son compte la Mission dt*
Congo, abandonnee par eux depuis 30 ans.

20 aprile 1865
P. Illustrissimo Generale dei Cappuccini
Dalle relazioni che, non e guari, si sono avute dalla Pro
paganda, si e veduto con dispiacere que la Missione di Congo
trovasi in stato di cotale abbandono; e dhe vi e speranza di ricavarne un fructo, se voglia coltivarsi. Dai registri poi della stessa
S. Congregazione apparisce che dessa e a'ffidata all’Ordine a
cui-meritamente presiede la Paternita Vostra Reverenda, e che
da oltre i 30 anm vi si sono ritirati i suoi Relegiosi. Prima quindi
di prendere all’uopo alcuna determinazione, per non vederla piu
a longo in stato si deplorable, si brama conoscere, se il suo
Ordine trovisi in grado di riprenderla ed assisterla.
Ed in attesa, etc.
A PF — Lettere, vol. 356, fls. 7 3 4 v *"735*

LETTREi DU MINISTRE-GENfiRAL DES •CAPUCINS'
AU PROCUREUR DE LEURS MISSIONS
(26-IV-1865)

SOMMAIRE — Demande des informations sures an sujet de l’abandon

de la mission dtt Congo fa r les Peres Cafucins,

Roma, 26 Aprile 1865

Revmo Padre Osservandissimo

La Sacra Congregazione di Propaganda, con lettera dei
20 stance, mi fa sentire che la Missione del Congo, una volta
diretta dai, Cappuccini, si trovi in un. tota'le abbandono, deplorando una tale sventura come provenience, dall’abbandono che
ne hanno fatto i Cappuccini-in 30 anni a questa parte (x) ,
brama sapere it motivo per cui venne da noi abbandonata,..e si
l’Ordine sarebbe disposto di riprenderla.
Io non sono troppo informato di 2 questa cosa, ne mi e
dato di trovare traccia in queirUfficio di un tal fatto. Quindi
e dhe mi rivolgo a V. P. Rma perche veda se vi abbia niente
in cotesto Archivio delle Missioni, che valga dare un poco di
(1) Exactament le 7 Mai 1835.

luce su questa faccenda, e mi dica altresi il suo savio parere
intorno all’accettare, o no un tal compito.
In attesa-di riscontro passo con stima a ripetermi
Della P. V. Rma
Affmo nel Signore
F . Niccola, M . General C.

Rmo P. Eabiano da Scandiano
Procuratore delle Missioni.
Collegio.
AGOMCap. — 'Missio Congo
Gfficialia.

H.

34. — Documenta

LETTRE DU PROCUREUR DES MISSIONS
AU MINISTRE GENERAL DES CAPUCINS
(10-V-1865)

SOMMAIRE — Le Procureur General des Missions des Peres Capucins

informe son Superieur General des motifs de l’abandon
des anciennes missions du Congo et d’Angola.

Reverendissimo Padre Generale
In seguito dei venerati ordini dalla P. V. Rma, ho fatto
diligente ricerca ne'll’Archivio di questa Procura delle ragioni
che determinarono il ritiro dei Cappuccini dalla Missione del
Congo, e passo ad esporre in breve quelle scarsisime notizie,
che ne ho pocuto raccogliere. / /
Non vi ha relazione alcuna circostanziata derabbandono
della Missione del Congo. £ pero fuori di du'bbio che cio
avvenne in conseguenza della soppressione delle Corporazioni
Religiose in Portogallo; imperocche, quantunque quel Governo
olferisse ai Missionarii Capuccini, dimoranti negl’Ospizi di
Lisbona, una eccezione a loro favore, e delle Missioni che ne
dispendevano; pure perche essi ricusarono di aderire alle propoSte scism'atiche del Governo stesso, furono compresi nella
proscrizione generale. / /
La Missione del Congo pertanto dovette cessare contemporaneamente a quella delle due Guinee, avvenuta l’anno 1834,
col sequestro di ogni bene appartenente alia Missione stessa,
abbandonata efettivamente dai Religiosi Missionarj nel Maggio

del 18 35 (x). Di tutto cio dava awiso al Rmo P. Procurator
dell’Ordine il P. Bernardo da Burgio Superiore, con lettera
dalli 19 Setembre dell’anno citato; promettendo piu ampia
relazione, dhe non ho potuto trovare. Aggiungo che nell’Archivio esiste una lettera del Marchese di Lauradio, con data dalli
10 Gennajo 1849; nella quale chiedeva all’Ordine nostro
Religiosi Missionarj pel Congo, et altri Paesi dell’Africa Occidentale, soggetti al dominio e protettorato del Portogallo; ed
esiste pure la risposta fattagli dal Prefetto del Collegio a nome
del P. Generale, con la quale si prdmetterono per una prima
prossima spedizione otto Missionarj gia pronti a partire, e
s’invitava detto Signore Marchese a prendere le necessarie
misure col Reale Governo, affinche si potessi poi fame proposta alia Sacra Congregazione. Come questo progetto mancasse poscia di esecuzione, io non potrei dire, giache niun’aldro
documento relativo si 'trova. / /
Restami di esporre l’umile mio parere su la proposta che
la P. V. Rma fa di nuovamente accettare la Missione del
Congo. Francamente dico: tuttoche avanzato di gia nell’eta,
e di salute mal ferma, io benedirei di tutto cuore Iddio se mi
fosse concesso di consecrare cio che mi resta di vita a quest’effetto! Tan to e il desiderio mio di vedere ristabilita una Mis
sione, che ci appartenne per quasi due secoli, e che produsse
tanti frutti quanti ne attestano la Storia, ed il fatto vivo
tutt’ora, non ostanti la somma insalubrita del clirna, e le
contradizioni del Governo Civile. Imperocche il Gongo era

(x) C ’est vrai que tous les Religieux ont ete chasses du Portugal
et ses Possessions et que tous leurs biens on ete confisques; mais il est
egalement vrai que les Capucins n’etaient que trois deja en 1800,
un seulement en 1830 et un seulement aussi en 1834, date de la loi
de suppression... Done les raisons valides de l’abandon doivent etre
cherchees ailleurs. Le dernier missionnaire, P. Bernardo da Bugio,
est parti de Luanda le 7-V -18 35, par le navire de guerre «Audaz».
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fatto, puo clirsi, tutto Cactojico; tie son© molti.afini che avendo
ii. Governo di Portogallo mandato in quelle parti un’Ec'clesiastico con ufficio di Visitatore; questo nel suo rapporto veramente desolante delle condiziom religiose di quelle povere
popolaziofii, mostrb come fra i resti di Cappelle ed Altari
caduti, viva, si conservi la scintilla della fede, con 1’affetto e le
tradizioni degl’antiehi Missionarj. Ma io non devo dissimulare
. le difficplta a yincersi, e che mi .pajono gravissime. / /
1
Primieramente ro credo rl progetto d’lmpossibile esecuzione
senza previo e piano accordo con ll Governo di Portugallo,
e su di cio poca speranza tengo di buon’esito. Viene in secondo luogo altra difficolta non minore, ed e: che ci manca
il Personale necessario anche solo per tenere in opere le Missiom che .abbiamo; ne i tempi promettono prossimo un migliore futuro, come la P. V . Rma sa molto meglio di me,
quando pure il Signore voglia prepararci giorni meno infelici.
Imperocthe dovendo le; Provincie dell’Ordine rifarsi del danno
avuto per la longa chiusura dei Noviziati, e per altre ragioni
ben note, per lungo tempo ancora non potranno dare numero
sufficiente di soggetti atti a far rifiorire le Missioni attuali,
e meno poi ad accettarne de’ nuove. Cio non ostante io non
lasciero di pisporre a questo profito un mio pensiere. / j
Delle molce Missioni fidate airOrdine nostro, alcune potrebbero forse lasciarsi utilmente. Parlo di quelle Missioni ove il Clero e sufficientemen'te numeroso; forse oltre il bisogno della popolazione Cattolica. In esse di fatto l’opera dei Missionarj nostri
non e indispensabile; ed in alcune anzi il piccolo campo aperto
airattivita e zelo del Clero indigeno, e dei Missionarj, da
luogo a ge!losie puerili, ed a contestazioni frequenti, non senza
grave discapito dello spirito dei Missionarj, ne sempre senza
scgndalo del Popolo. Qualora pertanto la P. V. Rma, di
accordo con la Sacra Congregazione di Propaganda, venisse
,della .determinagione -di lasciare alcune almeno delle dette

Mission!, si potrebbe in tal caso pensare ad accettare qualohe
altra, e preferibilmente, se possibile sia, quella del Congo. / /
Restando ai venerati ordini della P. V. Rma, passo a segnarmi con profonda venerazione. / /
Della P. ■ V . , Rma
Collegio di San Fedele i o Maggio 1865.
Ubbmo servo
Fr. Fabiano da Scandiano, Proc■ M .

AGOMCap. — Missio Congo H. 34. — Documenta
Officialia. — A PF — SR C , vol. 8, fls. 265-266 v. — Ori
ginal.

L E T T R E D U M IN IS T R E G E N E R A L D E S C A P U C IN S
A U S E C R E T A IR E D E L A P R O P A G A N D A F ID E

(13-V-1865)
SOMMATRE — V u l etat de son Ordre a peine pent promettre quelques missionnaires pour l ’instant, avec esperance cten
augm enter le nombre a la mesure des possibilites.

Dalla Curia Generalizia
dei Cappucini
questo di 13 M aggio 1865

Eccellenza Reverendissima
II sottoscri'dto Minlstro Generale dei Cappucini per dare
evasione al veneratissimo Officio di Vostra Eccellenza Reve
rendissima del 20 Aprile 1863, col quale lo richiedeva del
suo avviso lntorno alia 'Missione del Congo, condotta daprima,
e poscia lasciata dai Cappucini, si e rivolto A P. Procurator
delle Missioni perche potesse rilevare dall’ Archivio delle Missioni le raggioni per le quali fu abbandonafca, e manifestasse
il suo parere intorno all’ assumerla nuovamente, e ne bo avuto
la risposta, che trasmetto all’ Eccellenza Vostra Reverendissima.
Considerati i danni patiti dagl’Ordini in questi ulti'mi
tempi, in cui molte Provincie non hanno ricevuto Novizzi, la
sca-rsita delle vocazioni, ed altri perniciosi effetti prodotti dall’
attuale rivoluzione, e duopo fare qualche sacrificio per mantenere provvedute le Missioni, che gia sono affidate all’ Ordine.
Nondimeno quando a cotesta Sacra Congregazione piacesse,
ed avesse preso gli opportuni concerti colla Corte di Portogallo,

si potrebbe vedere di accorrere a quelle anime, o lasciando
qualehe Mi'ssione, dove, come accenna il P. Procuratore, i Cappuccini sono meno necessarii, o contentandosi sulle prime
qualehe scarso numero, colla speranza di accrescelo quando se
ne avra il modo.
Tanto il sottoscritto era in dovere significarle, mentre con
pienezza di stima passa a dichiararsi.
Dell’ Eccellenza Vostra Illustrissima, e Reverendissima
[Autographe~\: Umilimo Dmo Obbmo Servo
F. Niccola M . Genie de’ Capni.

A Sua Eccellenza Illustrissima, e Reverendissima
Monsignor Annibale Capalti Segretario della
Sacra Congregazione di Propaganda Fide
A PF — SRC, vol. 8, £1. 264.

LETTRE DU SECRETAIRE D E. L’EVEQUE DANGOLA
A JOSE MARIA TEIXEIRA
(1-V I-18 6 5 )

SOMMAIRE — Invitation a organiser une souscription parmi les habi

tants We\ Capangombe pour le traitement dupretre a
y envoyer par l’£veqtte d'Angola et Congo.

Il.mo Sr. Jose Maria Teixeira
[O] Ex.mo e R.mo Sr. Bispo desta Diocese, achando-se em visita em Mo^amedes. e desejando promover quanto em si caiba,
a felicidade espiritual dospovos confiados ao seu cuidado, e considerando que Capangombe e um ponto importante • desta
Colbnia, e vendo com 'bastante magoa, uma por^ao de catolicos, seus subditos, que ali habitam, privados de todos os socorros espirituais, encarrega-'me de convidar a V .a S.a para o auxiliar a dar remedio a tao grande mal, na certeza de que, se
V .a S.a anuir ao seu convite, fara uma obra meritoria, de que
lhe resultara grande giloria, e sera recompensado por Deus
nesta, e na outra vida.
Em casa de S. Ex.a existe o P.e Antonio Lopes de Carvalho,
ha pouco ordenado, ainda sem emprego, de bom comportamento, natural do Arcebispado de Braga em Portugal; este
Padre podia ir para Capangombe, servir de Capelao, e com
autoriza^ao de S. Ex.a baptizar, casar, e lan^ar os respectivos
assentos.
V .a S.a de acordo com os mais habitantes dessa Colonia
podiam fazer-lhe uma pequena subsistencia para ele poder
viver, em recompensa dos services que prestasse ao povo.
Se V .a S.a em razao dos seus negocios vier a esta vila de
172

Mo^amedes, e quiser ter a bondade de falar com o Sr. Bispo,
melhor podera ser tratado este negocio, em que S. Ex.a muito
se intdressa.*
Entretanto fico esperando a sua resposta, e acredite que
com a maior considera^ao sou
De V .a S.a
m.t0 at.0 ven.or e obsequioso servidor
P-e Manuel Luis da Costa

Secretario de S. Ex.a
Mo^amedes, i.° de Junho de 1865.
AGGSSp, -— Boite 4.6q^B.
N O T A — En reponse a cette lettre M r. Teixeira ecrit a l’Eveque:
E x .mo Revendissimo Sr. Bispo
Tenho o prazer de enviar a V a. Reverendissima as assinaturas
que. subscreveram os senhores Agricultores de Capangombe, com as
quantias que subscreveram para o Reverendo Padre que- V .a Reveren
dissima pretende mandar para aqui. A s assinaturas sao moeda forte,
isto e o quanto pude obter e algttns com bem poucas posses, subscre
veram, mais pelos born desejos de seguirem os exemplos religiosos de
seus Pais os obrigou a tanto; acredite-V.a E x a que: fiz quanto-em-mini
coube para obter o resultado que V . E x.a desejava e queira V . E x .a
desculpar nao ser mais avultado.
Sem mais sou [com] todo respeito e considera^ao e respeito
D e V . E x .a humilde criado 1
Capangombe 29 de Julho de: 1865.
Jose- M aria Teixeira
A G C S Sp .— B6ite 4 69— B.
N O T A —• Ces documents sont des copies, peut-etre quelque peu
incorrectes. Sur le; resultat des demarches de M r. Teixeira cf. le
document du 8-7-

LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU MINISTRE GENERAL DES CAPUCINS
(2-VI-1865)

SOMMAIRE —• La mission du Congo reclame un secours d’urgence.
— Demande si I’ordre des Capucins peut envoyer
ses missionnaires, au service de la Propagande.

Dalla Propaganda, il 2 Giugno 1865
Rispondendo la P. V. Rma con officio del 13 Maggio
u[Itimo] d[ecorso] alia fattagli interpellazione sulla Missione
di Congo, osservava che il suo Ordine avrebbe potuto riprenderla o lasciaodone qualche altra, o restnngendosi a spedirvi
per ora qualche scarso numero di Religiosi, e quando si fossero
presi gli opportuni concetti col Governo Portoghese. Coerentemente il sottoscritto Segretario di Propaganda deve repeterle,
che la suindicata Missione trovasi in tale stato da reclamare
un pronto socorro, e che questo le si puo apprestare indipendentemente dal Governo del Portogallo, perche non essendo
tutto il Congo sotto la sua giurisdizione, se venisse a fare
qualche difficolta i Missionarj si possono ritirare nella parte
ad esso non soggetta, ossia verso la riviera Lifune nel confine
del Vicariato delle due Guinee, ed assistere i fedeli ivi dimorano.
Laonde e pregata la P. V . Rma di significargli quando
precisamente il suo Ordine potra essere in grado di mandarvi
1 Missionarj per norma della Propaganda, la quale sente vivamente I’abbandono della medesima Missione.

Ed in attesa di riscontro analogo passa a cofermarsi coi
sentimenti della piu distinta stima
D. V . P. Roma
Divmo Obblmo Servitore
H . Capaltj.

Rmo P. Nicola da S. Giovanni in Marignano
Ministro Generale dei PP. Minori Cappuccini.
AGOMCap. — Missio Congo. H. ^4. — Acta Sactae
Sedis.— A PF — Lettere, vol. 356, fls. 753 V.-754.
N O T A — L ’idee ici expresse de se passer des «opportuni concerti»
avec le Gouvernement portugais et de meme sur la zone geographique
des domaines portugais, est deja le reflexe evident des rapports
du Pere Duparquet...

SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR LE CULTE
DANS LA COLONIE DE CAPANGOMBE
(8-VII-1865)
SOM M AIRE — L ’£v$que montrant le desir d’envoyer un pretre a la

colonie de Capangombe, les habitants prennent a lew
charge personnelle son traitement anhnel.

Capangombe, 8 de Julho de 1865
A prosperidade com que Deus tem aben^oado 0 desenvolvimento desta Colonia e as esperan^as que este desenvolvimento deixa conceber para futuro, devem despertar em noissos
cora^oes os sentimentos da gratidao para com [o] Ente Su
premo, a quern devemos a protec^ao que tem acompanhado
os nossos esfor^os; este sentrmento de gratidao deve unir-nos
a todos, no cumprimento de urn dever sagrado que temos a
cumprir como cristaos, como membros da Igreja. £ ehegado
o momento de podermos dar a Deus o que Ihe pertence, de
podermos venera-lo com o rito que a Igreja nos preserva e com
todas vias ( sicJ o temos venerado em tempo de saudosa recorda^ao na nossa Patria. / /
Sua Ex.a o Reverendissimo Bispo, residente em Mo^amedes, manifestou o desejo de enviar para esta Colonia um eclesiastico, convencido que en'tre os habitantes desta Colonia
existira o zelo devido para [a] religiao de seus Pais, para
eles concorrerem e subir o insignificance saerificio de concorrerem da sua parte para [o] salario indispensavel do eclesiastico.
A manifesta^ao deste desejo nao so e uma prova do vivo interesse que Sua Ex.a tem para com esta Colonia, como e a
manifesta^ao de uma confian^a honrosa que deposita no nosso

zelo para a religiao que professamos, e de certo nao devemos
rcjeitar este interesse, nem denegar esta confianja; por este
mocivo sao convidados os moradores que concern esta Colonia
a concorrer cada um da sua parte Com a quantia pela qua! se
quiser obrigar, para realiza^ao do fim exposto. / /
Portanto quern puder assinar o seu nome, com a quantia
anualmente, concorrera para tao justo fim.
Jose Leite d’Albuquerque........................
Nogueira Sousa & Companhia ....
Joaquim Gonsalves Videira .................
Jose Maria Teixeira & Companhia ...
Jose da Costa Alemao Coim bra..........
Joao da Silva .........................................
Joaquim Antonio Medronho.................
Jorge Furtado de Mendon^a.................
Mesquita & Brandao............................
Felix Meyos, digo Jubin M e y o s..........
Manuel Ferreira......................................
Germano Chaves......................................
Mateus Cabanga........................ ...
...
Jose Lufs Rodrigues..................................
Antonio Soares de Pinho........................
Gaetano de Paiva Ferreira........................
Domingos Moreira Roiz .........................
Joao Antonio de Sousa ........................
Antonio Joaquim Rodrigues .... ?..........
Domingos da Silva Torres & Gomes ...

3o$oo reis
25^00 reis
2 o f 00 reis
25$oo reis
i2 $o o reis
i2 $o o
reis
2$oo reis
8 fo o reis
8 f 00 reis
i2 $o o reis
2$oo reis
10 $ 00 reis
3$00 reis
io fo o
reis
2$00 reis
i f 20 reis
2$oo reis
i f 60 reis
2 f 00 reis
i2 fo o reis

AGCSSp. — Boite 469-B.
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REPONSE DU PERE-GENERALE DES CAPUCINS
A LA PROPAGANDA FIDE
(31-VII-1865)
90M M AIRE — Vu l impossibility presente de fournir un personnel

suffisant et l’incertitude de I’avenir, renonce a la
reprise de I’ancienne Mission du Congo.

Dalla curia generale dei Cappuccini
questo di 3 1 luglio 1865
Excellenza Reverendisima,
II sottoscritto Ministro Generale dei Cappuccini, dopo di
aver pensato seriamente alia 'Missione del Congo, di cui l’Excellenza Vostra gli teneva proposito con suo venerato officio del
giugno scorso, e di aver tentato diverse combinazioni, si trova
nella dispiacente condizione di dover rinunziare definirivamente
ad ogni speranza di poterla provvedere di un numero di soggetti che valga sostenerne successivamente il peso. Egli si
awisa, che l’idea di mandare alcuni pochi individui in quei
climi insalu'bri, senza cbe potesse averne in pronto degl’altri
da surrogargli, e organizare una certa catena di spedizioni
successive, sarebbe un sacrificarli senza che si ottenesse lo
scopo. Se i tempi fossero migliori, o prestassero almeno una
qualche lontana speranza di un migliore avvenire del suo ordine,
accetterebbe di buon grado l’esibita che gli si fa da cotesta
Sagra Congregazione di una missione, che tanto onora il suo
ordine, ma prendersi un impegno, che ha tutte le probability
di non poter sostenere, oltre che non gli sembra prudente, crederebbe di tradire le giuste aspettazioni di cotesta Sagra Congre-

gazione, cut forsc non manchera modo di prowedere con
miglior risultato queste vaste regioni.
Dopo cio lo scrivente Ministro Generalc passa all’onore
di ripetersi.
Dell’ Ecceilenza Vostra Revcrendissima
umilissimo, devoti'ssimo, obbmo servo
F. Niccola, M . Genie Capp.

Sua Ecceilenza Reverendissima
Monsignor Annibale Capalti
Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
A P F — SR C — Congo — vol. 8, fl. 280. — Original.
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LETTRE DU REVEREND PERE MELCHIOR FREYD
AU T. R. PERE SCHWINDENMAMMER
(8-VIII-1865)
SOMMIARE — Les Capucins renoncent a la Prefecture du Congo .
— La Propagande a le desir de confier aux Peres du

Saint Esprit I’ancienne Mission du Congo.

Rome, le 8 Aout 1865.
Tres Reverend et Bien cher Pere
Je puis enfin vous annoncer quelque chose de positif sur
notre affaire du Congo.
Je suis alle ce matin voir le Cardinal Barnarbo, pour
savoir s’il y avait une reponse quelconque a vous envoyer par
la bonne occasion que me fournit le depart du P. Daum.
J ’ai rencontre son Eminence, qui m’a dit: «Le General des
Capucins est venu me voir, il n’a pas de sujets a envoyer au
Congo et renonce a cette mission. Je vais done jeudi prochain
faire la demande au Saint Pere pour votre Congregation. La
chose ne soufrira aucune difficulte, je ferais ensuite le decret
et vous le donnerai. Ecrivez done a votre Superieur qu’il peut
compter sur la chose et qu’il prepare les sujets qui devront aller
dans cette mission)).
La semaine detniere et apres une demarche aupres du
P. General des Capucins, au lieu d’aller rendre compte verbalement a son Eminence de ce que m’avait dit le P. General,
j’ai pense qu’il serait mieux le faire par lettre. Scripta manent.
La lettre pouvait lui rappeler la chose si par hasard il (le Car
dinal) devait 1’oublier. Dans cette lettre j’ai eu soin de dire:
18 0

((Eminence, je n’ai pas besoin de vous dire que notre R. P.
General ne vous fait la demande du Congo qu'en autant que
cela vous ferait plaisir que nous y allions. Car si V- Eminence
devait voir cela de mauvais oeil, notre R. P .; General ne voudrais jamais entreprendre une pareille oeuvre».
Je croyais cette precaution si non bien utile, du moins
tres prudente, car les 2 ou 3 fois que j’avais parle du Congo
au Cardinal, ll m avait toujours semble prendre la chose tres
froidement.
Ce matin en rentendant me dire ce qui est ci-dessus je
lui ai rappele lexpression de ma lettre: Pourvu, Eminence,
que cela ne vous soit pas desagrea'ble. II me repondit: Pas
le moins du monde, ecrivez a votre Superieur, etc., etc.
Done, mon T. R. Pere, Tame de notre cher Pere Duparquec aura du repos et je pense de la satisfaction. Ce bon con
frere qui a langui apres le Congo, pourra done, si vous le
jugez a propos, y etre envoye. II a sans doute obtenu ce resultat
par les prieres ardentes qu’il a faites.
AGCSSp — Boke q6q-B.

A C C E P T A T IO N D E L A PR EFEC T U R E D U CO N G O
( A C T E D U C O N S E IL G E N E R A L )
(2-IX -1865)

SOM MIARE — Vu Vetat d'abandon spirituel de la Prefecture et I’an-

cien interet de la Congregation du Saint-Esprit pour
cette Mission, le Conseil accepte la charge de son
evangelisation si la Propagande veut bien la lui confier.

Conseil du 2 Septembre 1865
Attendu i.° que cette mission, entierement abandonnee
depuis plusieurs annees deja, rentre entierement dans le but
et les oeuvres de la Congregation;
2.0 Que deja le premier Vicaire apostolique de la Guinee,
Mgr. Barron, avait con^u, des 1842, le dessein d’y envoyer
des Missionnaires, comrne on le voit par sa correspondance
avec la S. C. de la Propagande (*); que plus tard Mgr. Bessieux
avait eu la meme pensee, ainsi qu’il resulte de ses lettres a
Mgr. Kobes en 1850 et 1 8 5 1 ;
3.0 Que s’il ne fut alors donne suite a ces projets, ce fut
sans doute, entr’autres obstacle’s, parce qu’il fallait pourvoir
tout d’abord aux besoins des postes fran^ais de la Senegambie
et du Gabon, selon les demandes du Gouvernement; mais
qu’aujourd’hui, malgre l’etat encore plus ou moins reduit
de leur personnel, ces postes sont solidement etablis;
4.0 Que d’ailleurs 1’etat florissant dans lequel la Mission
( 1)
La mission des Capucins espagnols de 1843 n’etait pas destinee au Congo mais a la Guinee, comme il ressort des documents
des Archives de la Propagande.
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du Congo a etc par le passe, les semences de Ghristianisme
qui s’y sont conservees, et les desirs des populations d’avoir
de nouveaux Missionnaires, donnent lieu d’esperer que Ton
pourra y produire plus de fruits que dans les autres endroits
de la cote;
5.0 Que, d’autre part, cette nouvelle mission, par l’interet
et la sympathie qu’elle est propre a exciter, pourra nous attirer
plus de vocations, et de cette maniere etre utile tant a la Congre
gation qu’aux autres Missions;
6.° Qu’il est en outre a esperer, vu les germes de religion
conserves dans la population, que Ton pourra y trouver plus
qu’ailleurs des elements pour Toeuvre si importante du clerge
indigene; et qu’ainsi cette Mission pourra un jour, si la
Providence la benit, venir par ce moyen au secours des autres
Missions d’Afrique;
7.0 Que, du reste, pour commencer M suffira de deux, et
que en ce moment il s’en trouve precisement deux de disponibles, qui ont deja ete en Afrique, le P. Poussot et le P. Duparquet, et que Ton pourrait difficilement employer ailleurs;
Le Conseil est d ’avis, a runanimite, d’accepter cette Mis
sion, si la S. C. de la Pmpagande veut bien nous la confier.
AGCSSp. — Boite 469-B.

DECRET DE LA PROPAGANDA FIDE
CONFIANT A L’INSTITUT LA MISSION DU CONGO
(9-IX-1865)
SOMMIARE — Bref historique de l’evangelisation. — Fondation de la
Prefecture. — Suppression de la Mission. — Reprise de

la Mission par les Peres du Saint-Esprit.

Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
Saeculo X V labente, evangelii lux gentibus effulsit, quae
regnum Congi, in regione Africana inhabitant, cumque Rex
ipse in Ecclesiae catholicae sinum se recepisset, imploravit
a Sancta Sede ut Episcopatus inibi institueretur (1). In utbe
sancti Salvatoris, quae erat regni princeps, episcopalis sedes
fuit cdllocata; sed vel quia ipsa longe a mare abesset, vel quia
difficiles ei forent cum Europeis commeatus, Episcopi transferendam censuerunt suam residentiam in utbem dictam sancti
Pauli a Loanda (2), quam Lusitani, Angolensibus regionibus
bello subactis, in littore aedificaverant (3).
(1)
Cet eveche fut cree par bulle de Clement VIII, du 20 Mai
1596, a la demande du Roi de Portugal Filipe I et pas du roi du Congo.
Cf. nos Monumenta Missionaria Africana, III, p. 533.
( 2) L eveque Francisco de Soveral, chanoine regulier de St. A ugus
tin a Coimbra, (1627-1642), fixa Ie premier sa residence a Luanda
(1628), faute de surete dans les communications, due aux guerres
intermitantes du Congo et aux attaques des hollandais, le siege canonique du diocese continuant toujours a San Salvador jusqu’en 1940.
(3) Luanda fut fondee par Paulo Dias de Novais entre le 29
Juin 1575 et le 20 Octobre de la meme annee, apres que les missionaires Jesuites se sont etablis sur le continent, en relations pacifiques
avec les indigenes.
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Religio in illas oras mirabiliter propagata est, favente Deo,
ita ut deessent operarii, qui Domini vineam excolerent. Tunc
Antistites praecipuas suas curas intenderunt in populis erudiendis, qui regiones Lusitano gubernio subditas incolebant: et
gentes quae erant in dicto Congi regno Sanctam Sedem adierunt petentes ut sibi pastores darentur.
Anno 1640, Urbanus VIII, illarum votis annuens, decrevit eo mittendos ex Italia missionarios qui, sub immediata
dependentia saorae Congregationis de Propaganda fide, gentibus iisdem evangelizarent (4) : proindeque nova inibi Mi'ssio
erecta fuit, quae fuit etiam Praefecturae Apostolicae titulo
decorata, et concredita ordini Minorum S. Francisci Capucinorum. Inter religiosos viros, qui ex eodem ordine in illas
regiones missi sunt, alter electus et Prefecti apostolici titulo
ac juribus auctus fuit (5) : ipsis vero agentibus, ac divina gratia
cooperante, Missio ita profecit ut longe lateque extenderit
suos limites et regiones etiam pervaserit Episcopi Angolensis
jurisdictioni subjectasAd praecavendas quaestiones, quae oriri poterant, eundem
inter Episcopum et praefatos Missionarios, quaeque Missionis
bono atque incremento nocuissent, nec non ad fovendam inter
ipsos animorum concordiam ac spiritus unitatem, Sacra Congregatio instructionem dedit anno 1726 sub die 14 Januarii (6); sed hisce non obstantibus, praedicta Missio, quae
uberrimos ab initio reddidit fructus, progressu temporis, vel
quod Missionariis praesertim italis lusitanas naves conscendere
(4) Cf. notre Doc. n.° 1.
(5) Le tout premier Superieur avec le titre de Prefet fut le Pere
Bonaventura de Alessano. Toutefois le titre de ((Prefecture)) ne se
trouve pas dans le doc., mais celui de «Mission». Cf. M onu m en ta
Missionaria A fricana, VIII, p. 436 et notre doc. n.° 1.
(6) Cf. notre Doc. de cette date.

non dabatur (7) , vel quod in ipsa lusitana ditione regulates
ordines delecti sunt (8), vel ob alias gravissimas causas (9),
remrssa adeo est ut anno 18 35 fuent penitus intermissa.
Cum itaque spiritualibus quibuSque su'bsidns destituerentur fideles inibi commorantes, Rex ipse, anno 18 55, litteras
dedit ad Lusitanum Gubernium qui Angolae erat (10), petens
ut catholicus presbyter mitteretur ad suos filios, illosque baptizandos, qui post Missionariorum discessum orti erant (u).
Id quidem factum est: et praeterea turn Lusitamum Gu
bernium, turn ipsa Sedes Apostolica de missione ilia instauranda cogitarunt; sed res confici haud potuit, deficientibus
evangelicis operanis, quos inter alios etiam regulates ordines
et congregationes presbyterorum saecularium Sacrum Consi
lium de Propaganda fide, ut Santissimi D. Nostri jussa exequeretur, incassum conquisivit.
Nuperrime autem praedicta Missio oblata est Superior!
Generali Congregatioriis nuncupata a Spiritu Sancto et ab
Immaculato Corde B. M . Virginis, cui finitima duarum Guinearum est demandata; idemque factae oblationi respondens,
(7) Nous ne connaissons pas de documents d’apres lesquels les
missionnaires Capucins ne trouveraient pas de place sur les navires
portugais demandant 1’Afrique, a cette epoque.
(8) Par decret du 30 Mai 1834, tous les couvents, monasteres,
hospices et toutes les maisons de Religieux de tous les Ordres reguliers,
de toute denomination, institut ou regie, sont supprimes en tout le
royaume de Portugal et ses domaines, et tous leurs biens incorpores
dans le patrimoine national.
(9) Entre ces «gravissimas causas» il nous faut bien compter le
fait que les. Ordres religieux en Italie, en vertu d’une persecution
semblable a celle du Portugal, ont ete blesses a mort, raison qui a
porte les Capucins a renoncer, manque de personnel, a son ancienne
mission du Congo.
(10) Cf. Doc. du 29-VI-1855.
O1) Ce pretre fut envoye mais n’a pas pu tenir longtemps. Cf.
Doc. du 6-VIII-1855.

Missionem ipsam, supplied li'bello exarato die 1 7 Martii hujus,
anni, expostulavit. Insperatam hanc petitionem acceptandam
esse censuit praefatum Propagandae fidei Consilium; sed antequam suam sententiam panderet, Ministrum Generalem
Sancti Francisci Capuccinorum hac de re certiorem reddidit,
eumque categorice interrogavit an in Missionem illam, quae
Ordini suo, ut supra, credita erat, posset et vellet ipse Religiosos viros mittere ejusque curam iterum suscipere.
Is vero, re mature perpensa, auditoque Missionum Procuratore, respondit, die 3 1 elapsi mensis Julii, Ordinem suum
ob adversas temporum vicisitudines spiritualibus illarum gen
tium indigentiis, ut par erat, consulere non posse, et Missio
nem ipsam renuntiare ut aliis Missionariis ea detur excolenda (12).
Quapropter laudatum S. Consilium decrevit supplicandum
Sanctissimo ut, admissa renuntatione a Reverendissimo P. Ministro Ordinis Capuccinorum Generali, ut supra exbibita,
praefatae Congregationi quae ab Spiritu Sancto et ab Immaculato Corde B. M . Virginis dicitur, Missionem illam a
Congi regno nuncupatam committere dignaretur, sub immediata Sanctae Sedis dependentia et praeservata Angolensis
Praesulis jurisdictione, juxta memoratam instructionem die 14
Januarii anni 1726.
Quam Sacri Consilii sententiam, referente me infrascripto
Cardinali Praefecto, in audientia diei 10 August! 1865,
Sanctissimus D. Noster Pius P. P. IX, in omnibus benigne

(12) Cf. les documents ici publies, c. a d. la correspondance
entre la Propagande et les Capucins et aussi avec les Religieux des
Sacres Coeurs de Secondigliano (Naples).
18 7

approbavit, ac praesens deeretum expediri jussit, contrariis
quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae ex Aedibus S- C. de Propaganda Fide,
die 9 septembris 1865.
A l. C . Barnab 6, Praef.
H . Capalti, Sec.lus

BG CSSp.— 1863-1865

(IV), p. 853-856.

DECRETO DA PROPAGANDA FIDE
CONFIANDO AO INSTITUTO A MISSAO DO CONGO
(9-IX-1865)

Ao expirar do seculo decimo quinto a luz do Evangelho
brilhou para os povos que habitam no reino do Congo, em
Africa. Com efeito o prbprio Rei havendo entrado no seio da
Igreja Catblica suplicou a Santa Se a instituifao do Episcopado nos seus estados (x). N a cidade de S. Salvador, capital do
reino, foi instalada a Sede Episcopal. Mas como quer que
esta cidade estivesse longe do mar, ou que as relates com
os Europeus fossem difi'ceis, os Bispos pensaram que deviam
transferor a sua residencia para a cidade de S. Paulo de Luanda,
que os Portugueses, depois de vencerem e submeterem os
povos de Angola, tin'ham edificado a beira-mar.
A religiao propagou-se duma maneira maravilhosa naquelas regioes, com o auxflio divino, de tal sorte que vieram a
faltar os operarios para cukivar a vinha do Senhor.
Neste itempo os Bispos empregaram os seus esfor^os principalmente na instru^ao dos povos das regioes submetidas
ao Governo portugues e os povos que habitavam o dito reino
do Congo pediram a Santa Se que Ihes desse pastores. No
ano de 1640 Urbano VIII, obtemperando aos votos destes
povos, determinou mandar-lhes de Italia missionarios que,
debaixo da dependencia imediata da Sagrada Congrega^ao
da Propaganda, evangelizassem estas genres: por isso la foi
fundada uma nova missao com o nome de Prefeitura aposO La supplique a ete faite, non par le Roi du Congo, mas par
D. Filipe I, Roi du Portugal.
18 9

tolica e confiada a Ordem dos menores Capuchinhos de
S. Francisco.
Entre os religiosos da mesma Ordem que para la foram
mandados, um foi eleito e provido no ti'tulo e direitos de Prefeito Apostblico.
Gramas aos esforgos destes missionarios, ajudados da
gra^a divina, a Missao desenvolveu-se para todos os lados
e ate se propagou pelas regioes submetidas a jurisdi^ao do Bispo
de Angola. Para evitar os atritos que podiam surgir entre o
Bispo e os missionarios, com detrimento do bem e da prosperidade da Missao, e bem assim para conservar entre eles a uniao
e boa harmonia, a Sagrada Congregafao publicou uma Instru^ao com data de 14 de Janeiro de 1726, determinando as
relajoes entre cada uma das jurisdi^oes.
Entretanto esta Missao que tinba dado frutos tao maravilhosos desde o seu principio, decaiu muito com o decorrer
do tempo, ja porque nao fosse permitido aos missionarios, principalmente italianos, viajar no^ navios portugueses, ja por
causa da a'bolifao das ordens religiosas em Portugal, ou ainda
outros motivos gravissimos, de forma que em 18 35 estas
missoes estavam completamente abandonadas; portanto os
fieis que habitavam nestas regioes achando-se privados de todos
os auxilios da Religiao, o Rei do Congo escreveu em 18 53
ao Governo portugues de Angola, pedindo-lhe que mandasse
um padre catolico baptizar os seus fil'hos e os filhos do seu
povo, nascidos depois da saida dos missionarios, pedido que foi
logo atendido.
O Governo portugues e a Santa Se pensaram entao no
restabelecimento desta Missao, o que dificilmente se podia
rea'lizar por causa da falta de missionarios. Foi em vao que
a Sagrada Congrega^ao da Propaganda, para obedecer ao
Sumo Pontifice, convidou, entre outras, varias ordens religio
sas e congregates de padres seculares. Nao encontrou obreiros
evangelicos.
rpo

Enfim, ultimamente, foi oferecida esta missao, ao Supe
rior Geral da Congregafao, conhecida pelo nome do Espirito
Santo e do Imaculado Carabao de Maria, a qual ja tinha as
Missoes circunvizinhas das Duas Guines.
Respondendo a esta oferta o mesmo Superior Geral da
Congregafao do Espiritto Santo e do Imaculado Corafao de
Maria, pediu esta Missao a Santa Se num relatorio datado de
1 7 de Marfo deste ano. A Sagrada Congregafao da Propaganda
opinou que se devia aceitar este inesperado pedido, mas antes
de dar uma decisao inteirou disto o Superior Geral dos Capucninhos de S. Francisco e perguntou-Ihe formalmente se queria
e podia mandar religiosos para esta Missao, outrora confiada
a sua Ordem, como fica dito acima e cuidar novamente della.
Depois de muito pensar e de consultar o Procurador das
Missoes, o Superior Geral respondeu a 3 1 de Julho passado
que, em razao dos tempos atribulados que corriam, a sua
Ordem nao podia atender as necessidades espirituais daqueles
povos, e renunciava aos seus direitos a esta Missao, para que
fosse entregue ao cuidado de outros missionarios.
Em vista do que, a Sagrada Congregafao da Propaganda
decretou, que se devia pedir a Sua Sanddade que aceitasse
esta renuncia da parte do Re/.mo Padre Ministro dos Capuchinhos e que confiasse a Missao do Congo a Congregafao
do Espirito Santo e do Imaculado Corafao de Maria, sob a
dependencia imediata da Santa Se, salvaguardada a jurisdifao
ao Bispo de Angola, segundo o disposto na Instrufao acima
citada, de 14 de Janeiro de 1726.
Este parecer da Sagrada Congregafao da Propaganda foi
por mim, abaixo assinado, Cardeal Prefeito, apresentado a
nosso Senhor o Papa Pio IX, na audiencia de 10 de Agosto
de 1865, e Sua Santidade aprovou inteiramente e mandou

fazer c publicar o presente decreto, revogando tudo o que
aparega em contrario.
Dado em Roma, no Palacio da Sagrada Congrega^ao
da Propaganda, aos 9 de Setembro de 1865.
A l. C . Bamako, Pref.
H . Capalti, Secretario
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L E T T R E D U P R E F E T D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(n -IX -18 6 5 )

SOMMAIRE — C o m m un ique le Decret «Essendo» et annonce I’intention d ’en avertir I’E veq u e d “A n g o la et le N o n c e a
Lisbonne. — D em an de les noms des Peres a etre nom mes Prefets Apostoliques et lui conseille une recommandation du gouvernem ent frangais pres de celui
de Lisbonne en faveur des missionnaires.

Reverendissimo Signore,
La Missione del Congo dalla quale si sono ritirati i PP.
Cappuccini, e stata affidata alia Sua Congregazione, come
V. S. meglio vedra dal’ annesso Decreto, ferma restando 1’istruzione dei 14 gennaro 1726, per cio cLe riguarda i rapporti
dei novelli Missionarii col Vescovo di Angola.
Contemporaneamente ne vado ad avvisare lo stesso Ves
covo ed il Nunzio Apostolico in Lisbona, affinche la cosa proceda con piena regolarita, e non vi sia ritardo nel'la esecuzione
del presente Decreto dalla S. S. di presto conceso. V . S. pertanto si compiacda di presentarmi alcuni idonei soggetti per
la carica di Prefetto Apostolico, e veda di sollecitare per quanto
e possible la partenza dei suoi religiosi per la mentovata Mis
sione, la quale, come a Lei e ben noto, redama un pronto
socorro. Potra ancora, se lo crede espediente nella sua saviezza
e prudenza informarne l’lmperiale Governo, e richiederlo del
suo appoggio, se sara necessario, presso il Governo di Lis-
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bonna. Tanto li doveva in replica alia sua dei 17 Marzo dell’
anno corrente. e prego il Signore che le conceda ogni bene.
Roma, dalla Propaganda, 1 1 settembre 1865.
D. V . S.
Afmo
A l. C . Barnabo

Reverendissimo Sig. Abb. Schwindenihammer.
Sup.® della Cong.ne dello Spir. S.t0 e S.° Cuore di Maria,
Parigi.
A PF — Lettere e Decreti, vol. 356, fl. 420.
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L E T T R E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A L ’E V E Q U E D A ’N G O L A E T C O N G O
(12 -IX -18 6 5)

SOMMAIRE — C om m un ique a I’E veq u e d ’A n g o la que la Propagande
a confiee

I’ancienne

mission

du

C on go

aux Peres

du Saint-Esprit, praeservata Episcopi jurisdictione.

ril.me et R.me Domine,
Pluribus abhinc annis discesserant PP. ordinis Minorum
S. Francisci Cappuccinorum a Regno Congi, ut Amplitudo
tua probe noscit, et nuperrime Missionem illam, quo ipsis
excolenda ab Urban© VIII fel, rec. fuerat commissa, prorsus
renunciaverunt. N e itaque fideles inibi comorantes spiritualibus subsidiis diutius destituerentur, SS.mus D. N . Pius
PP. IX decrevit praefatam PP. Cappuecinorum renuntiationem esse acceptandam et Missionem a regno Congi nuncupatam demandandam esse saeerdotibus Congregationis dictae
a Spiritu Sancto et a'b immaculato corde B. Mariae Virginis,
qui finitimae duarum Guinearum Missionis curam gerunt. / /
Per hanc porro innovationem nullum jurisdictioni tuae
allatum est prejudicium; imo scias velim eamdem ea sub lege
factam esse, ut praeservata intelligeretur auctoritatis Tuae
Jurisdiotio, juxta instructionem die 14 januarri 172 6 expresse
datam ad praecavendos conflictus inter missionaries illius
Regni et tuos decessores. Quapropter novos operarios evan-
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gelicos Tibi enixe commendo, Deumque precor ut Te diu
sospitem incolumenque servet.
Romae, ex aedibus S. Congregationis de P. F. die 12
septembris 1865. Uti frater addictissimus,
A l. C . Barnabo, Praef.
H . Capalti, Secretarius.

R. P. D. Josepho Lino de Oliveira, Episcopo Angolensi.
APF — Lettere e Decreti, vol. 356, fls. 422 v.-q23.
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L E T T R E D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS B O N N E
(12 -IX -18 6 5)

SOMMAIRE — C o m m un ique la renonciation de la M ission du C on go
■ par les Capucins et I’octroi de la m eme M ission aux
Peres du Saint-Esprit. — E n v o i du Decret. — Sans
changem ent la juridiction de V E veque d ‘A n gola.

12 Settembre 1865
M .r Ferrieri Nu-nzio Apostolico. Lisbona
Non e molto che i PP. Cappuccini, per giustissimi motivi
rinunciavano formalmente la Missione del Congo (x), dalla
quale eransi gia dan gran tempo ritirati. Volendosi pertanto
provvedere al bene spirituale dei fedeli dhe ivi si trovano, e
stata affidata la detta missione ai Saoerdoti della Congregazione dello Spirito Santo, e dell’ Immacolato Cuore della B. V.,
i quali sono incaricati eziandio della limitrofa missione delle
Due Gu'inee. / /
In seno a questa mia trovera V . S. una copia del Decreto,
che all’ uopo e stato spedito da questa S. C. per autencicare
cioe tanto l’accettazione della suindicata rinuncia dei PP. Cap
puccini, quanto la nuova disposizione presa a vantaggio della
Missione del Congo. / /
Per ordine di Sua Santita vengo a trasmetterla a V. S.
affinche Ella sia bene informata di questa innovazione, la

O

Dans le texte: Conso.

quale per altro non deve punto alterare i rapoiti dei novelli
Missionarii col Vescovo di Angola, la cui giurisdizione s’inCende conservata a norma della istruzione dei 14 Gennaro
172 6 ; ed alia opportunita sia in grado di sostenere il fatto
della S. Sede ed appoggiare i suddetti Missionari. E interessandola di rimectere per sicura occasione l’accluso foglio all’ indirizzo del Vescovo di Angola.
A PF — Lettere e Decreti, vol. 356, fls. 4 2 1-4 2 1 v.

L E T T R E D U M IN IS T R E G E N E R A L D E S C A P U C IN S
A L A P R O P A G A N D A F ID E
(23-IX -1865)

SOMMAIRE — C o m m un ique avoir regu le decret acceptant la renonciation des Capucins a la mission du C ongo.

Dalla curia Generale dei Cappuccini, 23 settembre 1865.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor,
II sottoscritto Ministro Generale dei Cappuccini si reca
a dovere di assecurare la Signoria Vostra I'llustrissima et Reverendissima, di aver ricevuto il decreto di cotesta sacra Congregazione, in virtu del quale l’ordine dei Cappuccini resta
esonerato della missione del Congo. Ringraziandola umilmente,
ed ossequiandola con distintissima stima il sottoscritto e ben
lieto di ripetersi a tutte prove.
Della Signoria Vostra Illustrissima et Reverendissima, il
umilissimo, devotissimo, ossequentissimo servo,
F . Niccola, M . Generale Cap.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Mons. Anni
bale Capalti S'egret. della S. Congregazione di Propaganda.
A PF — SR C , vol. 8, £1. 286.
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LETTRE DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
AU CARDINAL PREFET DE LA PROPAGANDE
(26-IX-1865)

90 MMAIRE — Reception du Decret de la Propagande, de la lettre
pour YEveque d’Angola et de son expedition prochaine
a Luanda. — Reaction prevue contre le depart des
missionnaires, mais de consequences sans importance.

N.° 4060.

Eminenza Reverendissima
Acluso al veneratissimo Foglio di V. Eminenza del 12
cadente, N .° 6, rinvenni la copia del Decreto di cotesto Sacro
Consesso, approvato dalla Santita di Nostro Signore, relativo
alia Missione del Congo, non die la lettera diretta a Mgr.
Vescovo d’Angola. Mentre mi a'ffretto assicurare l’Eminenza
Vostra della pronta spedizione di questa col primo vapore,
che parfcira il 5 del prossimo mese di Ottobre per la Costa
d’Africa, non posso non ringraziarla della partecipazione datami
della savia e zelante determinazione presa dalla Sacra Congregazione, cui si degnamente presiede 1’Eminenza Vostra, riguardo all* abbandonata Missione del Congo, in altro tempo
abbastanza prospera, e quasi fiorente.
Pub ben essere, dhe venendo a cognizione di questo Governo, la misura possa promuovere qualche difficolta sotto
l’aspecto di preteso padronato (x), cbe si crede illimitato; ma
d’altronde sono di parere, che i clamori, che mai si potessero

(1) Le patxonat sur le Congo, cree et reconnu par le Saint-Siege
lui-meme, n’etait nullement «preteso», ni indument «illimitato».
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elevate, non saranno di grande importanza, essendo ormai
umversalmente riconosciuto, che senza Missionarj l’Affrica
Portoghese non pud prosperare ne sotto Taspetto religioso,
ne sotto il rapporto civile.
Inchinato al bacio della Sacra Porpora ho 1’onore di rassegnarmi con il piu profondo ossequio, e venerazione.
di V. Eminenza Reverendissima
Lisbona, 26 Setembre 1865.
[Autographed : Umo Devmo Gsseqmo Servitor

I. Arciv.° di Sida N . Ap.
A Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinal A . Barnabo
Prefetto della S. C. di Propaganda
Roma
APF — SR C , vol. 8, fls. 288-288 v.
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D EM AN D E DU R. P. M ELCHIOR FREYD
A LA PROPAGANDA FIDE
(Nov. — 1865)

SOM MAIRE — L e procureur General a Rom e demande certaines pie
ces documentales d ’interet pour la M ission du C ongo,
confiee aux Peres du Saint-Esprit.

La Congregazione dello Spirito Santo e dell’ Immacolato
Cuor di Maria, incaricata della Missione del Congo, desiderebbe gli seguenti documenti, che riguardano la sudetta Missione:
i.° Texte original de 1’Instruction de la Propagande, du
14 Janvier 1726, reglant les rapports de la Prefecture du
Congo avec l’Eveche de St. Paul de Loanda ou d’Angola.
2.0 Les autres pieces anciennes qui peuvent avoir de l’interet pour cette mission.
3 .° Les correspondances avec le r Portugal pour retablir
cette mission en 18 5 5 ; ainsi que celles avec les different^ Ordres
religieux auquels on avait propose la Mission.
a .0 La lettre ecrite au P. General des Capucins et la
reponse qu’il a donne (dans ces derniers temps).
5.0 Lettres ecrites au Nonce et a l’Eveque d’Angola.
Freyd
Recteur du Seminaire Fran^ais
a S.ta Cbiara
APF — SR C , vol. 8, £1. 290.
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LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU MINISTRE GENERAL DES CAPUCINS
(13-IX-1865)
SOMMAIRE — Acceptation par la Propagande de la renonciation des

Peres Capucins a la mission dt* Congo.

N. 6
Dalla Propaganda
il 13 Settembre 1865

Con officio del 3 1 Luglio u. d. la P. V . Rma rassegnava
a questa S. Congregazione di Propaganda la Missione del
Congo, osservando, che il suo Ordine non poteva assisterla
a dovere, per cagione specialmente dei tempi, che corrono
ben difficili, e che non presentano speranza alcuna di un
migliore awenire. Questa sua renunzia e stata accettata in
vista dei motivi, che l’hanno accompagnata, e pero il lodato
suo Ordine testa esonerato dal carico della rimemhrata Mis
sione, come meg^lio apprendera la P. V. Rma dalTunito Decreto.
Tanto per norma sua le doveva lo scrivente Segretario,
il quale coi sentimenti della piu distinta stima passa a confermarci
Di V . P. Rma
Divmo Obblmo Servitore
H . Capaltj

R.mo P. Nicola da S. Giovanni in Marignano
Ministro General dei Mini Cappuccini
AGOMCap. — Missio Congo — H. 34 — Acta S. Sedis. Roma.— A PF — Lettere e Decreti, vol. 356, fIs. 788-788 v.
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LETTRE
AU

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

C A R D IN A L -P R E F E T

DE

LA

PRO PAGAN D E

(19 -IX -18 6 5)

SOMMAIRE — Remercie le D ecret confiant la mission du C on go a la
Congregation.

— L es

missionnaires sont deja designes.

— D em ande

que la prefecture soit mise sous son propre
nom avec faculte de deleguer ses pouvoirs dans un
vice-prefet de son cboix.

Paris, ce 19 Septembre 1865.
Eminence Reverendissime
Je viens de recevoir le Decret de la S. C. de la Propagande, qui confie a notre Congregation la Mission du Congo,
et la lettre bienveillante que votre Eminence a bien voulu y
joindre. Je m’empresse de Ten remercier, et je La supplie
en meme temps de vouloir bien deposer aux pieds du Saint
Pere Thommage de notre filial et inebranlable attachement,
et Lui demander, pour cette nouve'lle et importante Mission,
que Sa Saintete a bien voulu nous confier, Sa Benediction
paternelle, qui fera, nous l’esperons, fructifier les travaux de
nos Missionnaires en ce pays.
En me transmettant le susdit Decret, Votre Eminence
me demande de lui designer quelques sujets propres a remplir
la charge de Prefet Apostolique et de m’occuper du depart
des religieux destines a envoyer en cette Mission. Quand aux
Missionnaires destines a commencer cette Mission, je les ai
deja a ma disposition, et je n’attends que les subsides necessaires pour pourvoir immediatement a leur depart. Ce sont
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des pretres qui ont deja ete dans nos Missions du Gabon,
voisines de celle du Congo et qui, par suite, ne sont pas sans
experience des pays et climats tropicaux.
Quand ils auront pose les premiers fondements de 1’oeuvre,
je ferai en sorte de leur envoyer, autant que possible, de nouveaux collaborateurs, selon les besoins et l’opportunite. Mais
en attendant que la Mission soit bien etablie, si Votre Immi
nence trouvait bien d’entrer dans cette pensee, j’oserais la
prier de vouloir bien pour commencer, mettre sous mon propre
nom le titre de Prefet Apostolique de cette Mission, avec tous
les pouvoirs y attaches, et avec faculte de deleguer comme
Vice-Prefet pour me remplacer sur les lieux, celui des Missionnaires qui paraitra le plus propre, et de lui communiquer
les pouvoirs et facultes convenables. Votre Eminence ignore
moins que personne que c’est la une mesure dont il y a plusieurs exemples, notamment pour la Mission de Zanzibar,
dont Monseigneur de Maupoint, fiveque de Saint Denis,
est Superieur en titre, pour celle du Dahomay, dont Mr.
I’abbe Planque, Superieur des Missions Africanes de Lyon,
est Prefet Apostolique; pour plusieurs Missions des Peres
Capucins, dont les Superieurs Provinciaux sont Prefets Apostoliques.
Et dans le cas present, elle me semble, sauf meilleur avis,
la plus convenable pour plusieurs motifs. II n’est pas d’abord
toujours facile de trouver plusieurs sujets propres a porter
dignement cette charge de Prefet Apostolique, et a remplacer
dans ce titre ceux que la mort, si prompte helas! souvent,
dans ces climats, peut successivemnt frapper. De p*lus, ayant
moi-meme le titre de Prefet Apostolique, cela me donnera plus
d’autorite pour traiter les affaires de cette Mission, soit en
France pres du Gouvernement frangais et la Propagation,
surtout pres du Gouvernement de Lisbonne, vis-a-vis duquel
je ne pourrais pas facilement traiter comme Superieur General
de Congregation, vu les prejuges dont on est malheureusement

imbu en cette nation vis-a-vis les instituts religieux. Enfin,
si je puis le dire a Son Eminence, ce sera pour moi, que le
fardeau de la superiorite retient ici, une consolation et un
encouragement, que de participer ainsi d’une maniere plus
speciale a cetre belle et interessante Mission, que le Sant-Siege
a bien voulu nous confier.
En attendant la reponse de votre Eminence, je m’en vais
toujours ecrire aux Conseils centraux de la Propagation de
la roi, pour leur demander des subsides pour le depart de nos
Missionnaires. Je vais aussi, selon le Conseil de Votre Emi
nence, en ecrire au Ministere des affaires etrangeres, pour
m’assurer de sa protection et de son appui.
J ’espere que grace aux prieres de Votre Eminence et a la
Benediction du Vicaire de J. Christ, que j’ose sollicker humblement de nouveau, cette Mission produira des fruits abondants de conversion et de salut.

Daignez agreer l’homage des sentiments respecteuX et
devoues avec lesquels j’ai l’honneur d’etre,
Monseigneur,
de votre Eminence Reverendissime
Le tres humble et tres obeissant serviteur
Schwindenhammer

Sup. General
A PF -— SR C , vol. 8, fls. 284-285.
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ACCEPTATION DE LA MISSION DU CONGO
(1-X-1865)
SOMMAIRE — Les motifs determinants de 1’acceptation de la Pre

fecture du Congo par la Congregation du Saint-Esprit,
avec la position et les droits accordes autrefois par le
Saint-Siege aux missionnaires Capucins,

En acceptant la Mission du Congo, la Congregation ne fait
que realiser une pensee con$:ue depuis longtemps deja, et
intierement dans les fins et les oeuvres de ITnstitut. On voit,
en effet, par la correspondance du premier Vicaire Apostolique
de la Guinee, Monseigneur Barron, qu’il avait eu, des 1842,
le dessein d’envoyer en ce pays quelques uns de ses Mission
naires (x). Huit ans plus tard, en 1850 et 18 5 1 , Mgr. Bessieux
exprimait encore la meme pensee en plusieurs de ses lettres (2). Et no'tre Venere Pere (8) lui-meme embrassait dans
ses plans d’evangelisation les possessions portugaises, non
moins que les colonies fran^aises et anglaises.
Mais, a cette epoque, il n’etait pas pc/ssible dfe donner suite
a ccs projets. H fallait tout d’abord pourvoir aux postes fran^ais de la Senegambie et du Gabon; et leurs nombreux besoins
absotbaient le personnel relativement si restreint dont on
pouvait disposer (4). On se reservait cependant toujours de
O
designes
(2)
(8)
(4)
projetee
sonnel.

Quelques Peres Capucins de narionalite espagnole ont ete
pour aller en mission dans la Guine, mais pas au Congo.
Cf. nos Documents des ces annees.
Venerable Pere Libermann
C’est la raison determinante de l’ajoumement de la fondation
pour le Portugal (Lisbonne) des 1851: le manque de per
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s’etendre peu-a-peu sur les autres points les plus important
de la cote, comme de fait la chose s’est realisee, en son temps,
d’abord en entreprenant la Mission de Sierra-Leone (5), puis
en acceptant cette nouvelle Mission du Congo.
Nulle oeuvre ne rentre plus pleinement et plus entierement dans les fins de la Congregation, puisqu’elle a pour
objet les noirs, et les noirs les plus amandones (6). Depuis
bien des annees en effet cette Mission, autrefois si belle et si
florissante, est campletement tombee (7). En 1852, un de
nos Missionnaires eut l’occasion d’aller a S.* Paul de Loanda
et rendit visite a l’eveque. Le digne Prelat, Mgr. Moreira
Reis, se mit a verser les larmes en parlant de l’etat religieux
de ce pays. II n’avait a sa disposition que cinq pretres, dont
4 a Loanda et 1 a Benguela, les deux villes principales de la
cote (8). Quant au Congo proprement dit, depuis longtemps
deja il ne s’y trouvait plus aucun Missionnaire.
Cependant, les semences de foi qui, autrefois y furent
(6)
Les premiers missionnaires de la Congregation, les Peres
Blanchet et Kaeberle, y sont arrives, a Free-Town, le 12 fevrier 1864.
Cf. B G C S p , 1863-1865 (Tom. IV). p. 97 et s.
(6) La fin de la Congregation c’est l'evangelisation des ames
plus abandonnees, sans distinction de race, surtout celles de race noire,
parce que censees les plus abandonnees, et justement pour cela.
(7) Le dernier missionnaire capucin a abandone la mission en
1835, le P. Bernardo da Burgio, de la province de Palermo, en Sicile,
par le bateau de guerre «Audaz».
(8) Nous n’avons pas reussi a reperer la Iettre dans laquelle le
Pere Lossedat, Vicaire General de Mgr. Bessieux ( B G , Tom. IV,
p. 167), rappela son entretien avec l’eveque Mgr. Joaquim Moreira
Reis (1849-1857). En tout etat de nos connaissances c’est une pure
hypothese le propos qu’on pretre a l’eveque: «Pourquoi ne repprendiez
-vous pas la prefecture du Congo si prospere jadis du temps des
Capucins?». Cf. Jean Delcourt, in Spirt tvs, n.° 8 (1961), p. 299. Le
fait de l’existence de cinq pretres, seulement, en Angola est a retenir.
Cf. Lettre de Mgr. Moreira Reis du 19-VIII-1853.
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jetees, n’ont pas entierement peri. Le souvenir des anciens Missionnaires est encore vivace. Les populations ont plusieurs fois
exprime le desir de voir de nouveaux missionnaires revenir parmi eux, pour baptiser leurs enfants et les instruire eux-memes.
Ce sont la pour l’avenir de cette Mission, autant de gages d’esperances; et c’est aussi un des principaux motifs qui ont porte
le T. R. Pere e le Conseil a entreprendre cette Mission, malgre les oeuvres bien nombreuses dont nous somms deja char
ges. Sur les autres points de la cote, bien des prejuges, bien
des obstacles retardent la conversion des populations. La, au
contraire, d’apres les renseignements que Ton a pu recueillir,
on a l’espoir de trouver un terrain mieux prepare, et qui pourra
produire des fruits plus a'bondants.
Une autre consideration qui a decide surtout I’entreprise
de cette nouvelle oeuvre, c’est l’espoir des resukats qu’elle
peut avoir, tant pour la Congregation que pour nos autres
Missions, et specialement celles d’Afrique. La Mission du
Congo parait, en effet, devoir exciter l’interet et la sympathie,
et par la nous attirer peut-etre plus de vocations. De plus les
germes de religion qui s’y sont conserves dans la population
permettent d’esperer que 1’on pourra y trouver plus d’elements
pour l’oeuvre si importante du clerge indigene; et ainsi, un
jour, si le Bon Dieu la benit, cette Mission pourra peut-etre
aussi venir au secours d’autres Missions plus steriles et plus
difficiles.
Le T. R. Pere a soumis ces diverses considerations a Son
Imminence le Cardinal Prefet de la Propagande dans un Rap
port special, en date du 17 mars 1865 (9), redige surtout
pour la partie bistorique, d’apres les rechercbes zelees du
P. Duparquet. Son Eminence a bien volu accuei'llir favorablement ce Rapport, en exprimant toute sa satisfaction pour

(9) Cf. notre Document de cette date.
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les renseignements precieux qui s’y trouvaient reunis et que
Ton n’avait pas aux Archives de la Propagande.
Or, par une rencontre qui parait vraiment toute providentielle, il y avait quelques annees deja que 1’on se preoccupait
a Rome du dessein de retablir cette Mission abandonnee. En
1855, le roi du Congo avait demande des Missionnaires a
Lisbonne (10), et le St. Siege cherchait vainement depuis lors,
une Congregation religieuse qui put ou voulut se devouer
a cette oeuvre.
Les R. R. P. P. Capucins, qui l’avaient autrefois, ne se
trouvaient plus en mesure de la reprendre, par suite des malheurs de la revolution; la Societe des Sacres-Coeurs de Naples,
apres avoir d’abord accepte (1X), avait egalement fini par y renoncer.
Son Eminence le Cardinal Barnabo vit done avec joie notre
Congregation venir s’offrir pour cette Mission. Elle presenta
ce projet au St. Pere, dans une audience du 1 o aout; et d’apres
les ordres de Sa Saintete, la S. C. de la Propagande rendit,
en date du 9 Septembre, Fete du B. Pierre Claver, un Decret
qui nous confiait la Prefecture Apostolique du Congo, avec
la position et les droits qu’avaient autrefois les Capucins.
En consequence, et d’apres 1’avis du Conseil (12), le
T. R. Pere a decide, en date du i.er Octobre, fete du St. Rosaire, l’entreprise de cette nouvelle oeuvre, et l’erection d’une
Communaute a l’endroit qui sera ulterieurement designe,
d’apres examen fait sur les lieux par les premiers Mission
naires.
BG CSSp.— 1 8 6 3 - 1 8 6 5 (tom. IV), p. 643-646.
(10) Cf. notre Document du 29-VI-1855.
(J1) Les Peres de Secondigliano n’ont jamais accepte la Mission
du Congo, mais ils ont simplement etudie les possibilites de le faireCf. notre Document du 23-I-1856.
(12) Seance du 2 Septembre 1865.
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L E T T R E D U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
A U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G F R E S
(4-X I-1865)

SOMMAIRE — D em ande une recommandation pres du Gouvernem ent
portugais, au sujet de la reprise de la Prefecture du
C o n go par la Congregation du Saint-Esprit.

Paris, k 4 novembre 1865
Monsieur le Ministre.
J ’ai l’honneur de venir recommander a votre bienveillante
protection, une nouvelle Mission que le St. Siege vient de
nous confier, sur les cotes occidentales d’Afrique, la Prefecture
Apostolique du Congo. La France semble appelee specialement
par la Providence, a procurer le regeneration morale de la race
Africaine, par la religion et la civilisation. Or parmi les diverses contrees de l’Afrique, celle du Congo paraic meriter d’une
maniere particuliere rinteret et la sympathie, tant pour le
bien que Ton y peut faire, que pour les avantages que le
Gouvernement Fran^ais pourrait en retirer lui-meme.
La Mission du Congo est une des plus anciennes des
cotes occidentales d’Afrique. Ce fut vers la fin du i5 .me siecle
que la Religion chretienne penetra dans ces contrees; et bientot elle s’y propagea rapidement. Les rois du pays se convertirent a la voix des missionnaires; et le St. Siege erigea en
evecbe la capitale du royaume, San Salvador.
Cependant, vers le milieu du iy .”16 siecle, les eveques
du Congo transfererent leur residence a St. Paul de Loanda,
dans la colonie portugaise d’Angola. Par suite, les efforts

du petit nombre de pretres qu’ils avaient a leur disposition
se concentrerent sur ce dernier theatre de leur zele, et le
royaume du Congo se trouva lui-meme peu a peu abandonne.
Les rois de ce pays s’adresserent alors a Rome pour obtemr
des ouvriers* evangeliques, et le St. Siege erigea a cet effet
dans le Congo une Prefecture Apostolique. qui fut confiee
aux Peres Capucins.
Pendant pres de deux cents ans, ces religieux feconderent
de leurs sueurs cette vaste Mission. Mais les revolutions
d’Europe vinrent en leur temps leur porter un coup funeste
et la suppression des Ordres religieux acheva sa ruine (*).
Au milieu du siecle dernier* un zele missionnaire fran^ais,
M . Belgarde, s’efforfa de venir au secours des religieux capu
cins (2). Sur sa demande le St. Siege detacha de la Prefecture
Apostolique du Congo toute la partie en de$a du fleuve du
meme nom, et en forma une nouvelle Mission, confiee au
zele de la France. Le Gouvernement fran^ais et les assemblees du Clerge favoriserent de tout leur pouvoir cette genereuse entreprise; mais elle echoua malheureusement peu apres;
et depuis bien des annees deja toute cette cote du Loango
et du Congo se trouve entierement depourvue de missionnaires, sauf quelques pretres en petit nombre, qui restent
dans les possessions portugaises d’Angola.
Telle est, Monsieur le Ministre, la Mission, autrefois
si flosissante, que nous allons essayer de relever de ses mines.
Devoues specialement a revangelisation de la race noire,
nous avons deja plusieurs autres Missions sur les cotes d’Afri(x) La suppression des Ordres religieux en Portugal, en 1834,
n’a rien contribue pour cette ruine, mais la revolution en Italie qui
a reduit le contingent des Capucins a un seul missionnaire et a Luanda

( i 835)*

(2) En fait le Loango n’a jamais ete serieusement evangelise
par les Capucins.
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que. Pour celles de la Senegambie et des Deux-Guinees, qui
se trouvent dans les possessions fran^aises, le Ministere de
la Marine et des Colonies veut bien nous prefer son appui.
Votre Excellence peut aussi, en ce qui la concerne, nous
aider a etendre au dela meme de ces possessions, et sur le
reste de ces cotes, le nom glorieux de la France, et son influence
civilisatrice.
La Mission du Congo comprend, pour la plus grande
partie, des contrees soumises a la suzerainete du Portugal,
bien qu’independantes (3).
Si vous vouliez bien, Monsieur le Ministre, recommander
notre Oeuvre a la bienveillante protection du Gouvernement
portugais, par rintermediaire de l’Ambassade fran£aise, nous
vous en serions infiniment reconnaissants. Nos Missionnaires
doivent, pour s’embarquer passer par Lisbonne. Ils y seraient
heureux d’avoir une lettre de recommandation de votre main.
Votre Excellence aimant aussi a encourager 1’Oeuvre ci
vilisatrice des Missions Catholiques, en accordant parfois
quelques subsides aux Missionnaires, j’ose egalement prendre
la liberte de venir, au nom de ces pauvres noirs, jusqu’ici
si malheureux, faire un appel a sa genereuse liberalite. Une
allocation du Gouvernement franjais sera, pour nos Mis
sionnaires, loin de leur patrie, un encouragement dans leurs
travaux; ce sera aussi pour le Gouvernement fran^ais, un
moyen d’attirer de plus en plus la Benediction du Ciel sur
la France et sur rEmpereur.
Permettez-moi d’esperer, Monsieur le Ministre, que vous
daignerez accueillir favorablement la double demande que
j’ai rhonneur de vous adresser. Les heureux resultats que
nous aimons a en attendre acquiteront envers Votre Excellence
la juste dette de notre vive gratitude.
(3) Si soumises a la suzerainete du Portugal, pas independantes.
II y a contradiction dans les termes et dans les faits.
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Veuillcz agreer, Monsieur le Ministre, l’honneur des sen
timents respectueux et devoues, avec lesquels, j’ai l’honneur
d’etre,
De Votre Excellence
Le tres-humble et tres-obeissant serviteur
Schwindenhammer

NOTA — Cette lettre au Ministre des Affaires Etrangeres, rela
tive a la nouvelle h/fission du Congo, ainsi que celle concernant
Sierra Leone, ont ete envoyees directement a M. Faugere, Sous-Directeur de la Politique en ce Ministere, auquel le T. R. Pere avait ete
parler d’abord officieusement de ces deux demandes, et qui lui avait
dit de les envoyer a lui-meme.
Le T. R. Pere, dans son petit mot d’envoi, lui rappelle cela et
exprime l’esperance que, par son bienveillant interet et appui, il sera
donne bonne suite a ces deux requetes. II Ten remerci d’avance.
9 novembre 1865.
Delaplace
23 decembre 65.
Vu, avec le P. Poussot, M. Guerault, chef du Bureau de la
Comptabilite, qui a bien voulu aller en parler a M. Faugere, que
nous n’avions pu voir. II nous a dit qu’on allait s’en occuper immediatement, 2 lettres de recommandation, 1’une pour notre ambassadeur
en Portugal, l’autre pour 1’Agent vice-consul a Loanda.
t

AGCSp. — Boite q6q-B.
2 1 /f.

[ Delaplace]

LETTR E D U PREFET D E L A PRO PA G A N D E
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(25-X I-1865)

SOMMAIRE -—Com m unication au Superieur-General des Peres du
Saint-Esprit de sa nomination

com m e Prefet de la

M ission du C o n g o , en attendant l’envoi du Decret.

Reverendissime Seigneur,
En reponse a votre lettre du 19 septembre, je viens vous
annoncer que, de la part de la S. C. de la Propagande, il
n’y a nulle difficuke a vous donner, a vous et a vos successeurs,
le titre de Prefet apostdlique de la Mission du Congo, qui
vient d’etre conferee a votre Congregation, et je vous ferai
expedier le Decret, des que vous m’aurez donne le nom du
sujet qui devra vous representer avec la quaiite de vice-Prefet.
En attendant, je vous envoi sous ce pli six patentes en
blanc, pour les nouveaux Missionnaires, que vous devez y
expedier; mais je vous prie de ne pas manquer de m’indiquer
les noms des Religieux auxquels vous les aurez transmis successivement, afin de pouvoir regulariser les registres de la
Secretairerie.
Rome, Palais de la Propagande, 25 novembre 1865.
De Votre Seigneurie le tout affectionne,
A l. Card. Barnabo, Pref.

BG CSSp.— 1866-1867 (V ), p. 5. — A PF — Lettere,
vol. 356, fls. 566-V.-567.— Texto italiano.
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LETTRE

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

A U C A R D IN A L -P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(4-X II-1865)

SOMMIARE — Remercie sa nomination com m e Prefet du C on go. —
D em ande les pouvoirs autrefois accordes aux C a p u cins. — In dique le nom du

Vice-Prefet.

— D em ande

de documents regardant la mission.

Paris, le 4 decembre 1865
Eminence Reverendissime,
Je m’empresse de vous remercier d’avoir bien voulu m’obtenir, pour moi et mes successeurs, le titre de Prefet apostolique
de notre nouvelle Mission du Congo. Ce sera pour moi un
nouveau motif pour chercher a Procurer autant que possible
le salut de ces pauvres peuples, depuis si longtemps abandonnes, sous la haute direction de votre Eminence.
J ’oserai vous prier, Monseigneur, de vouloir bien me
transmettre, avec le Decret de nomination, les pouvoirs necessaires, tels qu’ils etaient accordes aux Peres Capucins, et en
particulier ceux accordes a nos autres missions d’Afrique,
selon qu’ils sont specifies dans les indults donnes a Mgr.
Kobes, en date du 15 mars 1863, avec faculte de les communiquer aux missionnaires qui seront envoyes au Congo.
Dans sa derniere lettre, du 25 novembre dernier, Votre
Eminence m’a demande de lui indiquer le nom des sujets
a proposer pour me remplacer sur les lieux comme Vice-Prefet
apostolique. Je lui proposerai le P. Joseph Poussot, originaire
du Diocese de Saint-Die. II est age de 42 ans et deja exerce
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aux missions des noirs, ou il a passe pres de 15 annees et
notamment dans la Guinee.
Votre Eminence a bien voulu deja dire au P. Freyd
qu’Elle nous communiquerait les anciennes pieces relatives
a cette Mission. Je lui en remercie a 1’avance. Nous aurions
specialement besoin d’une copie authentique de l’lnstruction
du 14 Janvier 1726, reglant les rapports de la Prefecture
apostolrque avec 1 eveche d’Angola. Je joins en outre ci-dessous,
les titres de quelques ouvrages sur les langues du pays, impnmes au XV II6 siecle a la Propagande. Ils seraient bien
utiles pour nos Missionnaires; mas nous n’avons pu les
trouver ici. S’il en restait quelques exemplaires aux Archives
de la S. C. de la Propagande, et que Votre Eminence put
nous les procurer, je lui en serais infiniment reconnaissant.
Daignez agreer Thommage des sentiments respecteux et
devoues avec lesquels j’ai i’honneur d’etre,
Monseigneur
De Votre Eminence
Le tres humble et tres obeissant serviteur
sJ Schwindenhammer
Sup.p general

OTJVRIAjG E S R 'ElJA rri'FS A U CONGO
IMPiRIMiEiS A L A P R O P A G A N D E

Regulae quaedam pro Congensis idiomatis faciliori captu
ad gramaticae normam redactae a F. Hyacintho Brusciotto
a Vetralla, Gapucino — vol. in 8.°, Romae, typis Propaganda
Fide 1659.
Doctrina Christiana, lingua congensis, par le meme auteur
et egalement imprime a Rome en 1650 aux frais de la Propa-

gande. Vol. in 4.0 en 4 langues: Congo, portugais, latin et
italien.
Gentilis Angolae in fidei mysteriis eruditus, imprime aussi
Rome, vers la meme epoque [M .D C LXI].
Son Eminence le Cardinal Barnabo, Prefer de la Propagande.
AGCSSp. — Boite 469-B.----APF - SR C — Congo —•
vol. 8, fls. 292-292 v.

2 18

L E T T R E D U PE R E A N T O IN E E S P IT A L L IE
A U P£R E C H A R LES D U P A R Q U E T
(5-I-1866)

SOMMAIRE — Satisfaction des gens dtt -pays pour son missionnaire.

— Peines

par la separation

de ses parents.

Loupiac le 5 Janvier 1866
Mon bien reverend Pere
Je voulais vous ecrire de Paris, n’ayant pu remplir ce que
)e regarde comme un devoir; je m’empresse de le faire aujourd hui ou j ai un peu plus de temps libre. Inutile de vous donner
de nouvelles sur la mission, du cote de Pans vous les connaissez. Ici tout le monde y porte le plus grand interet, les pretres,
les cures, les bonnes ames me felicitent de toute part de ce
qu’ils appellent notre genereuse disposition, notre heroisme...
Mon oncle est enchante lui-meme de me voir partir, mes
parents eux-memes, malgre la peine cuisante que leur fait
eprouver la pense de la separation, goutent quelques jours
de veritable bonheur. J ’avais apporte de la Capitale les livres
les plus interessants sur la mission: l’abbe Labat, Proyart,
2 volumes de Walkenner; nous nous amusons parfois dans
la lecture de quelques passages plus interessants.
Les graines par vous recueillies avec tant de soin seront
fidelement transportees, je les ai portees avec moi.
II ne me paraitrat pas superflu que vous me fassiez parvenir
des maintenant les lettres dont vous m’avez patle pour le
Portugal, a l’adresse du P. Lazariste et du Secretaire du Pa2 10

triarche, a moins que vous ayez change d’avis ou que vous
n’ayez fait passer ces lettres au P. Poussot.
Seriez-vous assez bon pour me donner des nouvelles de
la classe de 4.“ ®, en leur rappelant mon souvenir, car je ne
les ai pas oublies. Veuillez aussi faire agreer mes hommages
a tous les bons peres de la communaute, et me rappeller aux
prieres des petits scolastiques.
Mon oncle me charge de vous presenter ses hommages
respectueux.
A Dieu et a Marie, cher et bien-aime confrere, jusqu’au
jour ou nous pourrons nous embrasser sur la terre d’Afrique.
Priez toujours pour votre petit confrere
Espitallie
A Loupiac par Payrac.
Lot.
AGCSSp. — Boite 4 7 1.

N O T A — Le Pere Antoine-Anselme-Xavier Espitallie, naquit
le 28 A vril 1843 a Loupiac, diocese de Cahors. Son oncle dont il
parle etait le cure de Fajolles, paroisse voisine. II a ete ordonne pretre
le 23 Decembre 1865, a 22 ans et 8 mois. II n’a pu embrasser sur la
terre d’Afrique le P. Duparquet, cette terre qui l’a tue prematurement
a Luanda, dans le palais episcopal, d’une fievre cerebrale, le 28 M ars
1869, jour de Paques. Sa depouille, transferee du vieux Cemiterio das
Cruzes, se trouve actuellement dans le nouveau Cemitiere de Luanda,
dans la reserve de la Congregation du Saint-Esprit.
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DECRET DE LA

P R O P A G A N D A F ID E

A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(14-I-1866)

SOMMAXRE — Le Cardinal Prefet de la Propagande nomme le T . R.

Pere General de la Congregation du Saint-Esprit Pre
fet Apostolique de la Mission du Congo.

Decretum S. Congregatioins de Propaganda Fide
Referente R. P. D. Hannibali Capalti, Secretario, Sacra
Congregatio Praefectum Missionum a Congo nuncupatarum,
ad suum beneplacitum declaravit R. P. Ignatium Schwindenhammer, Superiorem Congregationis Sancti Spiritus et Immaculati Cordis B. M . V ., cum auctoritate ea exercendi quae
ad earumdem Missionum regimen pertinent, ad praescriptum
decretorum Sacrae Congregationis et facultatum eidem concessarum, et non alias nec alio modo.
Datum Romae, ex aedibus dictae Sacrae Congregationis,
die 14 Januaris 1866.
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
A l. Card. Bernabo, Praef.
H . Capalti, Secius.
(Locus F sigilli.J

BG CSSp.— 1866-1867 (V ), p. 5-6. — A G C SSp .—
Boite 469-B: texte original.

DECRET DE LA PROPAGANDA FIDE
AU P£RE JOSEPH POUSSOT
(14-I-1866)
SOMMAIRE — Le Pere Jean Joseph Poussot revolt le titre de Vice-

-Prefet du Congo, avec les pouvoirs propres.

Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide
Referente R. P. D. Hannibali Capalti, Seeretario, Sacra
Congregatio Vice-Praefeotum Missionum a Congo nuncupatarum, ad suum beneplacitum, declaravit R. P. Joannem Josephum Poussot, Congregationis S. Spiritus et Immaculati Cor
dis B. M . V ., cum auctoritate ea exercendi, quae ad earumdem Missionum regimen pertinent, ad praescriptum Decretorum Sacrae Congregationis, et facultatum eidem concessarum, et non alias, nec alio modo.
Datum Romae ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis,
die iq. Januarii 1866.
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
A l. C. Barnabo, Praef.
H . Capalti, Sec.

(Envoye l’originai au P. Poussot a Bordeaux,
en partance pour la mission — 22 janvier 66).
AGCSSp. — Boite 469-B.

LETTRE

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

A U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS B O N N E
(18-I-1866)

SOMMAIRE — Recom m ande les missionnaires Spiritains a la bienveillante

protection

du

N on ce

apostolique

a Lisbone.

Paris, le 18 janvier 1866.
Monseigneur, celui qui aura l’honneur de vous remettre
cette lettre est un missionnaire de notre Congregation, qui
se dispose a se rendre au Congo, avec un autre confrere — la
sacree Congregation de la Propagande venant de nous confrer
cette nouvelle mission. J ’ose prendre la respectueuse li'berte de
les recommander a la bienveillance de Votre Excellence, a
laquelle la meme sacree Congregation de la Propagande a
deja du donner avis de cette entreprise.
Comme la chose est un peu delicate et pourra rencontrer,
peut-etre, quelques difficu'ltes, a cause de la nationalite, j’aime
a esperer, Monseigneur, que vous voudrez bien avoir la bonte
de donner a nos missionnaires les renseignements et les conseils
que vous croirez, dans votre sagesse et prudence, pouvoir leur
etre utiles, soit pour Lisbonne meme, soit pour le bien de
leur mission.
En tout cas, ils n ’auront qu’a se feliciter et a s’applaudir
de la bienveillance que vous voudrez bien leur temoigner, et
que je prends la liberte de demander pour eux a votre Excel
lence. Elle leur sera, ainsi que le secours de vos pneres que
j’ose reclamer, un bien precieux encouragement pour l’oeuvre
dont le Saint-Siege a daigne nous charger, pour essayer de
223

relever de ses mines cette Eglise autrefois si florissante, et
depuis si longtemps tout-a-fait abandonnee.
Daignez agreer d’avance, Monseigneur, l’expression de
ma reconnaissance et 1’assurance des sentiments respectueux et
devouees avec lesquels j’ai l’honneur d’etre votre tres-humble
et obeissant serviteur,
Schwindenhammer, Superieur General

A son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique
a Lisbonne.
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T. R. P. IGNACE SCHWINDENHAMMER
Sup6rieur General de la Congregation du Saint-Esprit
Pr6fet Apostolique du Congo

N O T E D E L A L E G A T IO N D E F R A N C E A L IS B O N N E
A U G O U V E R N E M E N T P O R T U G A IS
(19-I-1866)

SOMMAIRE — Recommaride les missionnaires a la -protection du
G ouvernem ent portugais et des A utorites de Luanda.

Legation de France
en Portugal

Lisbonne, le 19 Janvier 18 6 6 ./ /
Monsieur le Comte
La Congregation de la Propagande a Rome a juge utile
de retablir l’ancienne Prefecture apostolique du Congo, qui
etait desservie autrefois par l’ordre des Capudns et elle a
confie cette oeuvre aux pretres du Seminaire du St. Esprit
dont le siege est a Paris. Un Vice Prefer, le pere Poussot,
a ete designe pour diriger la mission; le pere Espitallie et le
frere Billon devront I’accompagner a St. Paulo de Loanda
et leur depart de Bordeaux a ete fixe au 25 de ce mois.
Mr. Drouyn le Dhuys me charge, Mr. le Comte, d’in
former le Cabinet de Lisbonne du depart de ces missionnaires
et de les recommander a sa bienveillance. Le Gouvernement
de TEmpereur apprendrait avec plaisir que le Gouvernement
de Sa Majeste Tres-Fidele, voulut bien inviter les Autorites
de St. Paulo de Loanda e leur faire un accueil favorable et
a leur preter, dans l’occasion, leurs bons offices.
225
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Veuillez agreer, Monsieur le Comte, l’assurance de ma
tres haute consideration.
Son Excellence Monsieur le Comte de Castro, Ministre
des Affaires Etrangeres.
A . de Sayve

Esta conforme. Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, em 25 de Janeiro de i860.
s) Emilio Achilles Monteverde

A H U — Ministerios - 1866.
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LETTRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
AU DIRECTEUR GENERAL D’OUTREMER
(31^1-1866)

SOM M AIEE — Communication de la N ote de la Legation de France

au ministre de la M arine et Outremer, en vue de son
execution immediate.

Urgentassimo
Il.mo e Ex.mo Sr.
De ordem do II.mo e Ex.mo Sr. Conde de Castro, Ministro e Secretario de Estado desta Repartifao, tenho a honra
de passar as maos de V . Ex.a a inclusa copia de uma Nota
da Lega^ao de Franca nesta Corte, datada de 19 do corrente,
manifestando o desejo de que o Governo de Sua Majestade
de as necessarias providencias para que as Autoridades de
S. Paulo de Luanda, quando ali ehegarem os Padres do Seminario do Santo Espirito em Paris, destinados ao servi^o da
missao apostolica no reino de Congo, hajam de acolhe-los
favoravelmente, e prestar-lhes todos os Eons oficios de que
eles porventura possam carecer; e rogo a V . Ex.a se sirva levar
a dita Nota ao conhecimento do II.mo e Ex.mo Sr. Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar,
e comunicar-lhe a resolu^ao de S. Ex.a, a fim de ser transmitida
a sobredita Lega^ao; cumpre-me ponderar a V. Ex.a a urgencia
227

deste negocio, visto que os referidos Padres devem partir em
quatro dias para o seu destino.
Deus guarde a V . Ex.a.
Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, em 3 1
de Janeiro de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr. Director da Direc^ao do Ultramar no
Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar.
s ) Emilio Achilles Monteverde

A H U — Ministerios - 1866.
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LETTRE DU PERE ANTOINE ESPITALLIfi
AU PERE CHARLES DUPARQUET
(2-II-1866)
SO M M AIRE— Voyage fo u r Lisbonrte. — A rrive.— Reception cordiale
chez les Lazaristes de Saint-Louis des Franqais. —

Nouvelles sur I’Fveque etAngola et son Vivaire-general. — Impressionj sur la ville de Lisbonne.

Lisbonne le 2 fevrier 1866
Mon tres reverend Pere
Je vous ecris aussitot que nos affaires commencent un peu
a ce debrouiller; nous avons eu passablement de tracas en effet
avec les portugais, enfin toute chose est enfin arrivee a bonne
fin apres forces demarches souvent inutiles ou infructueuses.
Ce qui nous a surtout donne de la crainte d’abord c’cst
une lettre que le Secretaire du ministre de France a Lisbonne
a, sur l’avis du ministere de Paris, adressee au ministre Por
tugais des Affaires Etrangeres, lettre qui nous recommandait
au ministre, mais qui pourrait nous etre nuisible en revcillant
la susceptibilite portugaise; nos craintes venaient surtout de
la maniere don't la police s’etait montree a notre egard lorsqu’il avait ete question de viser nos passeports, que nous
avions du reprendre nos vises une premiere fois.
Toutes les difficultes sont maintenant levees, nos pas
seports sont signes, la police portugaise demandant seulement
30 francs pour viser nos trois passeports, le comte de Sobral
homme pieux et fort entendu a ces sortes d’affaires, nous
les a fait viser gratis. Nous voila done prets a parrir. C ’est
le Lincolshil ( sic), navire anglais, qui doit nous porter en
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Afrrque. II relachera a Madere, St. Vincent, St. Thiago,
File du Prince, St. Thame, Ambriz, St. Paul de Loanda,
Benguela et Mossamedes. / /
Nous avons appris que l’eveque residait a Mossamedes
comme lieu plus sain que les autres; il parait que malgre cela
il a demande et obtenu son retour a Lisbonne, on le croit
en consequence en route pour le retour. Dans, cette perspec
tive nous avons. assure nos places pour Ambriz seulement;
nous verrons plus tard ce qu’il y a lieu de faire, Il parait (c est
le Nonce 'lui-meme qui nous l’a dit) que le vicaire general
actuel de l’eveque de St. Paul travaille ,non seulement pour
le service de Dieu, ce qui l’occupe peut-etre peut, mais surtout
pour sa patrie; il a seulement sept enfants. Ab uno disce
omnes. Bref, Lisbonne n’aura guere desormais les affections
du P. Poussot; il quittera cette ville sans regret.
Le gouverneur de St. Paul de Loanda est mort naguere,
sont rempla^ant doit faire route sur le meme navire que nous,
Est-ce une bonne affaire? Je n’en sais rien. Nous tacherons
de le tourner de notre cote en gagnant ses bonnes graces; on
me dit maintenant qu’il doit etre a son poste depuis deux
mois: qui croire?
De Bordeaux a Lisbonne Je voyage a ete assez beau, il
m’a fallu le premier jour payer un peu mon tribut aux habi
tants de la mer. C ’etait peu de chose. Le samedi la mer s’est
montree un peu en colere; enfin nous sommes arrives le Dimanche soir en face de Lisbonne. L. P. Poussot ayant ete
pris de la fievre une heure avant le debarquement, nous avons
couche a bord. Mais le lendemain lundi, nous avons ete a
St. Louis des Franfais, ou Ton nous a fait l’accueil le plus
cordial.: Mr. Miel et tous les peres Lazaristes se sont montres
des plus affables. Ils nous avaient prepare une chambre pour
nous deux, quant a M r, Billon on lui a trouve un logement
a Fhopital.
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Mr. Roquette cn ce moment est professeur au petit Semi-*
naire de Santarem, dehors de Lisbonne; je ne sais si le P. Poussot lui a fait parvenir votre lettre. II y a de bonnes raisons
pour ne pas le faire, ici on ne le conseilie pas. Vu l’avis du
Nonce nous n’avons rendu aucune visite au Patriarche, desirant passer aussi incognito que possible.
il est inutile de vous donner mes impressions sur Lis
bonne. Vous connaissez cette ville mieux que moi; les portugais m’ont paru bien superbes et bien vains. J ’ai ete surpris
de la quantite de marbres qu’elle renferme, ces places en
mosaique que Ton y remarque ont aussi excite mon attention.
Cher et excellent Pere, je termine ma lettre, non parce
que je m’ennuie en vous mettant au courant de nos petites
affaires, mais parce que j’ai deja parle fort longuement.
Arrive un peu plus loin, je sais ou je prendrai la plume pour
vous donner toutes les nouvelles interessantes concernant la
mission.
Et je n’ai pas garde de place pour me dire
Votre tout affectueux
Es-pitallie

miss, apost.
AGCSSp. — Boite 4 7 1 .

LETTRE DU.PERE JOSEPH POUSSOT
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(4-II-1866)
SOMMAIRE — Etendue de la mission du Congo. — L ’Instruction de
de 1726. — Exhibition des pouvoirs de Rome a I’l?veque. — Reception chez les Lazaristes a Lisbonne. —
Visite au Nonce. — Debarquement a Am briz.

Lisbonne, 4. Fevrier 1866
Mon Tres Rev. et bien-aime Pere

i.° Le Nonce apostolique, que je n’ai pu voir que jeudi
dernier, parce qu’il est indispose (il nous a re9u au lit) m’a
die s’etre beaucoup occupe de cette Mission, depuis qu’il avait
appris que nous allions l’entreprendre, et de fat il avait encore
sur sa table Cavazzi et d’autres auteurs traitant de cette partie
de 1’Afrique. Or sur la question de l’etendue il nous a dit qu’il
n’y avait nul doute qu’elle n’embrassat le royaume dont elle
porte le nom; mars que pour le reste il y avait eu tant de
changements dans les divers temps, qu’il serait bien difficile
de dire au juste ce qu’il en est ou peut en etre actuellement;
mais que le St. Siege n’avait qu’a parler et que tout doute
serait leve. Il ne regardait pas comme sur, du moins d’apres
les donnees qu’il avait, que la Prefecture s’etendir absolument
sur toutes les parties du diocese d’Angola (*). Si ce doute
(1) Il est absolument sur que la Prefecture ne s’etendit jamais
sur tout le territoire du diocese.

vous parait fonde, veuillez, mon Tres Rev. Pere, en temps et
lieux nous en obtenir la solution.
2.
Instruction de i y 26. Le 'Nonce lui-meme croit qu’i'l
nous faudrait, si cette piece devait etre la regie de notre conduite, non seulement une copie authentique, mais que le
St. Siege declarat la remetre de nouveau en vigueur: seulment ll penserait que le temps a du amener des modifications
qui necessiteraient plutot une instruction toute nouvelle, que
la renovation de 1’ancienne. En attendant de nouveaux eclaircissements nous ferons notre possible pour nous conformer
aux anciennes Instructions, telles que nous les connaissons.
3.0 Difficulte sur 1‘exhibition des pouvoirs de Rome. Mais
la-dessus surgit une difficulte. II est dit que nous devons
exhiber nos pouvoirs a 1 Eveque; mais est-ce une condition
sine qua non et sans I’accomplissement de laquelle nous ne
pouvons en user; ou bien est-ce une mesure de pure convenance et dont l’omission n’en empecbe nullement l’efficace
et legitime exercice? Cette question prend un caractere plus
special de gravite, de la circonstance particuliere de l’eloignement de l’Eveque, qui residerait actuellement a Mo^amedes;
nous ne nous y rendions qu’apres un mois de sejour dans de
Nord, afin d’y pouvoir installer un peu nos affaires, selon
qu il a ete convenu. Tout en ne resolvant pas la question,
le Nonce nous a dit que dans le cas de necessite nous n’avions
qu’a agir suivant les circonstances.
4.0 Incommodite de cette exhibition provenant de I’eloignement. Si l’Eveque continue a resider a Mo^amedes, il pourra
etre souvent difficile et onereux de remplir ce devoir, si nous
nous eta’blissions surtout au Congo ou en general dans le
Nord de la Mission, et si chaque nouveau Missionnaire et
meme chaque nouveau Vice-Prefet, seulement devait le faire.
Veuillez, mon Tres Rev. Pere, voir ce qu’il y aurait a faire
pour le mieux, et continuer a nous faire part de vos sages avis.

C ’est en mettant de temps a autre a l’epreuve notre confiance en sa paternelle sollicitude que le bon Dieu veut bien
nous venir en aide a cbacun de nos pas.
Nous embarquames comme de coutume le 25 vers Ies
i 1 h. du matin; et quelques minutes apres midi nous voguions
sur la Garonne, en toute vapeur et par un temps magnifique.
Inutile de tenter de vous dire, mon Tres Rev. Pere, avec
quelle bonne et cordiale simplicite et franchise nous avons
ete re^us par Ies bons Lazaristes de St. Louis; ma plume est
trop inabile pour peindre tant d’attentions et de delicatesses.
Nous n’avons pu nous refuser d’accepter la genereuse hospitalite qu’ils nous avaient preparee, nous logeant nous deux
Pretres dans leur propre maison, a leur grande gene et deran
gement, et donnant a Mr. Billon un lit a Thopital.
Apres la saint Messe et le dejeuner, j’eu une entrevue
avec le bon Mr. Miel, que des l’abord se mit tout entier a
notre service, me demandant ce en quoi il pourrait nous obliger. (Je lui avait remis la lettre avant la Messe). Je lui parle
d’abord de 1’embarras de nos bagages; puis de nos visites et
lettres au Nonce, a Mr. Roquette, de la recommandation du
Ministere au Charge d’affaires, etc. (Le Ministre de France
a Lisbonne rentrait dans la legation par le meme paquebot
que celui par lequel nous arrivions; mais je n’avais su cela
qu’au moment du debarquement, et n’avais pu lui dire qu’un
mot; je paderai plus bas de la visite que je lui ai faite ensuite).
Mr. Miel me promit de faire ce qu’il pourrait pour nous
aider a conduire le tout a bonne fin, qu’il nous accompagnerait
dhez le Nonce, qui pourrait nous donner un avis relativement
a Mr* Roquette, le Patriarche et le Gouvernement; mais
que pour lui il pensait qu’il vaudrait mieux continuer notre
route sans bruit et sans voir meme Mr. Roquette, qui n’est
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plus secretaire mais reside hors de Lisbonne, au seminaire de
Santarem, ou il est professeur d’Eloquence, que lui montrer
la lettre que j’avais a lui remettre ce serait l’effrayer, vu ie
concours et appui quoique prudent qu’on lui demande, etc.;
que du reste nous pourrions aviser de tout cela avec le Nonce,
mais qu’il ne croyait pas qu’il serait d’un autre avis que lui.
Apres nous etre rendus a la douane ou nous retrouvames
Mr. Billon, et avoir mis nos affaires en transit, nous nous
rendimes a la Nonciature, mais par malheur le Nonce etait
alite depuis la veil'le, prit qu’il etait d’un gros rhume, et nous
fumes remjis au lendemain, et pourtant je lui fis remettre,
mon Tres Rev, Pere, la lettre que vous aviez^ eu la bonte de
me remettre pour nous recommander a son Eminence.
Le lendemain le cher Nonce etait encore plus mal, puis
qu’il etait de la goutte compliquee avec son rhume. Cependant
sur la representation que nous etions presses, pensant partir
le 5, une audience nous fut promise pour le jeudi, premier,
et en outre ayant pose quelques questions a son Eminence
par 1’intermediaire de son charmant secretaire, il nous fut
repondu que, dependant directement de Rome, rien ne nous
obligeait a des visites au Patriarche.
Le lendemain mercredi, vint a St. Louis le bon secretaire,
envoye par son Eminence, pour 1’excuser de ce qu’Elle voyait
bien qu’Elle ne serait pas guerie pour le lendemain, et ne
pourrais, si nous insistions a vouloir le voir, nous recevoir que
dans son lit.
Je vous laisse a penser, mon Tres Rev. Pere, combien une
telle prevenance nous toucha. Mr. Miel, qui connaissait ce
qu’il etait a propos de repondre, dit que c’etait tres bien et
que cela ne souffrait pas de difficulte, et nous d’applaudir
et de nous confrondre sur cet exces de bonte et de prevenance.
Enfin eu lieu la visite, qui se passa avec le bon Nonce en des
doleances, puis quelques mots sur les questions dont j’ai parle
plus haut.
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Vu, i.° l’eloignement de l’fiveque de St. Paul de Loanda.
Vu, 2.0 que les paquebots touchent egalement a Ambriz,
point plus rapproche du Congo que St. Paul, etant sur les
limites et d’apres les quelques informations prises repute
plus sain que cette ville. Vu 3.0 enfin que nos vues, celles de
la Congregation et du public et de Rome surtout se portent
d’a'bord surtout vers le Congo, nous avons cru, le P. Espitallie
et moi, qu’il serait preferable de prendre notre pied a terre
a Ambriz, et en consequence nous avons arrete nos places
pour ce point, pensant nous installer fa ou dans les environs,
selon 1’opportunite, pour rayonner de la partout ou la divine
Providence nous paraitra nous appeler.
Ainsi nous pensons profiter de la premiere occasion favo
rable pour nous rendre a Mogamedes pres de l’Eveque d’Angola, voir aussi a Loanda le Gouverneur qu’un bon pretre,
dont doit vous parler, mon Tres Rev. Pere, le P. Espitallie,
nous dit pratiquant et bien dispose. Ce pretre nous a donne
une lettre pour lui, aussi bien qu’une autre pour l’fiveque,
qu’il connaitrait intimement, et deux autres pour des personnages de 'Mo^amedes.
Nos passages pour Ambriz, y compris les pertes sur le
change de notre or fran^ais en or anglais ou argent portugais,
se montait a 1.500 francs, non compris le fret de bagages
qui, comme je l’ai dit, ne s’eleve qu’a 170 francs. Nos depenses a Bordeaux se sont elevees a pres de 600 francs, d’ou une
depense d’environ deux mille trois cents francs.
Adieu, nous partons, priez pour nous et pardonnez-moi
tout ce griffonnage. Laus Mariae!
Poussot

AGCSSp. — Boite 4 7 1.

ARRETS DU MINISTRE D’OUTREMER
AU GOUVERNEUR-GSNSRAL D’ANGOLA
(5-II-1866)
SOMMAIRE — Ordonne que les missionnaires soient requs avec les

egards dus a leur caractere sacerdotal et a leur qualite de sujets d’une nation amie. — Obligation four
eux de donner obeissance a I’Eveque et d’en recevoir
la jnridiction ecclesiastique.

Manda Sua Majestade El-Rei, pela Secretaria de Estado
dos Negdcios da Marinha e Ultramar, participar ao Governador Geral da provmcia de Angola, que provavelmente se apresentarao em Luanda, idos pelo vapor Lincolshire, uns Padres
do seminario do Espirito Santo de Paris, com o £im de servir
na missao que se diz haver sido ultimamente restabeledda no
Congo pela Congrega^ao da Propaganda Fide, e ordena Sua
Majestade que o Governador Geral empregue os meios e faga
as participafoes convenientes para que os referidos eclesiasticos franceses sejam tratados com toda a considerate que
merece o caracter que os reveste, e a circunstancia de serem
su'hditos de uma Na^ao com quern o Governo mantem, e
deseja continuar as mais amigaveis rela^oes.
Quanto porem ao exerefeio das fun^oes a que se destinam, quer Sua Majestade que o Governador Geral Ihes faja
saber: / /
i.° Que conforme ao direito destes reinos e a prarica seguida de antigos tempos sobre o assunto, nao devem eclesiasticos alguns, nao portugueses, missionar nas terras do Padroado
Real sem previo assento do Regio Padroeiro, e sem que pres
tem obediencia ao Ordinario respectivo do mesmo Padroado,
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e recebam deste a jurisdi^ao; 2.0 que em presen^a destes princi'pios, e desejando ao mesmo tempo Sua Majestade, como
Soberano Catolico, a maior propaga^ao da Fe nas terras do
seu Real Padroado, nao pora impedimento ao exercicio da
missao dos Operarios Evangelicos de que se trata, antes Ihes
prestara o auxilio de que care^am, uma vez que eles prestem
obediencia ao Prelado da Diocese, e recebam dele, como acima
se declara, a competente jurisdi^ao; enquanto nao praticarem
estes actos nao podem esperar outro auxilio que nao seja relativo a seguran^a de suas pessoas. e as aten^oes que merecem
como subditos de uma Na^ao amiga. / /
Sua Majestade manda outrossim participar ao mesmo
Governador Geral que nesta data se fazem as devidas comunicafoes ao Rev. Prelado Diocesano, sendo conveniente que
neste importante assunto procedam de acordo a autoridade
civil e a eclesiastica para fiel desempenho das ordens do Governo. / /
Pa$o, em 5 de Fevereiro de 1866. /
Visconde da Praia Grande

A H U — Ministerios - 1866. — lnstru^oes Reservadas
(Registo), 1838-1884, £1. 1 2 1 .

ARRETfi DU MINISTRE D’OUTREMER
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(5-II-1866)

SOMMAIRE — Communication a VPveque de l' arrete envoye au

Gouverneur General -pour son execution personnelle,
maintenant avec ferm ete sa juridiction episcopate et
les droits acquis du Patronat Royal.

Manda Sua Majestade El-Rei, pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar, remeter ao Rev. Bispo
de Angola copia da portaria que nesta data e dirigida ao Governador Geral da provmcia de Angola, a fim de que o Rev.
Bispo, inteirado das resolufoes de Sua Majestade, proceda de
acordo com elas na parte que Ihe diz respeito, esperando o
mesmo Augusto Senhor que o Rev. Bispo mantenha com
firmeza a jurisdijao que Ihe compete, e os direitos do Real
Padroeiro.
Sua Majestade manda por esta ocasiao comunicar ao Rev.
Bispo que se vai dirigir a Santa Se por meio do seu Ministro
em Roma, no intuito de sustentar os direitos inalienaveis da
sua Coroa, e de manter ilesa as imunidades da Igreja Lusitana. //
Pa$:o, em 5 de Fevereiro de 1 8 6 6 . / /
Visconde da Praia Grande

A H U — Ministerios - 1866. — Instruqoes Reservadas
(Registo), 1838-1884, £1. 1 2 1 v.
239

LA

M IS S IO N D U C O N G O E T SES M IS S IO N N A IR E S
A L A C H A M BR E D ES D EPU TES

(9-II-1866)

SOMMAIRE — Discours d ’ouverture du debat contre Venvoi des missionnaires Spiritains au C o n g o par la Propagande.

C A M A R A DO S SEN H O R ES D E P U T A D O S
Sessao de 9 de Fevereiro de 1866

REQUERIMENTO

Requeiro que o governo seja convidado com urgencia a
dar explicates sobre os seguintes pontos:
i.° £ verdade ter o santo padre constituido o reino do
Congo em prefeitura apostdlica, separado da jurisdi^ao do
bispo de Angola e Congo?
2.0 No caso afirmativo, obteve o assenso do governo e do
bispo, ou pelo menos ouviu-os?
3 ,° Ainda no caso a'firmativo, tem o governo conhecimento da bula ou breve relativo aquela prefeitura ou vigariado
apostolieo?
4.0 £ verdade ter o mesmo santo padre eonfiado as missoes do Congo aos religiosos franceses da congrega^ao do
Espirito Santo, e nomeado um deles prefeito apostolieo?
5.0 £ verdade terem vindo esses religiosos de Franca no
paquete que saiu de Bordeus em 25 de Janeiro, e terem partido para Angola no nosso paquete da carreira de Africa em
5 do corrente?
o.° Que providencias tomou o governo com rela^ao a

santa se para desafrontar a na^ao portuguesa deste atentado
a sua dignidade e autonomia, ao nosso padroado, e as leis
do reino, cometido em rela^ao a territories da nossa soberania?
7 *° Que fez com relagao ao governo frances, que nao pode
ser estrariho a este negocio?
8 -° Que ordens transmitiu as nossas autorrdades colonials
de Angola, so'bretudo as do Congo? / /
O deputado por Tomar / /
Levy Maria Jordao
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros (Conde de
Castro): — Quase que era desnecessario falar, porque o ilustre

deputado que apresentou o requerimento, acabou de dizer que
estimava que o governo tomasse este negocio em toda a seriedade que ele merece, e que esperava que se explicasse de uma
maneira honrosa para o pais.
Isto e exactamente o que tenho a confirmar. V. ex.a
manda dar expediente ao requerimento, e o governo quanto
antes ha-de lhabilitar-se para responder, e apresentar todos
os documentos que forem necessarios para a sua plena justificagao.
Terminarei dizendo que o governo se 'tern constantemente
oposto a todas as restri^oes e que se tern recusado a receber
as bulas que as contem. O governo so aceita as bulas que
nao ferem nem directa nem indirectamente os foros e regalias
da coroa portuguesa, e nao estao em oposi^ao a concordata.
Fique pois a camara descansada a este respeito e corifie que
o governo ha-de sempre manter ilesa a dignidade da na$ao.
(A-poiados. — Vozes: — Muito bem).
O sr. L evy: — ... (O sr. deputado nao restituiu o seu discurso a tempo de ser publicado neste lugar)
O

Le discours du Dr. Levy a ete publie dans le Diario de Lis

boa du 16 M ars 1866. Vid. pag. 262.
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O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros: — Eu sei como
a camara sabe, que sua santidade mandou passar bulas com
restrifoes, mas eu nao sou responsavel por esse facto ( apoiados),
nem esta em minha mao explicar quais os motivos por que
esse facto se deu. O que eu posso asseverar a camara, e que
o nosso ministro em Roma dedarou muito formalmente que
o governo portugues nao aceitava as bulas com restri^oes.
O outro facto nao o posso eu explicar, nem julgo muito conveniente que nos agora, sem mais informa^oes, tomemos conta
dele. ( Apoiados).

DIARIO DE LISBOA, 12 de Fevereiro de 1866, p. 430.

N O T A — Dans la seeance de la meme Chambre du 26 Fevrier,
un office du Ministere des Affaires Ltrangeres a ete regu, «declarando-se, em satisfa^ao a interpela5ao do sr. L evy M aria Jordao, que o
ministro daquela reparti^ao se acha habilitado para responder aos
pontos designados na mesma interpelafao relativamente ao bispo de
Angola)). —• IB ID E M , 28 de Fevereiro de 1866, p. 600. Le Ministre
a repondu dans la seance du 14 Mars.
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LETTRE DU MINISTRE D’OUTREMER
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
(15-II-1866)
SOMMAIRE — Recommande le bon accueil des missionnaires tant
au Gouverneur qu a I’Eveque d‘Angola. — D e toute

necessite les missionnaires doivent avoir le consentement du Patron-Royal et la juridiction de I’Pveque.
— II est bien loin de juger inconvenable 1’entree de
missionaires etrangers dans la Province, ils peuvent
etre d’excellents auxiliaires de I’Pveque, mais pourvu
qu ils donnent I’obediance aux autorites locales.

Secretaria d’Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar
Direcfao Geral do Ultramar
Il.mo e Ex.mo Sr.
Foi-me presente o oficio por ordem de V. Ex.a dirigido
a esta Secretaria de Estado em data de 3 1 de Janeiro ultimo,
acomparihando a copia da nota que pela Lega^ao Francesa
fora enviada a V. Ex.a em 19 do mesmo mes, a fim de que
o Governo de Sua Majestade Fidelissima recomendasse as
autoridades da provincia de Angola uns padres do Seminario
do Espirito Santo de Paris, que o Santo Padre manda ao Congo
por ter resolvido restaurar a antigo Prefeitura Apostolica, que
ali houve em outro tempo.
Em virtude do mesmo oficio julguei acertado mandar ao
Governador Geral de Angola a Portana, que remeto por copia,
e de que dei conhecimento ao Rev. Bispo da Diocese, recomen2 43

dando o bom tratamento dos ditos padres, enquanto pessoas
dignas de todo o respeito, como eclesiasticos, e como pertencendo a uma najao amiga e aliada, mas declarando que para
exercerem o ministerio sagrado deveriam prestar obediencia
ao ordinario da Diocese de Angola e Congo. Este ultimo pais,
cujo Rei reconhece a Soberania da Coroa de Portugal, nao so
e sujeito ao Prelado de Angola, por estar compreendido na
respectiva Diocese, mas boje constitui parte dos dominios
portugueses, e nele temos autoridade e for^a efectiva, que nos
assegure a devida obediencia: e por isso me parece que o Governo portugues nao pode, sem ofensa dos direitos de Soberania,
e do Padroado, consentir que quaisquer eclesiasticos vao missionar em terras do mesmo Padroado, e debaixo do efectivo
dominio portugues, sem previo assenso do Regio Padroeiro,
e sem que recebam do respectivo Preflado a necessaria junsdi^ao.
Estou mui longe de julgar inconveniente a entrada de
missionaries estrangeiros na dita provmcia; antes acho que
podem ser excelentes auxiliares do respectivo Prelado na
propaga^ao da fe e da civiliza^ao, se pelo seu procedimento
forem, nao agentes de discordias mas verdadeiros ministros de
paz, o que somente podera verificar-se, quando prestem o
devido reconhecimento as autoridades civis, e ao Prelado da
Diocese. Este modo de ver nao e novo. Ja em 1854 por parte
do Governo de Sua Majestade Fidelissima se conveio em admitir missionaries mandados pelo Papa, mas sempre debaixo do
pensamento de que seriao sujeitos ao ordinario, como V. Ex.a
podera amplamente conhecer em vista da correspondencia, que
naquele tempo teve lugar entre o Negociador por parte do
Governo de Sua Majestade, e o Internuncio Apostolico nesta
corte, correspondencia que se acha coligida no masso n.° 22
relativo as negocia^oes com a Santa Se, e da qual a este
Ministerio transmitiu copia o mesmo negociador, em oficio
de 15 de Julho do dito ano de 1854.

Entretanto a criagao, ou como Ihe querem chamar restauragao, de uma Prefeitura Apostdlica no Congo, parece bem
indicar que a corte de Roma intenta separar o Congo da Dio
cese de Angola; mas nao e possivel que o Governo possa proteger, nem mesmo consentir que, abusando-se das boas e amigaveis relates entre o Governo de Sua Majestade Fidelissima
e o Imperador dos Franceses, ven'ha a Curia Romana introduzir
a sizania em um pais que esta em sossego. Nao duvido nem
pode duvidar-se das rectas inten^oes do Santo Padre, e bem
vindos serao os auxiliares apostolicos por ele mandados, se efectivamente forem auxiliares dos Prelados Diocesanos e nao
instrumentos de desuniao. Por quanto deixo ponderado me
parece que muito conviria, nao so protestar energicamente
contra a delibera^ao da Curia Ronjana, se a sua intenfao foi
separar o territorio do Congo da jurisdigao do respectivo ordinario, mas reclamar da Santa Se ordens positivas aos Missio
naries, que mandou ao Congo, para que prestem a devida obediencia ao Bispo de Angola e Congo, pois que sem isso nao
pode o Governo reconbece-los como obreiros verdadeiramente
evangelicos e ministros de uma religiao de paz.
Deus guarde V . Ex.a
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultra
mar, quinze de Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e seis.
II.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios Estrangeiros.
Visconde da Praia Grande

Esta conforme
Henrique Joaquim de A branches Bizarro

Chefe da 6.a Reparti^ao
A H U —I Ministerios - 1866. — Instruqoes Reservadas
(Registo), 1838-1884, fl. 122.
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LETTRE

DU

T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

A U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS R O N N E
(21-II-18 6 6)
SOMMAIRE — Explication donnee an N o n o ce apostolique an sujet
de la discussion a la C h am bre des D eputes a Lisbonne
contre les missionnaires Spiritains et le Saint-Siege.

Paris, le 2 1 Fevrier 1866
Monseigneur Nonce apostolique a Lisbonne
Monseigneur, je viens de lire dans les journaux 1’inter
pellation faite a la Chambre des deputes du Portugal, relativement a la prefecture du Congo, dans la seance du 9 Fevrier.
Permetez-moi done, a ce sujet, de venir demander avis a votre
excellence sur ce qu’il y aurait a faire afin de prevenir toute
difficulte vis-a-vis du Gouvernement Portugais. La bienvei’llance particuliere que vouz avez bien voulu accorder recemment au Rev. P. Poussot, Vice-Prefet apostolique de cette
mission, a son passage a Lisbonne, ainsi qu’il me l’a ecrit
avant son depart de cette ville, m’inspire la confiance de recourir a votre sagesse et a votre zelle.
L ’interpellation de Mr. Levy suppose que le St. Siege
vient d’eriger cette Prefecture du Congo, en la distrayant
de l’eveche d’Angola. Or, e’est la une chose inexacte. Le meilleur moyen de prevenir tout difficulte serait peut-etre de
retablir le veritable etat de choses.
i.° La Prefecture du Congo n’est nullement distraite de
l’eveche d’Angola, dont la juridiction reste intacte. Nous
ne sommes que des auxiliaires pour la partie de ce vaste pays
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que l’eveque ne peut suffir a evangeliser. Et l’instruction de
1726, qui regie les rapports des missionnaires avec 'l’eveque,
le declare meme formellement: «Salva antistitis angolensis
jurisdictione». Nous ne venons done nullement empieter sur
la juridiction de l’eveque; nous ne venons que lui offrir notre
concours pour ce vaste champ a defricher.
2.0 Ce n’est pas la, d’ailleurs, une oeuvre nouvelle. La
Prefecture du Congo a ete etablie des 1640, par consequent
depuis plus de deux siecles; et depuis lors elle n’a jamais cesse
d’exister, malgre les modifications qu’elle a du subir par suite
des vicissitudes des temps. Et le gouvernement du Portugal
lui-meme n’a jamais fait difficulte de la reconnaitre. Ce qui le
prouve mieux que toute autre chose, e’est que lui-meme voulait bien se charger du transport des missionnaires. II existait
meme encore en 1830 quelques pretres en cette mission.
Nous ne faisons done que continuer une oeuvre toujours
existante et reconnue jusqu’a ce jour.
3.0 Enfin il ne sera peut-etre pas inutile de faire remarquer que e’est la une oeuvre entierement en dehors de toute
influence politique ou nationale quelconque. C ’etaient precedemment des religieux capucins d’ltallie qui desservaient
cette Prefecture; et jamais ils n’ont montre d’opposition a
l’influence portugaise. Nous croyons que sous ce rapport nous
ne pouvons etre 1’objet d’aucun soup^on. Nous avons des
missions dans des colonies appartenant a diverses nations, en
Afrique comme en Amerique; et jamais sous ce rapport nos
missionnaires n’ont ete l’objet d’aucune plainte. Nous esperons
meriter la meme confiance du gouvernement Portugais.
Telles sont les observations qu’il y aurait peut-etre lieu
de faire pres du ministre de Lisbonne. Votre Excellence jugera
comment il y a lieu de les presenter, et ce qu’il pourrait etre
convenable d’ajouter. Si Elle croyait que je dusse ecrire directement moi-meme a Mr. le Comte de Castro, je la prierais
d’avoir la bonte de me le faire savoir, ne fut-ce que par quelH7

ques mots. Je m’en vais d’ailleurs parler de cette affaire au
ministre des affaires Etrangeres a Paris, afin d’obtenir au
besoin une reponse favorable au cas qu’on lui ecrive de Lisbonne. / /
Daignez agreer, Monseigneur, l’hommage des sentiments
respectueux et devoues, avec lesquels j’ai 1’honneur d’etre de
votre Excellence le tres-bumble et tres obeissant serviteur.
s ) Schwindenhammer

Superieur General (x)
AGCSSp. — Bofce 469-B.

( x) Le T . R. Pere a ecrit une lettre a peu-pres semblable pour
le fond a mr. Faugere, Sous-Directeur de la Politique au Ministere
des Affaires Ftrangeres; il insiste en particulier pour dire qu’il ne
pense que notre qualite de missionnaires frangais puisse faire une
difficulte. (Lettre du 20 fev. 1866).

s) Delaplace.
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N O T E D U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S
A L ’A M B A S S A D E U R P O R T U G A IS A R O M E
(24-II-1866)

SO M M AIRE — H istorique des relations entre le Gouvernem ent portugais et le Saint-Siege an sujet de la propagation
de

la F o i

dans le

Diocese

d ’A n g o la .— E n v o i

des

missionnaires Spiritains et conditions de leur accep
tation dans ce m eme Diocese.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Inclusas e sob os n.os 1 e 2 encontrara V. Ex.a copias de
duas Notas que me foram dirigidas pela Lega^ao de Franca
nesta Corte, em datas de 19 e 30 de Janeiro proximo findo>
na primeira das quais o Marques de Sayve me comunicava
que tendo a Congrega^ao Romana de Propaganda Fide restabelecido uma prefeitura apostolica no Reino do Congo, con£iando-a aos Padres do Seminario do Espirito Santo em Paris,
deviam sair de Bordeus com direc^ao a Luanda no dia 25
do mesmo mes de Janeiro, o Padre Poussot, designado para
na qualidade de sub-pre£eito dirigir aquela missao, e os Padres
Espitallie e Billon (x), que o deviam acompanhar.
N a mesma Nota acrescentava o Marques de Sayve que
recebera ordem do seu Governo para informar o de Sua Majestade acerca da partida dos mencionados Padres, e para
solicitar a sua interven^ao a £im de que eles fossem bem acolhidos e auxiliados, em caso de necessidade, pelas autoridades
portuguesas em Luanda.
( 1 ) On sait que Billon n’etait pas pretre, mais simple la’ic agrege.

N a segunda das citadas Notas, Mr. Bouree, referindo-se
a primeira, informou-me de que os Padres de que se trata ja
se achavam em Lisboa, e se propunham a seguir para Luanda
no dia 5 do corrente.
Foram estas comunicajoes da Lega^ao de Franca nesta
Corte que trouxeram ao conhecimento do Governo de Sua
Majestade o singular facto de haver a Santa Se criado no
Reino do Congo, que e sujeito a suzerania, ao real e efectivo
dominio, e ao Padroado da Real Coroa de Portugal, uma prefeitura apostolica, sem previa inteligencia com o Regio Padroeiro, e sem o seu assenso nem audiencia.
V. Ex.a reconhecera portanto a penosa impressao que tal
facto, sendo manifestamente ofensivo dos inquestionaveis direitos do Regio Padroeiro, nao podia deixar de produzir no
seu real animo, e no do seu Governo; impressao que foi tanto
maior quanto a existencia de factos ocorridos a tal respeito em
outra epoca, e que a Santa Se nao pode ignorar, nem ter olvidado, e as mais evidentes provas que a Corte de Portugal tern
constantemente dado do seu empenho em promover a propaga$ao da Fe nas terras sujeitas ao seu Padroado, nao davam
lugar a esperar da Santa Se uma medida como aquela de que
se trata, na adopfao da qual a Santa Se nao teve a minima
aten^ao nem deferencia com a mesma Corte.
Pelos documentos numeros 3, 4 e 5 vera V. Ex.a que
quando se achavam pendentes as negocia^oes que precederam
a concordata de 2 1 de Fevereiro de 1857, o negociador pontificio, que era o Cardeal di Pietro, entao Arcebispo de Berito,
Internuncio Extraordinario e Delegado Apostdlico de Sua
Santidade nesta Corte, dirigiu ao negociador portugues, o
Conselheiro Rodrigo da Fonseca Magalhaes, hoje falecido,
uma Nota, datada de 2 de Julho de 1854, na qual, aludindo
a informa^oes que dizia haver recebido sobre o estado da
administrafao religiosa na Diocese de Angola, propunha que
para remediar mais prontamente a falta de sacerdotes naquela
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Diocese, o Governo de Sua Majestade impetrasse do Sumo
Pontffice eclesiasticos do clero secular ou regular, os quais,
sendo obrigados pela o'bediencia, e movidos pelo zelo proprio
do seu caracter, nao se recusariam a coadjuvar o Reverendo
Bispo de Angola no exercicio da sua apostolica missao.
A simples leitura de uma tal Nota fara ver a V. Ex.a
que naquela epoca a Santa Se entendia que a admissao de
Eclesiasticos Estrangeiros em terras sujeitas ao Real Padroado
devia ser precedida de previo acordo com o Regio Padroeiro,
e ate por ele solicitada.
Hoje a Santa Se, sem esse previo acordo, e ate sem audiencia do Regio Padroeiro, e sem a minima deferencia para com
ele, erige uma prefeitura apostolica em terras sujeitas ao Pa
droado portugues, e envia para la Edesiasticos Estrangeiros.
O Documento n.° q. mostrara a V. Ex.a quais as condi^oes em que o Governo de Sua Majestade aceitou naquela
epoca a proposta da Santa Se oferecida pelo Cardeal di Pietro,
condi^oes essas que, salvas pequenas observances sobre a mudanga de vestuarios dos Eclesiasticos regulares que fossem
para Luanda, foram aceitas pela Santa Se, como se ve no
Documento n.° 5, que e uma Nota do mesmo Cardeal, datada
de 7 de Julho de 1854.
Direi ainda a V. Ex.a que sendo uma dessas condinoes
a de que o Prelado de Angola representasse directamente ao
Governo de Sua Majestade sobre a convenieneia de ser admitido na sua Diocese um certo e determinado numero de Ecle
siasticos Estrangeiros, essa representanao teve efectivamente
lugar e o numero dos Padres pedidos foi fixado em 30, mas
a Santa Se, de quern alias tinha partido a iniciativa neste negocio, nao lhe deu mais andamento, e os Padres nao cbegaram
a ir.
Compare V . Ex.a portanto o procedimento da Santa Se,
nao mandando naquela epoca os missionarios, que eram necessarios, que tinham sido admitidos, e cuja ida ela mesma
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tinha proposto, com o de agora, em que ela mandou para la
tres Padres que o Prelado nao requisitou e sobre cuja ida o
Governo da Sua Majestade nem sequer foi consultado.
Recomendo portanto a V. Ex.a que fa^a sendr a Santa
Se quanto o seu procedimento nesta ocasiao foi ofensivo da
dignidade da Coroa de Portugal, improprio das boas relates
que subsistem entre a mesma Santa Se e o Governo deste
Reino, e ate inconveniente, porquanto se ela agora tivesse
renovado a iniciativa de 1 854, ou se ao menos tivesse declarado que desejava realizar hoje a proposta daquela epoca, entao
aceita pelo Governo de Sua Majestade, este nao teria tido a
menor duvida em recdber na Diocese de Angola os referidos
Padres , ainda que com as mesmas condi^oes entao oferecidas,
e que foram aceitas pela Santa Se, como ja disse.
E tanto assim e que nos documentos n.os 6 e 7 V . Ex.a
encontrara copia de duas Portarias que em 5 do corrente
foram expedidas pelo Ministerio da Marinha e Ultramar ao
Governador Geral de Angola, e ao respectivo Prelado, dando-lhes instrugoes para acolherem benevolamente, e auxiliarem no que necessario fosse os Padres franceses que para la
foram, e a que se referem as Notas da Lega^ao Francesa.
Dando a Santa Se uma copia deste Despacho, e das duas
Portarias aludidas, a fim de que se reconhe^a mais esta prova
que o Governo de Sua Majestade acaba de dar do seu vivo
empenho em promover a propaga^ao da Fe nas terras sujeitas
quer ao seu dommio politico quer ao seu Real Padroado, devera
contudo V . Ex.a fazer-lhe sentir que o referido Governo,
lisonjeando-se em acreditar que na cria^ao da prefeitura apostolica no Reino do Congo nao houve a menor inten^ao de
separar o seu territorio da jurisdi^ao do Bispado de Angola
e Congo, porque alias V . Ex.a deveria desde ja protestar
energicamente contra tao flagrante atentado aos direitos da
Coroa Portuguesa, espera que a Santa Se, para evitar conflitos
que longe de aproveitar, prejudicariam grandemente os inte-
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resses da Religiao, se dara pressa em expedir aos missionaries
que mandou ao Congo as mais terminantes ordens para que
em tudo e por tudo se sujeitem as eondi^oes em que pela
Portaria dirigida ao Governador Geral de Angola se Ihes permitiu o exercerem sua missao, e que sao irremissivelmente
as unieas em que esse exeracio pode ser e ha-de ser consentido.
Para conhecimento de V. Ex.a lhe remeto sob os n.os 8
e 9 copias do oficio que em 15 do corrente recebi do Ministerio da Marinha e Ultramar a este respeito, e ao qual V. Ex.a
deve prestar muita aten^ao, e bem assim da resposta que em
data de hoje dou as citadas Notas da Lega^ao Francesa; e
lembro a V. Ex.a que sendo esta questao ja do dommio pu
blico, em consequencia de uma interpela^ao que sobre ela
se verificou ultimamente na Camara dos Serihores Deputados,
aguardo com ansiedade a resposta da Santa Se, para poder
demonstrar que o Governo de Sua Majestade nao descurou
de sa'lvar a dignidade do Regio Padroeiro da ofensa resultante
de, sem sua audiencia nem consenso, a Santa Se cnar uma
prefeitura apostolica no Reino do Congo, que nao e so sujeito
ao seu Real Padroado, mas ainda tambem a sua suzerama,
constituindo assim uma parte dos dommios portugueses, na
qual existem autoridades e for^a efectiva, que assegurem o
cumprimento das ordens deste Governo.
Deus guarde a V . Ex.a
Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, em 24
de Fevereiro de 1866.
Conde Castro

Sr. Conde de Tomar (Antonio)
[Embaixador em Roma]
A M N E — Legapao em Roma (18 6 6 -18 8 3), vol. 108,
fls.

2 V .-5 .

N O T E D U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S
A L A L E G A T IO N D E F R A N C E A L IS B O N N E
(24-II-1866)

SOMMAIRE — Acceptation des missionnaires Spiritains dans le D io 
cese d A n g o la et protection de leurs personnes, avec
la condition de recevoir la juridiction
pour le ministere ecclesiastique.

de I’iv e q u e

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho presentes as duas Notas dessa Lega^ao, datadas
de 19 e 30 de Janeiro proximo findo, na primeira das quais
o Sr. Marques de Sayve me comunicava que tendo a Congrega^ao de Propaganda Fide restabelecido uma prefeitura
apostolica no Reino do Congo, confiando-a aos Padres do Seminario do Espirito Santo de Paris, deviam sair de Bordeus
com direc^ao a Luanda no -dia 23 do mesmo mes de Janeiro
o Padre Poussot, designado para na qualidade de sub-prefeito
dirigir aquela missao, e os Padres Espitallie e Billon, que
o deviam acompanhar. / /
Na mesma Nota acrescentava o Sr. Marques de Sayve
que recebera ordem do seu Governo para informar o de Sua
Majestade acerca da partida dos mencionados Padres, e para
solicitar a sua intervenfao a fim de que eles fossem bem acolnidos, e auxiliados em caso de necessidade pelas autoridades
portuguesas em Luanda.
N a segunda das citadas Notas V. Ex.a referindo-se a
primeira, informa que os Padres de que se trata haviam ja
chegado a esta Corte, e se propunham a seguir para Luanda
no dia 3 do corrente.

Em resposta, cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.a
que o Governo de Sua Majestade, conquanto se reserve o tratar
directamente com a Santa Se, e dela suscitar as indispensaveis
explicates sobre o facto de sem audiencia nem assenso do
respectivo Padroeiro, se erigir uma prefeitura postolica no
Reino do Congo, que esta sujeito nao so a suzerania mas tambem ao Padroado da Real Coroa de Portugal, todavia animado
sempre do mais vivo empenho em procurar a propaga^ao da
£e nas terras sujeitas ao mesmo Padroado, expediu em 5 do
corrente as conveniences instrutes ao Governador Geral de
Angola para que este empregue os meios e fafa as participates
necessarias a fim de que os referidos Eclesiasticos franceses
sejam tratados com toda a considerato devida ao seu estado
e a circunstancia de serem su'bditos de uma Na^ao com quern
o mesmo Governo se preza de manter as mais amigaveis
[rela^oes], e que deseja continua-las.
Quanto porem ao exercicio das fungoes a que eles se
destinam, devo desde ja prevenir V . Ex.a que conforme as
leis deste Reino, e a pratica sempre o;bservada desde remotas
eras, nao devem Eclesiasticos a'lguns nao portugueses, missionar em terras do Real Padroado sem previo assenso do Regio
Padroeiro, e sem que prestem obediencia ao ordinario res
pectivo do mesmo Padroado, e recebam deste a jurisdi^ao;
2.0 que em virtude destes principios, nao se pora impedimento
ao exercicio da missao dos Padres de que se trata, antes se
Ihes dara o auxilio de que care^am, uma vez que prestem
obediencia ao Prelado da Diocese em que vao estabelecer-se,
e deste recebam a competente jurisdi^ao; 3.0 finalmente que
enquanto nao praticarem esse acto, nao podem esperar outro
auxilio que nao seja relativo a seguran^a de suas pessoas, e
as aten^oes que se lhes devem como su'bditos de uma Na^ao
amiga.
Iguais instrufoes se expediram tambem na mesma data
ao Prelado da Diocese de Angola.

Pelo que deixo dito creio que V. Ex.a reconhecera que
o Governo de Sua Majestade correspondeu aos desejos do
Governo do Imperador tanto quanto o exigiam os interesses
da Religiao e as relates de amizade entre Portugal e a Franca,
e o permitia a dignidade da Real Coroa deste Reino como
Padroeira das terras do Congo e de outras na Africa.
Julgo nao dever terminar sem fazer uma breve exposi^ao
do que em 18 54 se passou com rela^ao a outros Padres estrangeiros que se tratou de admitir na diocese de Angola, a fim
de que V . Ex.a, conhecendo os factos tais quais eles se passaram entao, possa melhor avalia-los na forma por que eles
se dao.
Achavam-se em andamento as negocia^oes entabuladas
entre Portugal e a Santa Se e que deram em resultado a Concordata de 2 1 de Fevereiro de 18 57, quando em 2 de Julho
de 18 54 o negociador pontiffcio, o Cardeal di Pietro, entao
Arcebispo de Berito, Internuncio Extraordinario e Delegado
Apostolico de Sua Santidade nesta Corte, dirigiu ao nego
ciador portugues, o Conselheiro Rodrigo da Fonseca MagaIhaes, hoje falecido, uma Nota, em que aludindo a informafoes que dizia haver recebido sobre o estado da administra^ao
religiosa na Diocese de Angola, propunha que para remediar
mais prontamente a falta de sacerdotes naquela Diocese, o
Governo de Sua Majestade impetrasse do Sumo Pontifice
alguns Eclesiasticos do Clero secular ou regular, os quais sendo
obrigados pela o'bediencia e movidos pelo zelo proprio do seu
caracter nao se recusariam a coadjuvar o Reverendo Bispo de
Angola no exerctcio da sua apostolica missao.
A esta proposta prestou o Governo de Sua Majestade toda
a atenfao e movido pelo mesmo desejo de promover a propaga^ao da fe, aceitou-a, mas com diversas condi^oes derivadas
dos direitos de Padroado da Coroa Portuguesa.
Gonstam elas da Nota em que o negociador portugues
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respondeu em 5 do referido mes de Julho ao Cardeal di Pietro,
e foram as seguintes:
i.& que a admissao de alguns Padres estrangeiros do clero
regular ou secular na Diocese de Angola seria considerada
como uma medida provisoria, e reclamada pelas circunstancias em que entao se achava aquela Diocese.
2.
a Que os operarios evangelicos estrangeiros assim admitidos ficariam sujeitos a jurisdi^ao ordinaria do Prelado de
Angola, como quaisquer outros Eclesiasticos seus subditos.
3,
a Que seria necessario que esse Prelado representasse
direotamente ao Governo de Sua Majestade sobre a necessidade e conveniencia religiosa da mesma admissao, e fixasse
o numero de Eclesiasticos que ju'lgue (sic) desde logo necessarios.
4 ** Que no caso de recair a escolha nalguns regulares,

fossem estes dispensados de usar do habito da sua ordem e
pelo contrario vestissem como clerigos seculares (x).
Tais foram as condi^oes oferecidas pelo negociador portugues e integralmente aceitas pelo Cardeal di Pietro na sua
Nota de 7 de Julho, salvas algumas observances relativas a
mudan^a do vestuario dos Eclesiasticos.
Pelo que fica exposto V. Ex.a reconhecera portanto que
a resolunao retomada com relanao aos Missionaries Franceses,
a que se referem as duas Notas dessa Leganao, nao e nova,
mas simplesmente conforme ao que em 183/j. se acordou com
a Santa Se.

0 ) P u consequence de la loi de suppresion et secularisation des
Ordres Religieux en Portugal, toujours en vigueur.
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Aproveito com muito gosto esta ocasiao para reiterar a
V. Ex.a os protestos da minha alta considera^ao.
Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, em 24
de Fevereiro de 1866.
Conde de Castro

M . P. Bouree
[Charge d’Affaires]
A M N E — be gagao Francesa
fls. 5-7.
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1866-1883,

vol. 257,

L E T T R E D U P E R E JO S E P H P O U SS O T
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
(10-III-1866)

SO M M AIRE

— C o m m un ique

I’arrivee des missionnaires Spiritains et

leur desir d ’aller a Luanda rendre leurs hommages
et recevoir les conseils de I’L veq u e.

A bond du Lincolnshire, le 10 Mars 1866
Monseigneur
Une lettre de son Eminence le Cardinal Prefet de la Sacree
Congregation de la Propagande a du annoncer a Votre Gran
deur, que conformement aux voeux des populations et aux
desirs qu’Elle a manifeste Elle meme au Saint Siege, des missionnaires seraient envoyes pour travailler au sa'lut des ames
principalement dans la mission du Congo, depuis longtemps
privee de pasteurs, ainsi qu’en tout autre lieu, dont il serait
ulterieurement convenu. Ce sera indubitablement avec grande
allegresse, que Votre Grandeur apprendra que les elus pour
relever cette oeuvre viennent d’arriver par le paquebot porteur
de cette depeche. Nous sommes trois: deux pretres, parmi lesqueles le soussigne et un laic devoue. D ’autres sont desireux
de se vouer au meme apostolat, et accourront au premier appel,
selon l’opportunite des circonstances.
Notre pensee en quitant la France etait, Monseigneur,
d’aller directement jusqu’a Saint Paul de Loanda nous jetter aux
pieds de Votre Grandeur pour lui rendre nos hommages, rece
voir 'les conseils de sa haute sagesse, et de sa longue experience
et nous entendre avec Elle pour le sucees de notre entreprise

si difficile, et pourtant si utile, ce me semble, pour la gloire de
Dieu et le salut des ames; rnais la nouvelle, re^ue a Lisbonne
que Votre Grandeur avait tranfere sa residence a Mossamedes
est venu apporter quelques modifications a nos plans. Cette
ville en effet est a une grande distance du Congo: nous trans
porter jusque la, tous les trois avec nos bagages, necessairement
un peu nombreux, serait bien de la peine et une grande depense; sur ce, n’ayant d’ailleurs plus les memes raisons de
pousser jusqu’a Loanda, nous avons resolu de nous arreter a
Ambriz, plus rapproche du Congo, d’y installer provisoirement notre petit menage, et de profiter ensuite de la premiere
occasion favorable pour nous rendre seul aux pieds de Votre
Grandeur dans le but exprime ci-dessus. / /
Cependant, Monseigneur, comme il nous a ete assure que
Votre Grandeur devait malheureusement, pour nous surtout,
retourner incessamment en Portugal, je ne pense entreprendre
ce voyage qu’autant que je serais assure que votre retour ou
n’aura pas lieu, ou du moins pas sitot qu’on pretendrait.
Autrement j’attendrai pour voir Votre Grandeur a Loanda
si les circonstances me le permettaient (sinon, du moins a son
passage a Ambriz). J ’espere du reste etre suffisamment renseigne sur ce point au retour du paquebot. Je joints a cette
lettre deux autres qui m’ont ete remises ppur Votre Grandeur,
Tune a Lisbonne et l’autre a l’lle du Prince. Veuillez m’excuser, Monseigneur, si j’ai ose me servir de ma langue maternelle avec Votre Grandeur; c’est qu’on m’a assure que cette
langue lui est familiere, et j’ai cru des lors lui etre agreable
en l’employant. Je prendrai en terminant la liberte de prier
Votre Grandeur de vouloir bien donner des ordres afin que
nous puissions avoir part a la nouvelle distribution des saintes
huiles.
C ’est prosternes aux pieds de Votre Grandeur que tous
les trois nous la supplions de nous donner, avec sa benediction,
une large part a ses prieres et saints sacrifices. J ’ai l’honneur
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d’etre, avec le plus profond respect et le plus entier devouement, Monseigneur, de Votre Grandeur, le tres humble et
tres obeissant serviteur en Jesus, Marie, Joseph.
Poussot, Miss. Apost. Sup.

A H U — Angola, Carton 3 6 .— APF — SRC, vol. 8,
fls. 297-297 v.
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LA MISSION DU CONGO ET SES MISSIONNAIRES
A U X CHAMBRES DES DEPUTES ET DES PAIRS
( 14 et 16-III-1866)

SOMMAIRE — Discours prononces dans le debat contre l’envoi des
missionnaires Spiritains au C o n g o par la Propagande.

CA M A RA DOS SENHORES DEPUTADOS
Sessao de 14 de Mar^o de 1866

O sr. Presidente — Estao ainda alguns srs. deputados
inscritos antes da ordem do dia; havendo porem anunciada
uma interpela^ao ao sr. ministro dos negocios estrangeiros,
que se acha presente, vou dar a palavra ao sr. Levy na quahdade de autor da interpela^ao.
O sr. L evy: — Usarei da palavra, visto que v.a ex.a tao
benevolamente acaba de ma conceder; mas como o que tenho a
dizer sobre a questao do Congo depende dos esclarecimentos que
o nobre ministro dos negocios estrangeiros entender conveniente
e posswel dar a algumas perguntas, que lhe vou dirigir, se
s. ex.a me permite substancio em poucas palavras o meu pedido, e talvez que a resposta do nobre ministro me dispense
(com que eu muito folgaria) do trabalho de entrar longamente
no assunto.
Pergunto ao governo se e ou nao verdade ter a santa se
desmembrado do bispado de Angola o reino do Congo e constituido nele uma missao distinta e separada, confiada aos mis
sionaries da congrega^ao do Espirito Santo de Paris; e, no
caso afirmativo se fez isto com anuencia do governo portugues,
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ou sem ela, nao tendo a mais pequena deferencia com o mesmo governo.
Ouvirei a resposta do nobre ministro, e desdc ja pe$o a
v. ex.a a palavra para usar dela, sendo-me precise, depois do
que disser o ilustre ministro e meu amigo o sr. conde de
Castro.
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros ( Conde de Cas
tro) : — Responderei ao ilustre deputado com aquela clareza

que e necessaria em negocio de tanta importancia, e lisonjear-me-ei se conseguir que a resposta por parte do governo seja
satisfatdria; mas antes devo lembrar a camara que, havera
quinze dias, me declarei babilitado para responder a esta interpela^ao, a qual se nao verificou por estar ausente o meu amigo,
o sr. Levy.
A maneira de responder mais cabal e explicitamente a
pergunta do ilustre deputado e lendo a sua interpela^ao, e a
resposta a cada urn dos pontos dela, o que farei do seguinte
modo:
« i,° £ verdade ter o santo padre constituido o reino do
Congo em prefeitura a'postdlica, separada da jurisdi^ao do bis
pado de Angola e Congo?». — Assim consta de duas notas
da lega^ao de Franca em Lisboa, datadas de 19 e 30 de Ja
neiro corrente. Directaimente da corte de Roma nada consta.
«2.° N o caso afirmativo obteve assenso do governo e
do bispo, ou pelo menos ouviu-os?». — Nao o obteve do
governo nem este foi ouvido, e nada consta pelo que respeita
ao bispo.
<<3.° Ainda no caso afirmativo, teve o governo conbecimento da bula ou breve, relativo aquela perfeitura ou vigariado
apostolico? » — Nao teve.
«q.° £ verdade ter o mesmo santo padre confiado as missoes do Congo aos religiosos franceses da congrega^ao do
Espirito Santo, e nomeado um deles prefeito apostolico?)).—
Assim se deduz das notas citadas.
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«5-° E verdade terem vindo esses religiosos de Franca no
paquete que saiu de Bordeus em 25 de Janeiro, e terem partido para Angola no nosso paquete da carreira de Africa de
5 do corrente? » . — Em uma dessas notas, na de 30 de Ja
neiro, o ministro de Franca disse que os tres padres ja estavam
em Lisboa havia dois dias, e que tencionavam sair no paquete
de 5 do corrente (Fevereiro).
«6.° Que providencias tomou o governo com relafao a
santa se, para desafrontar a na^ao portuguesa deste atentado
a sua dignidade e autonomia, ao nosso padroado e as leis do
reino, cometido em rela^ao ao territorio da nossa soberania?».
— Foi o despacho para Roma.
«7*° Que fez com relafao ao governo franees, que nao
pode ser estranho a este negocio?». — A nota de resposta
ao ministro da Franca.
«8.° Que ordens transmitiu as nosSas autoridades eclesiasticas de Angola, sobretudo as do Congo?)).— As portarias
de 5 do corrente Fevereiro, expedidas pelo ministerio da marinha.
Agora vou ler a camara, para mdhor se poder avaliar a
importancia deste negocio, e a responsabilidade do governo,
todos os documentos e pe^as oficiais (leu).
Ja ve o ilustre deputado que, quando fez a sua interpela^ao, creio que no dia 9, ja estas ordens se tinham expedido.
Esta entre os documentos a portaria expedida ao bispo de
Angola, e que me dispenso de ler a camara por ser quase uma
copia da que foi expedida ao governador.
Tenho tambem presentes as ordens que se deram ao nosso
embaixador em Roma, e que o ilustre deputado me pede leia
(leu ).

Se o ilustre deputado e a camara pretenderem que eu de
mais eselarecimentos e explica^oes em rela^ao a esta negociagao, nao tenho duvida alguma em o fazer de modo a poder-se
avaliar bem toda a responsabilidade do governo, que me parece

ter come^ado e ate encaminhado esta negocia^ao com dignidade, nos unicos termos em que ela devia ter sido encarada.
( ApoiadosJ .
O sr. L evy: — Pela exposi^ao franca do nobre conde de

Castro, vejo, sr. presidente, que a verdade em rela^ao ao
assunto em questao pode reduzir-se aos seguintes pontos:
1.
° a santa se, sem acordo nem audiencia do governo portugues, e sem a mais leve deferencia para com ele, constituiu
no Congo uma prefeitura apostolica, confiando as missoes daquele territorio a congrega^ao do Espirito Santo de Paris.
2.
° So teve o governo noticia do ocorrido por dois oficios
do ministro da Franca nesta corte, em Janeiro deste ano, vindo
assim a Franca a ter para connosco a deferencia que nao teve
o governo pontificio.
3.0
O governo declarou em 5 de Fevereiro ao governador
e ao bispo de Angola, que nao reconhecia como prefeitos vigarios apostolicos os missionarios franceses que nesse dia seguiam
para Africa no paquete.
q.° Ordenou finaimente ao nosso enviado em Roma,
que reclamasse imediatamente contra o facto nos termos do
oficio que o sr. ministro dos negocios estrangeiros, levando
a sua benignidade para comigo a um ponto que eu por certo
nao esperava, leu na sua Integra a camara.
Quisera eu, sr. presidente, correspondendo a tao aquilatada fineza, guardar silencio, e votar louvores ao governo;
mas por isso mesmo que nao entro neste assunto, para fazer
questao polftica, onde so vejo uma questao de pundonor e
dignidade national ( apoiados), por isso mesmo que eu creio
na lealdade das intenfoes de todos os cavalheiros que se sentam
nestas cadeiras ( apontando para as dos srs. ministros) ; por
isso mesmo que desejo dar-lhe toda a for^a possivel para desagravar a nossa dignidade, e que me vejo for^ado a tomar a
palavra, apresentando a seguinte mo$ao de ordem, que passo
a sustentar:
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«A camara, entendendo que no procedimento da curia
romana, com rela^ao as missoes do Congo, ha ofensa a dignidade nacional, ao nosso padroado no bispado de Angola, as
leis do reino e a nossa suzerania no Congo, passa a ordem do
dia».
Permita a camara que eu recorde em breves trafos para
justificafao dos meus intuitos, a histdria da nossa suzerania
no Congo, e dos continuos esfor^os empregados para ali espalhar, com a religiao santa do Crucificado, a civiliza^ao. Das
duas viagens de explora^ao de Diogo Cao em 1484 e
1485 (1), datam a descoberta do Congo, assinalada pela coloca^ao do padrao no cabo desse nome na boca do Zaire, e as
nossas relates com os indigenas daquela vastissima regiao.
Alguns deles trazidos a Portugal pelo descobridor e mandados
educar no convento de Santo Eloi, em Lisboa, voltaram com
outra expedi^ao nossa em fins de 1490; expedi^ao que ilustrou o reinado do Senhor D. Joao II, porque, assegurando-nos
a influencia no Congo, trouxe a nossa vassalagem aquele reino,
e estabeleceu nele a religiao crista com duas missoes de dominicanos e conegos de S. Joao Evangelista, cujos frutos imediatos foram as conversoes do senhor do Sonho, do velho rei
do Congo D. Joao. de sua mulher D. Leonor, e de seu filho
primogenito D. Afonso, e a constru^ao da igreja de Santa
Cruz na cidade de Ambasse, que depois tomou o nome de
S. Salvador do Outeiro, igreja que mais tarde devia ser elevada
a catedral (2).
Ficaram sendo os reis do Congo desde entao feudatarios
tributdrios da coroa portuguesa, prestando sempre aos nossos

( x) Le premier voyage s’est realise en 1482 et le second en
1484-1485.
( 2)
L ’eglise de Santa Cruz (Saint Croix) n’a jamais ete l’eglise
cathedrale, mais bien 1’eglise de S. Salvador (Saint Sauveur), qui a
donne son nom a la ville.
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monarcas a vassalagem e homenagem , correspondente a Hommage Lige do direito feudal; dentre estas bomenagens recordarei apenas, como mais notaveis, as prestadas em 1509 pelo
rei do Congo D. Afonso a E'l-Rei D. Manuel, em 1570
quando Francisco de Gouveia foi socorrer esse reino invadido
pelos jagas ou zimbas, e em 15 7 5 a chegada de Paulo Dias
de Novais a Angola; entre as antigas e omitindo outras, a
prestada uitimamente em i860 pelo actual rei do Congo
D. Pedro V. Sendo por isso fora de duvidas que esse reino
e territorio da nossa suzerania ou do dominio desta coroa,
como escrevia Martinho de Melo e Castro nas instru^oes de
22 de Junho de 1779 ( apoiados), podendo com razao dizer
Malte-Brun: Les portugais... sont parvenus a soumettre ce
royaume (o Congo) a leur suzerainete; e Balbi: Pays vassaux;
royaume du Congo ou St. Salvador; e para que nunca possa
entrar em duvida este nosso direito, la temos em S. Salvador,
como testemuriho vivo de dominio e posse, a nossa fortaleza,
uma guarni^ao de quarenta pranas, duas pe^as raiadas, duas
de calibre tres, e uma maquina de foguetes a congreve, estabelecimento que ja desde 18 55 o rei do Congo, D. Henrique II, nos pedia que ali fizessemos.
Referindo-me a primeira missao do Congo, origem do
nosso direito e suzerania, nao posso deixar de recordar o zelo
dos nossos antepasados em promover a propaga^ao do Evangelho naquelas paragons.
A missao de 1490 sucedeu em 1508 a dos Conegos de
S Joao Evangelista, em 15 2 1 outra da mesma congrega^ao,
em 1548 a dos Jesuitas; em 1570 a segunda da ordem de
Si Domingos; em 1584 a dos Carmelitas descal^os; em 16 10
outra de S. Domingos, em 1647 1650, 16 51 e 1666 as dos
Capuchinhos, etc.; enfim eu nao quero cansar a camara fazendo-lhe a historia das nossas missoes (yozes: — Nao cansa; fale,
fale) e passando por isso ao seculo XVIII, indicarei nele tres
missoes importantes, a dos Barbadinhos de 1778, a enviada
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no ano seguinte (1779) por Martinho de Melo e Castro,
composta de Andre do Couto Godinho, negro do Congo (3)
e bacharel em canones, e de mais vinte e um missionaries, e em
1784 a outra de dez missionarios organizada pelo mesmo ministro; e vindo dai ao seculo XIX farei men^ao em 1 8 1 4 de
rr. Luis Maria de Assis, capelao-mor do rei do Congo D. Carcia, o qual ali prestou grande servifo a religiao; e indicarei
em 1055, 1856 e 1857 as missoes dos cbnegos da se de
Luanda, Domingos Pereira da Silva Sardinha, Jose Tavares
da Costa Moura, Antonio Firmino da Silva Quelhas e em
1865 a do eclesiastico ali enviado pelo actual bispo de Angola
e Congo D. Jose Lino de Oliveira, missionario que, em resultado da sua dedica^ao, obteve como unico premio a cegueira
de que foi vitima em resultado das molestias especiais daquele
sertao. Sirva isto ao menos para mostrar que, se nao temos
modernamente desenvolvido o mesmo zelo que outrora, nem
por isso abandonamos a cristandade do Congo. (Apoiados).
Desenvolvida a cristandade na nossa Africa a ponto de
ser precisa a cria^ao de bispados na Africa, criou Paulo III, a
instancia nossa, entre outros o de S. Tome, pela bula Rationi
congruit, de 3 de Novembro de 1 53 4 (4). Compreendendo
esta diocese, alem das ilhas de S. Tome, Principe, Ano

(3) Fils de Pedro Alvares, ne a Minas Gerais (Brasil) s’est matri
cide a l’Universite de Coimbra le premier Octobre 1752, en Instituta,.
— A rch ives de VUniversite, Matriculas liv. 70, fl. 291 v. Les annees de
I754> r755> I75^> J757 et I75& on trouve sa matricule le premier
Octobre. II a passe son examen de droit le 23 Mars 1759, ayant
comme parrain le Dr. Antonio Dinis de Araujo et comme temoins
les docteurs Jose Gomes Monteiro et Caetano Correia Seixas, ayant
ete approuve «nemine discrepante». — A rch ives citees, L ivro dos
A cto s (1758-1759), fl. 51.
(4) Vid. Bullarium Patronatus, par Levy Maria Jordao. Lisboa,
1868, I, p. 153; Padre Antonio Rrasio, C. S. Sp., M on u m en ta M issionaria Africana , Lisboa, 1953, II, p. 22.
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Bom, etc., tudo o que vai desde o rio de Santo Andre ao sul
do cabo das Palmas, ate ao cabo das Agulhas, a leste do cabo
de Boa Esperan^a; abrangia por conseguinte neste vasto distnto os reinos de Angola e Congo, sujeitos assim ao pastoral
cuidado do bispo de S. Tome.
Mas antes disso, e alguns anos antes, ja no Congo tinha
havido um bispo titular D. Henrique, filho do proprio rei do
Congo, D. Joao (5), o qual foi, depois de educado, promovido
ao episcopado por Leao, a industria do rei de Portugal, apesar
de toda a relutancia da santa se, que se manifesta sem rebufo
no breve Vidimus quae super, de 3 de Maio de 15 18 .
Tornando-se, porem, impossi'vel com o andar do tempo
ao bispo de S. Tome pastorea; tao grande rebanho, o papa
Clemente VII, a instancia de Filipe II, que entao ocupava
o trono portugues, desmembrou daquela diocese os reinos de
Angola e Congo, e erigiu com eles o bispado do Congo pela
bula Super specula militantis ecclesiae, de 13 das kalendas
de Junho de 1596, convertendo em se a igreja paroquial de
Santa Cruz (6) na cidade de Ambasse ou de S. Salvador do
Outeiro, capital do Congo, constituindo o cabido e confirmando
por seu primeiro bispo D. Frei Miguel Rangel, ao qual se
seguiram outros ate D. Frei Simao Mascarenhas (1626), que
transreriu a se para Luanda, onde se tern conservado ate hoje.

( 5) II y a erreur. Dom Henrique etait fils de Dom Afonso I, done
petit-fils de D . Joao L V id. Levy Jordao, Op. tit., I, p. 120; Padre
Antonio Brasio, Op. cit., Lisboa, 1952, I, p. 414.
( 6) Levy Jordao, Op. cit., I, p. 236. Le Pape ne parle pas de

1eglise de Sainte Croix (probablement disparue a cette epoque) mais
de 1eglise Sancti Salvatoris. L ’eveque Mascarenhas ( 16 2 1-2 5 ), n’a
pas fixe la residence 'des eveques a Luanda, mais D. Francisco do
Soveral (16 27-16 4 2) en 1628, a cause des guerres tribales endemiques
et des attaques holllandaises. Vid. Padre Antonio Brasio, Op. cit., Lis
boa, 1953, III, p. 533.

Nessa hula e expressamente reconhecido o nosso direito de
padroado.

Havia, alem da sc, em S. Salvador, conventos de dominicanos, jesuitas, capuchinhos e outros estabelecimentos eclesiasticos, a respeito dos quais escrevia Merolla no seculo XVII:
che traeveno il mantenimento loro della generosa pieta del
Portugallo (7), e alem disto as igrejas de Santo Antonio (onde
estao as sepulturas dos reis do Congo), de S. Pedro, de Santo
lnacio, de Nossa Senhora da Vitoria, da Conceipao, de S. Tiago,
das Sete Alampadas, do Espirito Santo, de S. M iguel e de
S. Jose, todas de pedra, menos a da Vitoria.

Uni dos nossos prrmeiros cuidados no Congo £01 a cnacao
do clero indigena, para o que tanto os reis de Portugal como
os prelados empregaram todos os possiveis esfor^os; e com efeito
em breve apareceram sacerdotes naturais do Congo, alguns
dos quais foram notaveis, bastando indicar no seculo XVII o
padre Prancisco de S. Salvador, parente e capelao do rei
D. Garcia, e nos fins do seculo passado o dr. Godinho, que
sc formou em canones na nossa universidade, e voltou a missionar no Congo (8).
A carta regia de 3 de Junho de 1627 manfi0u fundar nesse
rei'no um seminario (9) e em 3 de Outu'bro de 1853 escrevia
o governador de Angola ao rei do Congo que era mten^ao
de Sua Majestade criar la um outro, apesar de haver em An
gola o seminario diocesano.

( 7) Le capucin P. Girolamo M erolla da Sorrento a ecrit: Breve
E Succinta Relazione D e l V jaggio N e l Regno D i C on go N e l l ’A frica
M eridionale. Napoli, M D C C X X V I.
(8) Encore une equivoque. N ous avons deja dit (3) que le doctcur Godinho n etait pas congolais mats bresilien. Vid. nos travaux:
A Prom ofao Sacerdotal do Africano, in Portugal em A frica (Janv.-Fevr. 1962) et A in d a a Promopao Sacerdotal do A frican o , in Ibid.
(M ai-A out 1963).
( 9) V id. Padre Antonio Brasio, O p. cit., Lisboa, 1956, V II, p. 310 .
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Cumpre advertir que no seculo XVII tambem no Congo
entraram missionaries italianos, capuchinhos e barbadinhos (10),
mas a pedido nosso, para auxiliarem os esforfos dos nossos mis
sionaries (1X). Conduziram-se sempre bem esses religiosos,
reconhecendo a nossa suzerania e direito; e, apesar de serem
mandados pela propaganda, estavam sujeitos ao ordinario e
(o que e mais) o seu proprio superior ou prefeito a quern a
propaganda so pedia os respectivos diplomas e poderes, era
nomeado pelo rei de Portugal. (Apoiados). Indicarei um exemplo, entire outros que poderia apontar, o do padre frei Paulo
de Varazze, prefeito dos capuehinhos, nomeado pela Senhora
D. Maria I, como foi comunicado ao bispo e ao governador
de Angola em aviso de i de Jufho de 1778 (12).
Vejamos, porem, a proposito, qua! a inossa legisla^ao sobre
missonarios estrangeiros nas nossas colonias. O nosso direito
proibe que eles ali vao missionar, e so podem la ser admitidos
com dispensa de lei; e ainda nesse caso, sob a condi^ao de
embarcarem em Lisboa, e prestarem juramento de obediencia
ao governo portugues, as nossas leis, ao nosso padroado e aos
prelados diocesanos respectivos; juramento estabelecido pelo
Senhor D. Pedro II (13).
Estes principios foram (nem podiam deixar de o ser) sem
pre religiosamente observados, em rela^ao a todas as nossas
colonias; citarei por exemplo, com rela^ao a India, a provisao
de 1 de Mar$o de 1649, e o alvara de 12 de Dezembro de
( 10) II s’agit de deux designations des memes religieux.
(1X) Erreur. Ce n’est que plus tard que les gouverneurs les ont
reclame, apres qu’ils ont bien prouve leur exemption politique. La
nomination etait faite par Rome, meme si elle etait reconnue par les
pouvoirs publiques.
( 12)
Si le Pere a ete nomme par la Reine, la confirmation canonique etait necessaire pour la validite de ses actes apostoliques.
( 1 3 ) Vid. Paiva Manso, Historia do Congo, Lisboa, 1877, p. 169- 17 1.
2 JI

1650, permitindo aos Teatinos italianos, sem embargo de serem estrangeiros; com rela^ao a China, o de 1 1 de Mar^o de
1780, autorizando Francisco Jose da Torre e Joao Baptista
Mardhini a passarem aquele imperio a missionar; e com relafao
a Africa, as provisoes de 12 de Novem’bro de 1650, 20 de
Setembro de 16 51 e 20 de Dezembro de 1667, e as cartas de
5 de Juriho e 1 de Julho de 1778, autorizando a admissao
de capuchirthos nas missoes de Angola e do Congo (14).
Mas note-se que os senhores reis deste reino faziam-no
dispensando nas leis portuguesas, o que hoje nao podia nem
pode fazer o governo, porque estamos num regime politico
em que as dispensas de lei pertencem ao poder legislativo;
e raziam-no em todo o caso sujeitando esses missionarios estran
geiros a prestarem o juramento a que me referi, e que os
curiosos acharao na sua Integra em D. Tomas Caetano do
Bern nas Ademorias historicas e chronologicas da Sagrada Religiao dos Clerigos Regulares (tom. 2.0, pag. l i e seg.) sob a
epigrafe: Formula juramenti a Missionariis praestandi juxta
DecrCtum Serenissimi Reg is Lusitaniae (1B).
De onde resulta que o governo, ajnda quando quisesse,
so podia ter anuido (sic) ao proceder da santa se, porque nao
pode hoje dispensar nas leis; e quando mesmo pudesse faze-lo,
havia de ser com a clausula da obediencia e juramento, vindo
assim a haver na introdufao dos missionarios franceses nas
missoes do Congo uma duplicada ofensa as 'leis do reino.
E por incidente notarei que este juramento sobresaltou
a congrega^ao da propaganda, sobretudo em rela^ao as missoes

(14) Pour l’arrete du 12-X I-16 50: Vid. Padre Antonio Brasio,

Op. cit., Lisboa, 1965, X , p. 6 12. Pour celui du 2 0 -IX -16 51: V id. A H U ,
Cod. 92, fls. 172 -172V . Pour celui du 20-XII-1667: Vid. A H U ,
Cod. 92, fl. 41 x.
(15) V id. note ( 13), ouvrage du meme depute. Le roi D . Pedro II
regna de 1683-1706. Le document n’a pas de date.
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da fndia e da China, fora do nosso domtnio temporal, porque
deu logo instru^oes aos prelados de todas as religioes declarando-l'hes que esse juramento nada valia, e absofvendo os mis
sionaries da sua observancia! O sr. Rivara, que tao valiosos
servifos esta prestando na fndia as letras patrias, fez o servifo
de dar a publico esse decreto da propaganda, que descobriu
no arquivo da ordem de S. Domingos em Goa! Isto nao se
comenta...
A santa se portanto entregando as missoes do Congo
a congregagao francesa do Espirito Santo de Paris, e dispondo
assim, embora pelo lado eclesiastico, de territorios do nosso
dominio, atacou o nosso direito do padroado (dpoiados) e as
leis do reino (apoiados), atentou contra a nossa suzerania no
Congo (apoiados); e fazendo tudo isto sem a mais leve considera^ao para connosco, e como se nao existfssemos ao menos
no mapa das na^oes, atacou sobretudo a nossa dignidade. (M uitos apoiados).

Esta congregagao do Espirito Santo, a qual Roma (nao
sei se em resultado de um piano seu, se servindo apenas de
instrumento a alheios interesses), entregou aquelas missoes,
e composta de duas congrega^oes fundidas em 1848 numa so
por decreto da santa se de 26 de Setembro desse ano, a
du Saint-Esprit, fundada em 1703 por Desplaces, e a de
/ lmmacule Coeur de Marie, estabelecida em 1841 por Libermann, e a cargo dela estao hoje as missoes francesas do Sene
gal e da Guine francesa.
Notarei, e cumpre nao esquece-lo, que as tentativas dos
missionaries franceses para invadirem as nossas missoes do
Congo datam do seculo passado.
Foi a primeira em 1768; embarcando alguns deles em
Nantes para Loango , foram estabelecer-se ao norte do Zaire
em Cacongo, procurando atrair a Kingale os negros do Sonho,
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o mars importance distrito do Congo; mas dois anos depois,
1770, fugiram porque nao puderam resistir ao clima (16).
Foi a segunda em 1 77 3; outros missionarios da mesma
nafao tentaram estabelecer-se tambem ao norte do Zaire em
Kilongo, mas ja em 1766 haviam desaparecido.
Foi a terceira em 1777; quatro padres vindos de La Ro
chelle procuraram penecrar no Sonho; mas tendo dois morrido
logo, os outros dois fugiram com receio dos negros, de quern
iam sendo vitimas.
Ate aqui estas tentativas, que a curia romana nao apoiava,
pelo menos abertamente, foram in'frutuosas, e o nosso padroado
teve no clima e na simpatia dos negros para connosco uma
protec^ao severamente eficaz.
Mas o governo de entao conheceu o alcance destes passos,
embora sem resultado entao, e por isso um ministro da marinha, que se chamava Martinho de Melo e Castro (e basta
este nome para dispensar todo o elogio) escrevia nas suas instrufoes de 2 de Junho de 1779 ao bispo de Angola:
«Nesta corte nao deixa de haver algumas suspeitas de
que pelos portos de Loango, Molembo e Cabinda tern os franceses lntroduzido no Congo alguns missionarios da sua na^ao,
e que os mesmos barbadinhos italianos tern passado aquele
reino levados por navios franceses, e ainda que nao ha noticia
alguma certa em que estes factos se fundem, sempre sera
preciso examinar com toda a circunspecfao se eles existem,
porque no caso de se verificarem, e certo que os ditos missio
narios hao-de ter tra'balhado para atrair os animos daqueles
povos a favor da na^ao francesa, e logo que souberem da
chegada dos nossos missionarios (referia-se a grande missao
que nesse tempo enviamos ao Congo) tambem farao as pos(16)
Sur cette mission Vid. Mgr. J. Cuvelier, Documents sur
une Mission Franpaise au Kakongo 1766-1776. Bruxelles, 1953.
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si'veis diligencias pelos excluir, porque nao e ignorado que
aquda conquista pertence aos dommios desta coroa;» etc.
Depois daquelas infrutuosas tentativas, e das cautelas para
logo tomadas pelo governo portugues, nunea os missionarios
franceses imaginariam que haviam de ser tao bem recebidos
em 1866, sem embargo algum da parte do governo e com
a protec^ao da curia romana! ( Apoiados).
Como eu atras dos missionarios franceses vejo uma grave
questao colonial em perspectiva num future mais ou menos
proximo, que Deus afaste, nao posso deixar de ponderar a
camara o modo como a curia romana se tern havido para connosco sempre que o Congo desperta a atenjao de alguma
potencia poderosa.
Em 1866 confia a missao desse reino a religiosos fran
ceses, sem ter para connosco a mais leve deferencia nem directamente, nem por meio do seu nuncio nesta corte, a ponto
de so termos notreia oficial do facto por uma cornunica^ao do
digno representante da Franca em Portugal! (Apoiados).
Depots de 1 6qo quando Roma, satisfazendo aos capnchos
de Castela, nao queria reconbecer como legftimo Rei de Por
tugal o Senhor D. Joao IV, quando lutavamos com os holandeses que se haviam assenhoredo de Angola, resolveu a cuna
ocupar as missoes do Congo com missionarios espanhois e italianos} que deviam embarcar num dos portos de Espanha e ser
subsidiados largamente por Filipe de Castela. (Vozes: —
Ou^am, ou^am). E se nao foram os esfor^os do jesurta Nuno
da Cunha, e a restaura^ao de Angola em 1 6q8 (17), por
Calvador Correia de Sa, o piano teria vingado!
Em 1647 espanhois — em 1866 franceses! Sempre que
pode nos mostra a curia como se sabem respeitar as conve-

( 17) Dans le texte, par erreur, 1658.
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niencias e as boas relafoes que devem existir entre os governos. ( Apoiados).
£ curioSo, de passagem o direi, ler no Portugal restaurado,
do conde da Ericeira, como foi organizado e como deixou de
vingar em 16q8 aqucla trama, em que a curia intervinha
mais como instrumento de Castela, que pretendia as dificuldades materials, com que lutavamos com os holand'eses
em Angola, juntar as dificuldades morais que os seus missio
naries nos lhaviam de suscitar, indispondo contra nos os animos
do gentio do sertao e do Congo. (Apoiados).
E podemos nos, embora respeitando o santo padre como
chefe da igreja, tolerar que a curia romana leve a audacia a
ponto de menosprezar a nossa dignidade nacional, pelo modo
como acaba de o fazer?! ( Apoiados). Podemos sofrer que ela
continue no caminho, que ha tempos vai seguindo para connosco, por nao ter tido resposta condigna?! ( Apoiados).
Por certo que nao. (M uitos apoiados). Bern vejo que o nobre
ministro dos negocios estrangeiros e o primeiro a reconhecer
que se trata de um atentado inaudito, e que merece severa
demonstra^ao (apoiados); mas sera bastante para isso a nota
dirigida ao nosso enviado em Roma?! Nao o creio. (Apoiados),
S. Ex.a sabe, melhor do que eu, como nos, por agravos mais
leves, respondemos mais de uma vez a curia, e fizemos em
vinte e quatro horas sair deste reino o seu representante em
Portugal. ( Apoiados). Siga o governo estes exemplos, proceda
com energia; exija satisfa^ao e repara^ao pronta e imediata;
e de crer que o sumo pontifice esteja pronto a reconhecer a
nossa justi^a; mas quando o seu governo nao se prestasse a isso,
o remedio e faci!, e o sr. ministro sa'be o que exige o nosso
decoro.
Nao se julgue por isto que eu desconhe^o que temos deveres a cumprir; temo-los, e muito grandes; e se para os satisfazer
e mister fazer saerificios, estou pronto a vota-los do cora^ao.
Uma das primeiras e mais urgentes necessidades pelo
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lado religioso e char quanto antes um viveiro de missionaries
para as missoes da Africa ocidental; e desenganemo-nos, sem
o voto de servir nas missoes por a'lgum tempo e impossivei
conseguir o nosso fim; aproveitemos as voca^oes, que as ha
ainda felizmente, e forne^amos-lhes os auxilios com que os
poderes publicos as podem e devem fortalecer; mas para chegar a isto e mister criar um instituto especial, que eu nao duvido
aprovar, e para autorizar o qual me comprometo a apresentar
um projecto de lei com a possivel brevidade.
'Mais e muito mais teria a dizer sobre a questao presente
considerada pelo lado politico, mas as considera^oes que sobre
isso teria a fazer sao de tal ordem que, nao estando nos em
sessao secreta, nao me atrevo a apresenta-las, porque todas
as conveniencias e o interesse do meu pais, que eu prezo acima
de tudo, me inibem de o fazer.
Concluo, sr. presidente, como comecei. Entendo que no
procedimento da curia romana houve uma grave ofensa a
dignidade nacional ( apoiados) ; julgo que este facto nao pode
passar Sem uma demostra^ao solene da nossa parte ( apoiados) ;
creio que o governo ha-de faze-lo, mas o que por enquanto fez
e pouco; e para que possa fazer tudo quanto exige o pundonor
da na$ao portuguesa e que provoquei esta manifesta^ao da
camara. Podemos divergir na forma de exprimi-la por meio
de mo^ao, mas todos estamos acordes no mesmo sentimento,
porque todos somos portugueses. ( Repetidos apoiados).
Fafa o governo o que deve e conte com todos nos, mas
nao esqueja que a um agravo de tal ordem deve responder
uma satisfafao pronta e solene. (Apoiados). Uma na^ao que
nao se soubesse fazer respeitar nao teria direito a figurar como
na^ao; mas Portugal tern sempre sabido mostrar que o e.
( Muitos apoiados).
(O orador foi cumprimentado por muitos senhores depu-

heu-se na mesa a seguinte

RESPOSTA

A camara entendendo que no prooedimento da curia romana, confiando as missoes do Congo a congrega^ao do Espfrito Santo de Paris, sem anuencia de Portugal, ha ofensa
a dignidade da nagao, ao seu direito de padroado no bispado
de Angela e Congo, as leis do reino e a sua suzerania no
Congo, passa a ordem do dia. — O deputado por Tomar,
Levy Maria Jordao.
Foi admitida.
O sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros:— Sr. presidente, eu nada teniho a opor a todas quantas proposifoes apresentou o meu ilustre amigo o sr. Levy, posto que ele apresentasse algumas de tempos remotos, que nao podem muito
bem verificar-se nos tempos modernos.
S. ex.a deve estar convencido, visto que tirou uma grande
parte dos seus documentos legislativos da secretaria da marinha, de que toda essa legislate se passou em revista no conselho de ministros, e de que foi sobre ela que nos formulamos
o nosso parecer.
O sr. Levy Maria Jordao: — Pefo a palavra.
O Orador: — Pode s. ex.a desejar que uma negocia^ao
diplomatica se encete em termos mais fortes, mais violentos;
mas o governo, e eu especialmente, esta persuadido de que a
encetamos pelos termos e pelos meios, que eram mais proprios
para obter uma satisfagao. S. ex.a sa'be isto muito bem; e da
minha nota nao se pode depreender outra coisa.
Disse S. Ex.a que nos haviamos pedido, em vez de exigir.
Pe^o perdao; nem a ideia, nem a palavra pedir no sentido em
que s. ex.a a emprega, existe no documento de que fiz leitura.
Nos nao pedimos.
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Torno a ler o paragrafo a que se teferiu o sr. deputado,
para provar que o governo nada pediu ao santo padre (leu).
Isto nao e pedido.
O que mais queria o ilustre deputado que se fizesse?
Prender os padres franceses? Impedir-lhes a passagem no
vapor?!... Isso e querer coisas, que no estado actual sao impossfveis.
Eu tive a noticia deste negodo por duas notas francesas.
S. ex.a admirou-se disto, devia admirar-se, assim como tambem a camara nao admira que estranhe este procedimento.
Eu fui o primeiro a estranha-lo... Quando eu vi as notas inesperadas, abruptas de uma na^ao, que nada tinha connosco
em materias esprntuais, declaro que fiquei tornado de assalto.
Mas como remediar isto?
Quando recebi a nota soube que os padres ja aqui estavam
ha dois dias e saiam barra fora no vapor.
E se nos ainda pudessemos evitar a saida destes padres
naquele vapor, nao podiam e£ectua-la noutra ocasiao? No dia
seguinte saiu um vapor americano, ainda mais ligeiro que
os nossos vapores da carreira de Africa, porque nao tern escalas a fazer, e eles, se Mies houvessemos impedido a passagem
em o nosso vapor da carreira, podiam seguir naquele, sem que
o pudessemos evrtar.
Sr. presidente, os tempos sao outros; e de mais o ilustre
deputado ja ha pouco disse que para irem ao Congo escusavam
de ir a Angola.
Ora se o ilustre deputado concebe esta facilidade que
tinham os padres franceses de ir ao Congo, e ate apoiou isto
com exemplos de outras epocas em que se apresentaram ali
do mesmo modo, furtivamente ou como se lhe deva chamar,
nao admira que acontecesse o mesmo agora.
S. ex.a sabe que ainda se espera a resposta de Roma. O
governo nao diz que se lisonjeia de que ha-de ser muito ou
pouco agradavel. O governo ira l'nformando a camara do que

se passar, e a camara tera a benevolencia de deixar correr esta
negociafao do modo que o governo entender.
Eu poderia ler mais alguns documentos que tenho aqui.
Nao sei se ja faltaria aos meus deveres lendo a ordem que
£oi para Roma. Tenho minhas duvidas a esse respeito, uma
vez que o nobre deputado parece mais empenhado em achar
o governo em falta do que em dar-lhe forga.
Entretanto se a camara quiser, ja agora lerei tudo. Hoje
em dia ha memos segredo nas relates diplomaticas, nao ha
tanto misterio como em outro tempo. E eu informarei com
toda a franqueza a camara do que for ocorrendo.
Mas parece-me que o ilustre deputado, tao versado nas
nossas relafoes com Roma, que oxala o estivesse eu tanto,
ha-de conhecer que esta negodajao se principiou como convinha (apoiados), e que o governo nao esta resolvido a ceder
nem uma polegada de tudo o que sao os seus direitos, e de
tudo o que e dignidade nacional.
Vozes: — Muito bem.
O sr. F. L . Gomes ( para um requerimento) : — Nao sei
se e necessario um requerimento para tomar parte nesta interpela^ao; se e, eu requeiro a V . Ex.a que consu'lte a camara
sobre se permite que eu tome parte nela.
O sr. Presidente: — O sr. Levy mandou para a mesa uma
mo^ao de ordem; a camara admitiu-a a discussao; e por isso
podem tomar parte na discussao deste assunto todos os senhores deputados que quiserem faze-lo.
O sr. F. L . Gomes: — Fntao pe^o a v. ex.a que me
inscreva.
(Vdrios deputados pediram tambem a palavra).
O sr. Augusto Falcao ( para um requerimento) : — Re

queiro a v. ex.a que consulte a camara sobre se ela julga que
a continuafao desta discussao tenha lugar em sessao secreta.
Vozes: — Ora, ora!

O sr. Presidente: — Convido o sr. deputado a mandar
o seu requerimento por escrito para a mesa.
Leu-se na mesa o seguinte
REQUERIMENTO

Requeiro se consulte a camara sobre se a continua^ao desta
discussao deve ser tratada em sessao secreta, em dia que se
designe, passando-se a ordem do dia. — A ugusto Falcao.
O sr. Jose de Morais: — Pe^o a palavra sobre este reque
rimento.
Vozes: — Votos, votos.
O sr. A . J. de Seixas: — Dividindo o requerimento em
duas partes, eu voto pela primeira.
O sr. Presidente: — Tern a palavra o sr. Jose de Morais.
O sr. Jose de Morais: — Pefo ao sr. presidente que observe
ao sr. deputado que fez o requerimento, que antes de o ter
feito devia ter olhado para o que indica o regimento no artigo 42.°.
O sr. Presidente: — Para que o requerimento do sr. depu
tado fosse admissivel cumpria que tavesse nele seguido as formalidades prescritas no artigo 42.0 do regimento, que diz:
«Para a camara se formar em sessao secreta, requere-se
que um deputado fa^a essa proposta, que seja apoiada por
mais cinco deputados e aprovada pela mesa, a quern o autor
da proposta tera comunicado confidencialmente os seus motivos. Entretanto eu ponho o requerimento a votafao.))
Nao foi aprovado.
O sr. Antonio de Serpa: — A questao e grave e muito
grave. Nao e necessario que eu o demonstre.
Nao ba duvida nenhuma que, pelo acto da curia romana,
a nossa dignidade, e os direitos da coroa portuguesa foram ofendidos. ( Apoiados).
Tambem nao ha duvida para mim que o sr. ministro dos
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negdcios estrangeiros, na sua nota que leu a esta camara, em
que mandou ao nosso ministro em Roma, que protestasse con
tra o acto da curia romana, manteve a dignidade do governo.
N a mo^ao, que mando para a mesa, nao dou louvores ao
governo por este facto, porque entendo que ele nao fez mais
do que cumprir o seu dever, e por isso nao temos que lhe dar
louvores; mas nao concordo com a redac^ao da mo^ao apresentada pelo ilustre deputado, o sr. Levy, nao, que nao Con
corde com o seu pensamento, mas digo que me nao parece
conveniente que a camara aprove aquela mo$ao. (Apoiados).
O santo padre nao e somente o chefe espirituai da igreja,
e ao mesmo tempo o chefe 'temporal de um pais pequeno; nos
sonios tambem um pais pequeno, e ninguem mais do que
nos tern interesse em que se nao pratique nenhum acto agressivo ou deprimente para nenhuma na^ao.
Nos podemos, nas mo^oes que votamos nesta camara,
censurar o nosso governo, elogia-lo, fazer-lhe indica^oes, mas
nao me parece convenience o acto de censurar potencias estrangeiras.
Nos estamos em negocia^oes com a corte de Roma, e posto
que a mogao mandada para a mesa pelo sr. Levy nao seja
de certo uma declarafao de guerra, no encretanto nao se pode
deixar de convir na hostilidade que ela envolve. Parece-me
pois que seria conveniente que a camara votasse a seguinte
mofao, que da igualme'nte for^a ao governo, sem nos referirmos aos actos de uma potencia estrangeira.
«A camara, ouvidas as explicates do governo, e confiando que ele ha-de manter a dignidade e os direitos da coroa
portuguesa, passa a ordem do dia».
Sem entrar agora nas considerables das materias impor
tances tocadas no discurso do ilustre deputado que acabou de
falar, parece-me que nao sera completamente exacto o dizer-se
que o governo no oficio ou nota que leu a esta camara, pedisse
coisa alguma a corte de Roma, ou usasse de termos ou expres-

soes, pelas quais se possa depreender que nao soube manter
a dignidade da coroa. O governo mandou protestar energicamente contra um acto, cuja existencia ainda se pos em duvida.
Mas todos sabem que em linguagem diplomatica se declaram
as coisas por uma forma diversa do que se faz em escritos
de outra natureza. Esta brandura de linguagem, esta benevolencia, sao usadas nesta especie de documentos; no entretanto no fundo das expressoes o pensamento do governo em
defesa do nosso direito existe ali, e parece-me que da maneira
mais energica que pode dar-se num documento daquela ordem,
porque se protesta contra um acto praticado pda curia romana,
embora por precau^ao diplomatica e por forma de estilo se
ponha em duvida um facto que o governo sabe que existiu.
A respeito da questao principal, que nao e so aquela que
se debate aqui, que nao e so a do Congo, mas a questao do
nosso padroado, a respeito dela permita-me v. ex.a que diga
a camara duas palavras, porque me parece que nelas se encerra
o que o governo tern a fazer e deve fazer em rela^ao a questao.
Todas as invasoes da curia de Roma se fundam em um
pretexto ou em um motivo, e que e o de nao ter o padroeiro
mandado, para todos os dommios do padroado, os socorros
espirituais, indispensaveis para o desempenho da sua missao
de padroeiro. Porque se nos nao mandarmos os socorros espi
rituais, que incumbe ao governo e a coroa, nao sei que se
possa dizer que temos direito a conservar o padroado, ou pelo
menos damos um pretexto plausivel as invasoes da curia ro
mana. As medidas que ha a adoptar para este fim, nao sao
muitas; eu creio que o que e necessario e que nos despendamos o que pudermos despender com as missoes, com os eclesiasticos, que devem pastorear as cristandades sujeitas ao real
padroado, se resume unicamente em enviar edesiasticos para
todas as missoes que estao sujeitas ao nosso dommio espriritual.
( ApoiadosJ.
Diz-se que os edesiasticos nao querem ir, mas creio que
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isto nao e completamente exacto. O caso e remunera-los suficientemente.
Apesar de nos nao termos grandes recursos, apesar de
que a nossa situa^ao financeira nao e excessivamente prospera,
estou persuadido de que esta camara nao se recusara a votar
as somas, que forem necesarias para conservarmos o padroado,
que temos naquelas provmcias. e estou certo de que o governo
nao se esquecera de tomar estas medidas. ( Apoiados). So
deste modo e que tiramos a curia romana todos os pretextos
de invasoes, que ela por mais de uma vez tem tentado ou
exercido, nao so a reSpeito do Congo, mas principalmente a
respeito do nosso padroado do Oriente.
Nao digo mais nada sobre este ponto, porque nao esta
esta materia em discussao e limito-me a mandar para a mesa
a minha mo^ao de ordem, a qual me parece ser a unica que
a camara deve aprovar; porque existindo sobre este assunto
negocia^oes diplomaticas, nao julgo muito conveniente o
aprovar-se uma mo^ao, que nao se limite a dizer ao governo,
que a camara confia em que o mesmo governo ha-de manter
a dignidade e os diteitos da coroa portuguesa.
Tenho concluido.
Leti-se a seguinte
PROPOSTA

A camara, ouvida as explicates do governo, e confiando
em que ele ha-de manter a dignidade e os direitos da coroa
portuguesa, passa a ordem do dia. — Antonio de Ser pa.
O sr. A . J. de Seixas: — Esta questao foi brilhantemente
discutida pelo nobre deputado sr. Levy, e no campo em que
s. ex.a a tratou nao posso eu dizer coisa alguma, porque me
faltam todos os recursos de inteligencia e habilidade que o
ilustre deputado possui; apenas na parte histotica poderia eu
acrescentar alguma coisa ao que disse o ilustre orador, mas

a camara, depois do brilhante discurso que acaba de ouvir ao
sr. Levy sobre a questao, nao carece do meu fraco contingente
para se esclarecer nesta questao.
Limitar-me-ei pois a dizer algumas palavras em rela^ao
a parte prbpriamente pratica deste negocio; fa-knei, sr. presidente, com a linguagem humilde de quem nao possui faCuldades para atrair o auditdrio, mas que exporei as coisas como
puder, e nisto cumpro urn dever que me e imposto como
deputado da na^ao, e sobretudo por se tratar de assunto que
toca a provincia que tenho a honra de representar nesta ca
mara: facto que me impoe a restrita obri'ga^ao de tomar parte
no debate.
No que vou expor farei poucas alusoes a curia romana;
mas lastimo e reprovo, como portugues, a sua conduta no que
ela haja ultrapassado as barreiras legais contra o nosso direito e
prerogativas da coroa portuguesa.
A questao do Congo e importantissima, considerada em
rela^ao a soberania que nos ali temos, mas parece-me que
nos podemos resolve-la faci'lmente, porque ela nao e senao
uma verdadeira questao de orgamento, isto enquanto a missionatios, mas nao tanto enquanto a questao de posse e dommio.
Eu entendo que a questao relativa a missionarios fica
resolvida, se a camara votar todos os anos 8:ooo$ooo ou
i o:ooo$oo reis para missoes no Congo, estabelecendo-se ali
por esta forma um vicariato com alguns padres, e estabelecendo mesmo uma igreja.
Por este modo nos podemos muito facilmente contraminar
a influencia dos padres estrangeiros que la forem, mesmo
quando vao sem autoriza^ao e sem a legalidade que o ilustre
deputado o sr. Levy apresentou a camara nas suas ideias e brilhante discurso.
Mas se a questao do Congo se pode resolver desta maneira,
que eu entendo que e facil, e quando o or^amento do estado
vier a camara, hei-de ser dos primeiros a fazer uma proposta

para que a camara vote esta quantia que me parece suficiente;
devo dizer tambem que a questao das missoes no Congo esta
abandonada desde muito tempo.
Desde 1662 deixou de haver se no Congo (18), porque
desde essa epoca o [bispo] diocesano, que pe’la bula tinha o
tratamento, e ainda tern, de brspo de Angola e Congo, deixou
de residir ali, e nos prineipios do presente seculo nem ja ali
havia igrejas!
No Congo chegou a haver catorze igrejas, mas desde 1626
principiou uma decadencia de tal ordem que as igrejas foram-se
arruinando de maneira tal, que em 1834, quando se extinguiram as ordens religiosas, nao havia ali igreja alguma capaz
de servir.
CJnicamente, desde entao, uma vez ou outra tern ido urn
ou outro padre ao Congo, ao que o ilustre deputado sr. Levy
chamou missoes; mas eu nao sei se efectivamente se lhe pode
chamar missoes, porque quando o governador geral de Angola
tern enviado um padre ao Congo, geralmente a pedido do
rei daquele pais, para fazer baptizados e casamentos, este
padre tern residido ali dois, tres ou quatro meses o muito, e no
fim deles retira-se para Luanda, deixando aqueles lugares abandonados, como tern estado quase constantemente.
O dltimo padre que la esteve, em i860 ou 18 6 1, creio
eu, ainda hoje existe; foi o padre Morals, hoje conego da se
de Luanda, que ali esteve algum tempo, a pedido do rei
Catenda, fazendo alguma coisa no sentido que acabo de dizer
a camara. Nao sei se deva chamar missionario a este padre
com tal missao, mas parece que na verdadeira acep^ao da
palavra nao o e. Depois este padre retirou-se, e presentemente
( 18) Le siege episcopal est reste toujours canoniquement a S. Sal
vador (Congo), mais depuis la mort de leveque Simao Mascarenhas,
en 1623, les eveques n’ont plus fixe leur residence au Congo, mais
a Luanda. II doit y avoir erreur sur la date 1662, pour 1626.
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nao ha la ninguem, que me conste. E note-se que esse servifo
religioso dos padres idos ao Congo nao tem sido praticado em
templos, porque os nao ha, como ja disse!
Devo dizer ainda a camara que o nosso dommio no Congo
data de epocas mui remotas, desde o fim do seculo XV, e,
como o ilustre deputado o sr. Levy muito bem disse, esse
dommio nao e hoje o mesmo que ja foi em outxo tempo;
mas, ainda que assim seja, nos nao podemos nem devemos
deixar de repelir com todas as nossas formas qualquer invasao
que ali se queira fazer, apresentando a questao de modo que
o governo possa precaver a fraqueza em que ali nos achamos,
fraqueza que nao deixa de ter certa liga^ao com esta questao.
( Apoiados).

No Congo tinha antigamente o rei mais poder do que
tem hoje. Era vassalo de Portugal e reconhecia esta vassalagem por meio de seiscentos escravos que dava por ano ao go
verno portugues de Angola. Acabou o trafico da e!scravatura,
e acabou portanto o tributo; nos nao recebemos mais os seis
centos escravos, e por consequencia o rei do Congo, vCndo que
se lhe nao recebia este tributo, do qual indirectamente colhia
certos e pingues resultados, que nao sao para aqui, porque
me levariam muito longe, afrouxou de certo modo na amizade
e simpatia que tinha pela soberania portuguesa, indo nos tambem pela nossa parte desamparando aquele territorio, deixando-o entregue a si, isto porque nos dirigimos para outros pontos para o comercio.
Em i860 come^ou uma guerra dinastica no Congo, e
quando digo guerra dinastica, nao e uma guerra como a forga
da palavra indica, nem uma guerra que tenha a mais pequena
rela^ao com as guerras dinasticas da Europa.
Oh! sr. presidente, eu nem quero dizer bem claramente
a camara o que e o rei do Congo e o que sao os tais sobas
ou soberanos africanos vassalos da coroa portuguesa! Eu nao
estou iludido neste ponto e ser-me-ia dificil desiluir os mais.
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A camara sem duvida e muito ihistrada para deixar de saber
tanto como eu neste <ponto.
£ precis© entretanto que se saiba que o que nos chamamos
rei do Congo e urn preto bo^al, sem civiliza^ao alguma, e com
muito pouea importancia. A soberania dos paises do Congo
esta dividida por muitos pequenos soberanos, chamados sobas,
como ja disse e o mais poderoso deles exerce uma especie de
soberania feudal sabre os outros, e portanto a palavra rei nao
tern no Congo a mesma importancia, nem significa a mesma
forga e grandeza que na Europa se lhe atribui, ou mesmo
na Asia, para com os soberanos sujeitos ao dommio das potencias eurOpeias.
Havendo, como ia dizendo, em i860, uma guerra dinastica no Congo, as nossas autoridades de Angola protegeram
urn dos candidatos ao trono do Congo , o marques de Catenda,
filho do ultimo rei D. Henrique, o qual com auxflio nosso
venceu, e ocupa hoje aquele simulacro de trono. O ilustre
deputado o sr. Levy diz que o actual rei do Congo se chama
D. Pedro V ; eu nao sabia isso; mas nao me admiro, porque
em Angola e no Congo tern havido sobas chamados D. Joao
de Castro, Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama, etc., e
em epocas remotas os reis do Congo tomavam o nome do
soberano portugues reinante, e por esse motivo bouve reis do
Congo chamados D. Afonso V , D. Joao II, e ate creio, que
houve um chamados D. Sebastiao. E para conclusao deste ponto
direi que 'houVe no Congo outro rei D. Alvaro Dongo, filho
natural do ultimo, rival do marques de Catenda, nosso
vasSalo e protfegido, que chegou a ter tanta ou mais influencia
do que este tal D. Pedro V . Se estou bem informado, o rei
D. Alvaro Dongo esta morto, mas consta que tern parti do
e o missionario fiances que ali fora ultimamente investigara
este negocio, e de Angola escreveu-se desfavoravelmente s(^>re
este missionario, a quern nas cartas denominaram eSpiao.
(Vozes: — Ou^am, ou^am). Eu creio que ja este missionario
288

ou padre fora para la e viera para a Europa a custa do estado,
e se estou bem informado o seu nome e Jose Violim (19) ; mas
isto de pouco serve.
Voltando a questao do dommio que temos hoje no Congo,
direi que all nao temos hoje senao um oficial, ignoro a patente,
mas sera de alferes a capitao, com soldados talvez de cinquenta a cem, mas nao sao soldados como os da Europa; sao
soldados geralmente degredaidos e pretos, mal vestidos, mal
pagos e mal disciplinados, comandados muitas vezes por um
alferes, que fora sargento no conti nente, e que para ali se
despachara em alferes por protec^ao. Se isto nao se da no
Congo, hoje, pode dar-se amanha. Quando em i860 colocamos no tal crOno do Congo o rei Cateinda, tivemos ali oficiais
benemeritos, ate um mui distinto, da marinha real, o sr. An
drade, penultimo governador geral da provrncia, que ali deixou
forfa bem comandada, mas hoje consta-me que as coisas nao
estao na mesma situa^ao.
Tudo isto trago eu para provar que a administra^ao daquelas provmcias, por parte dos governos da metropole, tern
sido completamente descurada, ou por dificuldades com que
os governos tenham lutado, ou pot outros motivos; mas o que
e certo e que o nosso dommio esta completamente enfranquecido pelo lado da for^a e abandonado pelo das missoes, e isto
nao e culpa dos actuais srs. ministros; este abandono e desprezo
vem de muito longe...
( A-parte de um sr. deputado, que se nao ouviu).

£ por esta razao, que eu queria que este negocio fosse discutido em sessao secreta, porque eu ainda nao disse, nem digo,
tudo que tinha a dizer. Nao aproyei o requerimento do nobre

(19) L ’abbe Joseph Violin a ete nomme cure-missionnaire pour
servir dans le diocese d’Angola, par decret du 23 M ars 1864. —
Annaes do Conselho Ultramarino, Serie V , p. 14. Le meme a ete exonore par decret du 1 1 Juin 1867. — B O A , A out 1867, p. 373.
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deputado o sr. Falcao, porque era dividido em duas partes,
e com a segunda parte nao concordava eu; e como o requerimento foi votado todo de uma vez, tive de o rejeitar, conquanto
eu desejasse sessao secreta, isto para dizer mais verdades,
que nao posso dizer em sessao publica.
Esta questao das colonias e muito grave (apoiadosJ ; e preciso que nos conven^amos disto, e que nos entendamos francamente.
Podemos nos ou nao podemos conservar todas as nossas
colonias?
A questao e toda de dinheiro bem aplicado, de adminis
trate sistematica, de juizo e bom senso; nao estejamos iludidos
e pa'ssemos das utopias para as realidades...
O sr. Sa Nogueira: — Pe^o a palavra.
O Orador: — Estimo muito que o ilustre deputado pe$a
a palavra, porque, pelos seus muitos conhecimentos e inteligencia, de certo que nos ha-<le ilustrar neste assunto. Enquanto
a mim estou no meu direito de continuar a exposi^ao, que
encetei, e acredite a camara que eu nao estou dizendo senao
a verdade.
Vozes: — Muito bem continue, continue.
O Orador: — Esta questao das colonias como disse, e
muito importante; e se nos queremos conservar as nossas colo
nias e o nosso padroado, e preciso que a metropole, em lugar
de votar esses mesquin'hos e disputados subsidies, vote maiores
verbas do que as votadas ate hoje, organizando primeiro um
conjunto de medidas e um bom sistema. Votem-se subsidios
de 4oo:ooo$ooo, de 50o:ooo$ooo, de i :ooo.ooo$ooo reis,
se se quer conservar o dommio de todas as colonias e a influencia espiritual do padroado em todas elas; de outro modo nao
pode ser. Eu nao quero dizer aqui toda a verdade...
Vozes: — Diga, diga.
O Orador — Nao a digo, porque os meus constituintes
nao me mandaram dizer senao aquilo que eu entender em
2^0

minha consciencia que posso e devo dizer. Mas e preciso que
nos desenganemos; esta questao das colonias tem enganado
muita genre; a mim nao, 'porque ha muito tempo que sei o
que ela e, e a encaro sem ilusoes.
Tenho ouvido dizer: as nossas colonias sao a esperan^a
da prosperidade da monarquia, sao a nossa futura grandeza, etc.
Sr. Presidente, e preciso que se saiba que as nossas colonias
de Africa foram grandes e importantes pela exporta^ao anual
que faziam para o Brasil de 100:000 e 200:000 mil negros,
e pelas fazendas que importavam cm troca disso, que etam
as caixas de a^ucar e os balotes de algodao daquele tempo.
Esta e a verdade, e em'bora a nao acrediterh, eu entendo que
devo colocar a questao no seu verdadeiro terreno, e ate aqui
posso eu dhegar. Nos nao tinhamos ali industria nenhuma,
exportavamos negros que nao nos custavam nada, e recebiamos
em troca generos que vendfamos por bom dinheiro; pagavam-se
por este modo os rendimentos as alfatidegas, e eis aqui como
ali se prosperava.
A existencia econdmica das nossas provfncias ultramarinas
e hoje muito diversa. Hoje, para elas poderem prosperar, e
preciso fundar novos interesses, e preciso fazer estradas, auxiliar a agricultura, levar a navega^ao aos seus rios, estabelecer
a administrate, porque tudo isto esta quase abandonado.
(M uitos a-poiados). £ necessario criar qUase tudo de novo.
E nao se pense que eu quero com isto culpar nenhum governo;
nao, senhor; isto e tudo ou quase tudo filho das circunstancias;
pelo contratio, eu sou o primeiro a agradecer, em nome dos
meus constituintes, a todos os governos que tenho conhecido
a frente dos negocios publicos desde i860, quando tomei
assento nesta camara pela primeira vez, porque para a provincia que tenho a honra de representar tem feito bastantes
diligencias e esfor^Os no sentido de subsrdios pecuniarios para
equilibrar as despesas publicas e para melhorar o seu estado.
2 pz

Agrade^o isto, ernbora os resultados nao correspondam aos
sacri'ficios.
Mas depois da extin^ao da escravatura, extin^ao que eu
declaro francamente que aprovo e aplaudi, porque sou o primeiro a reconhecer que nao temos direito de traficar com o
sangue de uma parte do genero humano, porque os negros
tambem sao nossos irmaos, apesar da cor ( apoiados), depois
da extingao da escravatura, se quisermos que as colonias prosperem e necessario encetarmos nova vida e novo sistema.
( Apoiados).

Eu nao tenho os dotes oratorios necessaries para poder fazer um discurso em ordem, apresento a verdade como a entendo, e pe^o a carnara que me desculpe; mas preciso dizer
ainda mais alguma coisa. (V o zes: — Continue, continue).
Eu nao culpo ninguem, mais lastimo a i'lusao que ha
no pais a respeito das colonias. Eu entendo que as colonias,
como estao, sao um cancro para o pais, e digo mais, e convic^:ao minha, re'pito, que nos nao podemos conservar todas as
colonias que temos sem que tratemos de educar pessoal para
elas, e sem nos dispormos a gastar com elas i:ooo:ooo$ooo
reis po rano, conquanto muitas delas ja dem interesse, outras
tern futuro prometedor, mas algumas delas sao de interesse
negativo para a na^ao.
Enqua’nto a questao do padroado e lndispensavel cnar
missionaries, e para isso e preciso fazer casas maes em Por
tugal, e isto nao agrada a muita gente no pais... O missionario nao se improvisa ( apoiadosJ, e e preciso ver se ha vocafao no pais para eles. (Uma voz: — Issoha).
Tambem me parece que ha, nao quero contestar o aparte
do ilustre deputado, mas como em Portugal ha facilidade para
todas as corsas, como em geral se fazem muitos, muitos discursos e grandes relatorios, mas quando se trata de factos vejo
fazer pouco, hao-de permitir-me que duvide da completa voca^ao para criar missionaries em quantidade, e de que o pats quei-
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ra estabelecer casas maes em Portugal com tu'do que for
indispen'savel.
Senhores, a epoca das missoes e passada! Hoje predominam outras ideias, mas se estou enganado vamos tratar de dar-lhe principio; por enquanto fico em duvida se se podera levar
a efeito.
Hao-de permitir que duvide de que nos seja facil criar hoje
uma porjao de missionarios su'fieientes para conservarmos o
nosso padroado no ultramar. Temos necessidade de atender
as nossas possessoes da Africa ocidental, a nossa possessao de
Timor, na Oceania; as vastas possessoes que temos na Africa
oriental, sobre as quais, no ponto de que estamos tratando,
ha-<le provavelmente falar o meu ilustre amigo, o sr. Joaquim
Pinto de Magalhaes que, se pertencessem a uma grande na^ao,
como a Franca ou a Inglaterra, eram bastantes para Ihe darem
muito em que cuidar, pela vasta extensao e grandes necessidades; temos necessidade de atender a todas estas possessoes
a respeito de missionarios e de muitas outras coisas, mas, com
a rapidez com que precisamos de missionarios para conservar
mos o nosso domi'nio e os nossos direitos de padroado no ultramar, nao os podemos ter. Sera possfvel criar uma por^ao suficiente, nao contesto a possibilidade, ainda que, apresentando
a questao na ordem natural dos factos, pe^a licen^a para duvidar, enquanto nao vir realizado esse feliz acontecimento,
mas o que se nao pode e improvisar esse numero de missio
naries para acudirmos de pronto a conserva^ao do padroado
em todas as possessoes.
Pefo licen^a para dizer ainda alguma coisa sobre o nosso
Congo.
Nos precisamos olhar para este ponto, precisamos conservar ali for^a, precisamos tratar aquela possessao como nossa,
se e que queremos que continue a ser nossa, e depois precisa
mos resolver a questao religiosa que lhe e relativa. Esta parece-me facil de resolver, aplicando-se os meios que ja indiquei.
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Com eles teremos la organizado as missoes, senao com missio
naries, ao menos com alguns padres que possamos mandar
para all. Com estes e com uma igreja que levantemos, e nao
com palavras e com discursos pronunciados nesta camara, que
nao dao nada, poderemos fazer com que se estabelefa a religiao
e ao mesmo tempo fa^aim estimar o domi'nio portugues, que
os indigenas preferem a qualquer outro.
Nao creio que seja para recear a concorrencia dos padres
estrangeiros, porque os pretos da Africa ocidental sao inclinados aos portugueses, a'creditam rnais nas palavras de um padre
portugues, 'so porque lhes fala em portugues, linguagem que
eles mais ou menos entendem, do que nas palavras de um
missionario estrangeiro. £ para isto que apelo. Estou que a
questao do Congo e facOima de resolver sem ser preciso muito
dinheiro, mas, quando eu 'trato da questao do padroado no
ultramar, nao a liimito ao Congo; a questao religiosa do Congo
e uma coisa pequena, insignificante, comparada com a questao
do padroado portugues em todas as nossas possessoes do ultramar, que e uma questao muito importante.
Poderao ir missionarios estrangeiros ao Congo; mas os
negros geralmente nao ateridem senao os padres portugueses,
e parece-me que nao devemos recear muito dos padres esttangeiros.
Mas, quando digo que nao devemos recear muito dos
padres estrangeiros, nao e para ficarmos na inac^ao em que
temos estado; nao e para continuarmos a abandonar aquele
territorio, como temos abandonado espiritualmente, e mesmo
pelo lado do dommio.
Vou concluir por apresentar ai'nda algumas ideias sobre
uma questao importante, que eu julgo completamente ligada
a questao do Congo; e nesta parte estou em desacordo com o
meu ilustre amigo, o sr. Levy.
Refiro-me ao dominio que temos completamente aban-

donado na costa, desde Ambriz ate ao Zaire, cerca de dois
graus.
Nesta parte nao estou de acordo com o sr. Levy.
O meu nobre amigo diz que o dommio da Africa ocidental, entre o Ambriz e o Zaire, esta ligado em parte com
a questao do Congo; ligado em parte, diz s. ex.a, e eu digo
que a questao do Congo e que esta l'igada ao domrnio daquela
costa.
Nao temam a questao do Congo em ocupando a costa
entre o Ambriz e o Zaire; digo isto a camara, e especialmente
ao nobre ministro dos estrangeiros, o sr. conde de Castro, que
eu muito respeito,
Estou certo que s. ex.a e o governo hao-de fazer tudo
quanto for possivel para zelar os nossos direitos.
Tenho confian^a no governo. Mas digo ao nobre ministro,
que pode s. ex.a fazer quantos tratados quiser, quantas concorda'tas lhe aprouver com a corte de Roma, ou com qualquer
outra poterncia, porque no Congo ha certos interesses mu'ndanos, e mais mundanos que religiosos ( apoiados), que nada se
remedeia se nao atendermos ao estado da nossa costa entre o
Ambriz e o Zaire, e digo porque. Nos somos senhores da
costa do Ambriz, desde Mo^a'medes, que esta por 17 graus
ao sul da linha ate 6 graus, cerfa de 220 leguas de costa.
Ora entre o Ambriz e Mofamedes temos ocupada a costa
militarmente, e podemos dizer que dominamos esta cos'ta
como dominamos a costa de Portugal do Guadiana ate ao
Minho. ( A-poiados).
O nosso dommio ali nao e de palavras! Se ali for um navio
estrangeiro descarregar fazendas, sao estas e o navio tornados
por contrabando, porque, como ja disse, aquela e nossa por
ocupa^ao. Mas outro tanto nao acontece com a costa entre o
Ambriz e o Zaire. No Ambrizete e Quieembo, a uma legua
do Ambriz, estao feitorias americanas, inglesas, francesas e
hamburguesas. Estas feitorias comerceiam na costa com os m-
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digenas de concorrencia connosco, e nao pagam direitos das
fazendas que ali desembarcam ou embarcam para alem-mar,
do que resulta uma perda consideravel para o nosso comercio,
porque Os negociantes portugueses nao podem de maneira
algu'ma competir com os negociantes estrangeiros, porque estes
nada pagam enquanto nos pagamos nas nossas alfandegas
grandes direitos. £ preciso que se diga que a importancia de
Angola esta no seu comercio, e faltando este nao tern razao
de ser. ( Apoiados).
Tenho ouvido dizer que as nossas possessoes sao brasoes
de g'loria; mas o que e certo e que em lugar de virem de la
interesses, a metropole esta enviandoJlhe su'bsidios, e algumas
delas conservam esses brasoes de gloria sem interesse algum.
Mas cingindo-me a questao, pe^o perdao a camara desta
pequena divaga^ao, repetirei que pode o nobre ministro dos
negdcios eestrangeiros fazer os tratados que quiser com a
curia romana ou com qualquer na^ao para que os missiona
ries que para ali forem nao possam seguir viagem sem virem
a Portugal, ou por-lhes qualquer outra peia, porque tudo isso
e inutil. Qualquer navio frances ou de outras na^oes arribara
na costa ate ao rio Zaire e pode desembarcar o que quiser para
seguir caminho do Congo, e nos nao nos podemos opor, porque
nao temos aquela costa ocupada; e como nao ocupamos a costa,
os navios embarcam e desembarcam fazendas e podem de
sembarcar missionaries, porque o rio Zaire e navegavel na
extensao de mais de vinte leguas, e por ele ou por outro cami
nho se vai com muita facilidade ao Congo, que esta assim
dependente dos dominadores da costa.
A cidade de S. Salvador do Congo, a que se da muita
importancia, mas que nao e senao uma ag;lomera^:ao de palho^:as, ficara por este modo a disposi^ao de qualquer dominador
que preceda o seu dommio do pretexto da conquista das almas
para a religiao; e quando isto acontecer acudaim-lhe com os

discursos parlamentares ou com as armas que nao ferem ninguem.
Numa palavra, queremos nos corrservar a provmcia de
Angola? Queremos conservar a nossa influencia espiritual no
Congo? Nao ha senao um meio; estabefamos a mrssao que
nao e dificil, e ocupemos a costa do norte desde o Ambriz
ate ao Zaire. ( Apoiados). Mas o mais importante e a ocupa?ao da costa desde o Ambriz ate ao Zaire, e se nao tratarmos
de ocupar a costa e desnecessario que nos incomodemos, julgando que alcangamos com as missoes as vantagens que que
remos, quando eu sei positivamente que nao as alca^amos.
Eu vou concluir dizendo a camara que, posto que
as nossas possessoes de Africa estejam hoje numa situafao economica muito dificil com rela^ao a metropole,
a provmcia de Angola e merecedora de se despender com ela
algum capital, porque aquela provmcia tern ja grandes interesses agricolas estabeleoidos e exporta hoje o valor de reis
2 :ooo.ooo$ooo, pouco mais ou menos, de mercadorias agricolas e outros produtos para Portugal ( apoiados) ; e isto da
um grande interesse ao comercio portugues. E ainda os interesses agricolas estao no seu comedo, ainda nao chegaram ao
incremento a que podem ir, porque ha apenas quatro ou
seis anos que se cu'idou devidamente da agricultura em An
gola. Por consequenci'a aquela provmcia e merecedora de que
se gaste com ela alguma coisa, e que se ocupe a costa entre
o Ambriz e o rio Zaire, estreitando para isso o dominio no
interior; e enquanto isto se nao fizer, a questao do Congo
fica sempre no mesmo estado, embora estabele^am la quantos
missionarios nacionais ou estrangeiros quiserem.
Eu nao quero cansar mais a camara. ( Vozes: — Nao
cansa, nao). Sei que a minha palavra nao e simpatica, nem
pode se-lo, porque me falta a ilustra^ao necessaria para falar
em publico; mas apresentei a questao como sabia e como podia.
Declaro a camara, sr. presidente, que se a questao nao
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terminar ainda, hei-de pedir a v. ex.a que me conceda a palavra e apresentar alguns esclarecimentos que estou certo de
que a camara ha-de estimar ouvir, porque sao filhos da minha
pratica na questao que trato, e da sinceridade das minhas
intenfoes.
Agrade^o a camara a benevolencia com que me tern ouvido,
devo isto a bondade com que os meus ilu'stres colegas me tratam aqui, pois eu bem sei que nao tenho palaviJa autorizada;
mas da verdade algumas vantagens nos podem vir, enquanto
nao entrarmos na ordem dos factos, no que respeita as questoes do ukramar, e isso parece-me que e!sta muito longe. Tenho
finalizado. {V o z es: — Muito bem, muito bem).
(O orador foi cumprimentado por alguns srs. deputados).
O sr. Presidente:

Esta levantada (a sessao.
DIARIO DE LISBOA, n.° 60, 16 de Mar^o de 1866,
p. 805-809.

CAMARA DOS DIONOS (PARES DO RiEINO
Sessao de 14 de Mar^o de 1866

O sr. Ferrer: — Sr. presidente, mando para a mesa uma
nota de interpelafao ao sr. ministro da marinha e ultramar,
sobre o estado do real padroado portugues, tanto na Africa
como na Asia.
Esta nota e um pouco minuciosa, todas as perguntas vao
especificadas s6bre diferentes factos, a respeito dos quais eu
entendo que deve ser esclarecida a camara e a nafao.
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Sr. presidente, por este modo de proceder ve-se ja que
nao quero surpreender o sr. ministro da marinha, o que quero,
porem, e que se prepare para dar respostas cabai's e satis fatorias as diversas perguntas de que se compoe a interpela^ao.
V. ex.a e a camara sabem que eu noutro tempo combati
a concordata; era entao minha convicfao que a concordata
matava o padroado, e ainda prossigo nessa cren^a.
Agora ja os fattos for^am muita gente a confessar, que
desgra9adamente as minhas profecias foram verdadeiras.
Ha seis anos que tenho guardado silendo, porque nao
queria dar pretexto a que se dissesse que eu pretendia criar
embara^os as relates entre as altas partes contratantes da con
cordata. Combati a concordata; mas, depois que foi ratificada,
entend'i que fazia lei para as duas altas partes estipulantes,
e que por elas devia ser leal e fielmente observada.
No entanto vejo que o prazo dos seis anos marcados para
a delega^ao da jurisdi^ao metropolitica do sr. arcebispo de
Goa, e para a circunscri^ao das dioceses do nosso padroado da
India, esta a expirar. E por consequencia o sr. arcebispo de
Goa ficara sendo urn mero bispo de Goa, e sem poder acudir
as necessidades das dioceses sufraganeas por falta de jurisdi^ao
metropolitica, e o padroado sem bispos nessas dioceses pela
falta da circunscri^ao dos limites.
Deste modo o nosso padroado na India e na China caira
lmediatamente nas maos dos vigarios apostdlicos da propa
ganda, perdido para 'nos.
Leu-se na camara a seguinte interpelapao:

Pretendo interpelar o sr. ministro da marinha e ultramar
sobre o estado do nosso padroado na Africa e na Asia, e especialmente sobre os pon'tos seguintes:
6.° Na tentativa da usurpa^ao pela propaganda quanto

ao nosso real padroado da Africa em S. Joao de Ajuda o ano
passado, quern venceu foi o governo ou a curia romana? Que
meios empregou a propaganda para nos esbulhar da posse
daquela parte do real padroado africano, e que meios empregou
o governo para nos mantermos na posse do real padroado?
7.0
£ ou nao verdade que a propaganda obteve su'brepticiamente que a santa se desmembrasse o remo do Congo
da nossa diocese de Angola a qual pertencia, sem ouvir o real
padroeiro portugues, contra as bula's dos sumos pontifices,
que erigindo as dioceses do nosso padroado, proibiram aos seus
sucessores desmembra-las ou distribui-las sem serem ouvidos
os reis de Portugal e sem ser ouvido o sr. bispo da diocese,
que para isso o devia ser, segundo o direito canonico? Consentiu
o ministerio nesta insblita usurpa^ao, e se nao consentiu que
meios empregou para lhe resistir?
8.° Consentiu o ministerio que os dois missionaries franceses mandados pela congrega$ao da propaganda fide para o
reino do Congo, chegados ha poucos dias a esta capital, partissem para la? Quais foram as condifoes com que consentiu
na ida deles? Vao eles sujeitos a jurisdi^ao do sr. bispo de
Angola ou a de algum vigario apostdlico nomeado pela curia
para aquele reino do Congo, e se nao consentiu, o que pensa
fazer? Cruzara o ministro os bravos diante desta nova usurpa^ao do nosso padroado? N a India e na China nunca chegou
a audacia da propaganda a invadir o real padroado dentro do
territorio portugues, agora em Africa vai mais longe, invade
o padroado dentro dos nossos dommios e ante as nossas autoridades?
q.° £ ou nao verdade o ministerio conceder a licen^a ao
bispo de Angola para voltar a esta capital de Lisboa? Na presenfa daquela usurpa^ao e invasao do padroado do
revogou o ministerio a licen^a dada ao sr. bispo, ou consente
que este prelado abandone as suas ovelhas do Congo ao vigario
apostdlico da propaganda? Consente o ministerio na renuncia
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do sr. bispo consecutiva a outras, que ja tem havido, de modo
que tenh'amos e su'bsidiemos muitos bispos de Angola, sem
nenhum residir no bispado? Nao devera conservar-se nestas
circunStancias dificeis o 'sr. bispo na sua diocese? Nao se lembra
o ministerio dos resultados de igual licen^a e renunoia do ulti
mo bispo de Macau?
io.° N a presen^a desta serie constante de invasoes e usurpa^oes da propaganda, pela falta da execu^ao da concordata,
e do respeito devido ao real padroado, adquirido pelos titulos
de dota^ao e funda^ao estabelecidos pelos sagrados canones,
e nao por concessoes apostolicas da sa'nta se, e na presen^a do
facto novo e contrario ao direiito eclesiastico portugues do
sr. nuncio, e nesta corte, se estar correspondendo com os prelados ordinarios deste reino, dando-lhes ordens e instru^oes
sem o regio beneplacito estabelecido ha muitos seculos em
Portugal, e renovado pdla carta constitucional, como tem asseverado os jomais sem ate hoje serem desmentidos, pergunto
se o ministerio tenoiona continuar a empregar os meios brandos, ate hoje empregados inutil'mente, ou se cuida em empre
gar meios mais energicos para obter definitivamente a execu^ao
da concordata, que deve ser observada lealmente pelas duas
altas partes contratantes, e o respeito e a posse tranquila do
nosso padroado na Africa e na Asia?
Camara dos pares, 19 de Mar^o de 1866. — Vicente
Ferrer Neto Paiva.
O sr. Marques de Valada:

Enquanto ao que acaba de expor o digno par, o sr. Ferrer,
sem querer antecipar, porque a interpela^ao ha-de ser tra'tada,
quando a sr. ministro da marinha declarar que esta pronto
para responder.
S. ex.a o sr. Ferrer, disse que nao queria surpreender
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o sr. ministro, e mandou por isso para a mesa a nota de interpela^ao. Eu espero pela ocasiao oportuna, e tanto mai's porque
me parece que sem o saber fui por assirn dizer adiante do digno
par, satisfazendo de antemao alguns dos desejos de s. ex.a
aqui manifestados. Eu julguei primeiramente que esta interpela^ao que faz o digno par, o sr. Ferrer, se limitava unicamente
ao nosso padroado da Asia, mas logo que vi que ela se referia
tambern ao de Africa, fiquei muito satisfeito, por ter tido
ocasiao de prestar um servifo a s. ex.a, mandando ha dias para
a mesa um requerimento pedindo ser informado do numero
de missionaries que estavamos tendo em Angola e Congo,
pois certamente nos ha-de surpreender bastante o numero
deles. Queremos conservar o padroado, muito bem, mas para
isso que se cumpram os deveres de padroeiro, nao e um beneficio simples, mas um direito que impoe deveres (como todos
os direitos) aos padroeiros. Por tanto direi novamente que
prestei um servi^o a s. ex.a, e espero ir mais adiante, porque
quern quer conservar os seus direitos deve ser exacto em cumprir os seus deveres. ( Apoiados).
Como deseja o sr. Ferrer, e outros eavalheiros do seu partido que o acompanham, que se sustente o padroado no Oriente
e na Africa, se se nao trata de criar casas onde se eduquem
os missionaries? Isto e obvio e claro a todas as compreensoes.
Por que razao temos medo da reac^ao e dos reactionaries, e ao
mesrrio tempo queremos que o chefe da cristandade nao cure
das almas que estao confiadas a sua guarda e que nos abandonamos?! Nao posso compreender isto! Confesso que estou
ansioso pela interpela5ao. Pe^o desde ja a v. ex.a que me conceda licen^a para tomar nela parte; nao direi que a fa^o minha,
porque posso nao concordar em alguns poritos com o digno
par o sr. Ferrer, mas hei-de admitir algumas das perguntas
de s. ex.a e farei sobre elas as considera^oes que me parecerem convenientes.
F coisa notaVel! Em Portugal logo que uns ministros
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tomam posse dos seus lugares, a primeira coisa que se Ihes
pergunta e se estao decididos a combater Roma e a reac^ao.
Um dos ministros das administra^oes passadas que mais censuras mereceu, e sobre quern reCai'ram mais suspeitas do partido
exaltado, foi o sr. conde de Avila; mas o que e certo e que
aqueles que condenavam a s. ex.a e o eensuravam fortemente,
por nao ter ordenado ao ‘nuncio de sua san'tidade que saisse
imediatamente do reino, vieram depois e nao fizeram nada;
de sorte que as censuras que fizeram ao sr. conde de Avila
cairam por terra, e s. ex.a ficou amplamente, nao direi vingado, porque a sua alma nobre nao deseja vingar-se, mas
completamente satisfeito com a vingan^a que nao tomou.
Quando existiam os morgados, a primeira pergunta aos minis
tros que entravam era se estavam resolvidos a sustentar os
morgados; hoje, que se aca'baram os morgados, ficou a reac^ao,
simbolizada no padroado da Africa e Asia..
Eram e$tas as poucas observances que tinha a fazer sobre
as consideranoes apresentadas pelo digno par, o sr. Ferrer, ao
mandar a sua nota de interpelafao; e reservo-me para tomar
a palavra quando se verificou a interpelanao de s. ex.a, para
o que ja pedi a devida venia a s. ex.a.
O sr. Ferrer: — Pe^o a palavra.
O O rador: — Tambem eu a pe^o para depois de s. ex.a
0 sr. Presidente: — Esta discussao nao pode continuar.
( A-poiados).
O O rador: — Sr. presidente, nada mais direi agora sobre

este assunto.
O sr. Presidente: — [...] Tern a palavra o sr. Ferrer.
O sr. Ferrer: — £ para fazer a V. Ex.a uma pergunta,
porque me acho em grande perplexidade.
A rnin'ha pergunta e: se v. ex.a permite que se discuta
o objecto da miriha interpelanao, visfto que o digno par, o

sr. marques de Valada, fez urn longo discurso contra ela, tendo
eu declarado que nao queria discutir neste momento; e tendo-me limitado a explicar a razao porque quebro hoje o silencio
que tenho guardado acerca da concordata, desejava saber a
ordem do trabalho da camara nesta parte, para responder ao
sr. marques ou ficar silencioso, e nao poder dizer alguem
que nao pude responder aquilo que tao faoil resposta tern.
O sr. Presidente: — A dizer a verdad'e, o sr. marques de
Valada pronunciou algumas palavras fora da ordem, mas parece-me que este incidente nao pode continuar. ( Muitos apoia-

dosy
O sr. marques de Valada: — Pe$o a palavra.
O sr. Ferrer: — Obede^o a insinua^ao de v. ex.a, e cedo

a palavra. Pefo, porem, a urgencia sobre a remessa da nota
de interpdlafao que mandei para a mesa.
DIARIO DE LISBOA, 17 de Mar?o de 1866, p. 814-816.

C A M A R A DOS SE N H O R E S D 'EFU TAD O S
Sessao de 1 6 de Mar^o de 1866

O sr. Presidente: — O sr. Seixas tern a palavra para um

requerimento.
O sr. A . J. de Seixas: — Nao abusarei das estreitas faculdades que v. ex.a e a camara concedem aos deputados que
fazem requerimentos, mas nao obstante esta questao interessar
a todos nos, porque final'mente temos todos aqui as mesmas
obriga^oes corno representantes do pars, a mim interessa especialmente 'porque represento a provmcia de Angola, a qual
diz respeito a mesma questao. Quando ontem acabei de falar
esqueceu-me mandar para a mesa a minha mo^ao; acheia-a

em casa na algibeira, a mesa tambem nao ma pediu, naturalmente por esquecimento, o caso e que nao a apresentei, o que
fago agora, e disto pefo desculpa a v. ex.a e a camara. (Leu).
Sr. presidente, eu voto a mojao do ilustre deputado, o
sr. Antonio de Serpa, pas hei-de pedir uma vota^ao para a
minha, e vote a camara como entender, que de certo ha-de
entender aquilo que for melhor.
Pe^o a camara que tenha a indulgencia de me ouvir ainda
por algum tempo, e sera pouco, porque nao quero de modo
algum sequestrar a palavra aos nobres deputados que estao inscritos, especialmente ao ilustre deputado e meu amigo, o sr.
Silveira da Mota, que julgo ser o primeiro a quern pertence
a palavra.
Direi pois, se querem considerar a questao do Congo isolada com rela^ao aos tres missionaries que para ali foram, que
cssa questao nao vale nada ou e de pequena importanda.
Se me asseguram que atras deste negodo nao esta o interesse mundano de uma grande potencia europeia, e da na^ao
dos missionaries, por exemplo, declaro a camara terminantemente que a questao aca'ba por uma simples portaria, ordenando as autoridades de Angola que nao dem auxflio algum
aos tres missionarios. Com uma simples portaria do ministerio
da marinba e com instru^oes confidenciais as autoridades de
Angola (e ja se ve que nao e minha inten^ao indicar o emprego de meios menos honrosos ou que sejam indecorosos
para nos como nagao), ficamos livres disso a que se chama
invasao do padroado da Africa ( apoiados) ; e declaro a v. ex.a,
que com estes meios esses tres missionarios nao terao ali quern
lhes de auxflios e meios de transporte no interior, e nem quase
sede de agua. Declaro isto praticamente. e se pudesse apostava
a minha cabe^a, ainda que ela vale pouco, e de mais a mais
ja hoje nao ha executes. (Riso).
Mas, como ja disse, a questao que se discute tern liga^ao
com o nosso dommio entre o Ambriz e o Zaire. Podemos nos
20
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ocupar a costa entre o Ambriz e o Zaire? Se podemos ocupa-la,
muito bem, nao tenbamos entao medo dos missionaries, porque
ricam dentro da nossa casa, e podemos fazer deles o que quisermos, e nao queremos senao o que e bom e nobre.
A questao do padroado no Oriente e uma questao muito
diversa desta; escuso de entrar nela agora, mesrno porque nao
sou competerite e habilitado para isso, e outras pessoas com
pratica, e de faculdades robustas, a tern tratado; mas a questao
do Congo nao e a mesma coisa, porque ali nao ha igrejas ncas
para despojar...
O sr. L evy: — £ muito pior.
O Orador: — Ou$o dizer ao meu amigo, o sr. Levy, que
a questao do Congo e muito pior; pois eu insisto cm que essa
questao pode acabar por uma simples portaria, que o governo
tern meios a sua disposi^ao para a terminar, e que os missio
naries, sem serem maltratados por nos, bao-de acabar, se neste
negocio nao ha poder temporal, force e oculto.
Quando o clima nao viesse em nosso auxflio, que e um
auxtlio poderoso com que eu conto, se e que devemos considerar como coisa prejudicial os missionaries que partiram
para o Congo. Para mim, sr. presidente, o caso e outro. Poderemos nos, pergunto outra vez, resolver a questao da ocupa^ao
da costa entre o Ambriz e o Zaire? Se podemos, entao tratemos disso, que essa e que e a questao vital.
Eu nao quero, como ja disse, tirar a palavra a nenhum
dos meus colegas, tendo mesrno ja falado longamente sobre
esta questao na sessao passada, onde a expus como a entendo
e como pude, e onde disse a verdade ate onde se pode dizer,
porque ha muitas coisas, sr. presidente, que nao pude dizer
em publico, sobretudo na questao colonial, que eu conbe^o
em grande parte pela pratica de muitos anos de residencia
e trato com Angola. Teria de entrar em factos, referir-me a
pessoas e a classes, isso e o que nao quero fazer; por isso termino aqui as minhas reflexoes, concluindo com dizer a camara
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que a questao do Congo, isolada, com relagao aos missionaries,
faz lembrar os ultimos dias do imperio bizantino, quando os
iconoclastas, filosofos e defensores de diversas seitas, discutiam
sobre as mais insignificances questoes, enquanto que os barbaros assolavam o imperio, e que Maome II batia as portas
de Constantinopla! A questao do Congo, pe$o perdao pela
comparafao, em rela^ao a nos e isto e nada mais.
Tenbo concluido. (Apoiados . — V ozes: — Muito bem).
Leu-se a seguinte
P R O PO STA

A camara, confiando no governo, e esperando que a ques
tao sobre o Congo tera uma solufao conforme com a dignidade
e direitos da na^ao portuguesa, e que serao por diligencia do
governo removidos os embara^os que se tern oposto a ocupa^ao
da costa africana, desde o Ambriz ao rio Zaire, passa a ordem
do dia. — O deputado por Angola, A . J. de Seixas.
Foi admitida.
O sr. Silveira da M ota: — Cumprindo as prescribes do
regimento comedo por ler a minha mo^ao de ordem. (L eu J.
A questao que nesta conjuntura preocupa os animos significa mais uma usurpa^ao da curia romana, mais um insulto
aos princfpios de direito publico eclesiastico, e aos povos e
liberdade da igreja portuguesa, mais uma espolia^ao do pouco
que nos resta de tantos descobrimentos e conquistas. Se ha
ocasiao pois em que se devam reunir nos mesmos arraiais todos
os partidos e esta,porque se acham em iminente risco a digni
dade nacional, as tradi^oes e as saudades de antigos tempo,
a esperanga e o esteio do futuro.
Nao se trata da cren^a que herdamos, e que queremos
e devemos conservar; trata-se de manter as fronteiras entre o
sacerdocio e o imperio; e e isto tanto mais preciso, quanto de
se confundir o abuso com o erro, a mentira com a verdade,
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o detrimento do direito com o direito, podem muitas vczes
nascer aberrates c desvarios que prejudiquem gravemente
a igreja c o estado. ( Apoiados).
Dois sao os fadtos recentfssimos com que Roma faltou ao
cumprimento dos tratados e violou o nosso direito; o primeiro
diz respeico as restri^oes com que se procedeu a confirma^ao
do bispo de Macau; o segundo refere-se a ter o sumo pontifice
constitufdo o reino do Congo em prefeitura apostolica, desmembrando-o da jurisdi^ao do bispo de Angola e Congo.
Quanto ao primeiro facto direi poucas palavras, quantas
julgue bastarem para a breve exposigao do assunto; e fa^o-o
nao so pela mtima conexao que existe entre esses dois factos,
mas ate porque ja tern sido tratado promiscuamente em ulteriores (20) sessoes, e porque o governo se declarou apto para
responder.
Quanto a questao do Congo ainda e mais injusto o procedimento da curia.
O territorio do Congo nao e tao nosso como esta terra
que pisamos, e para a qual ja receio que dentro em pouco Roma
mande tambem vigarios apostolicos, esta contudo debaixo da
nossa suzerania. Razoes de justi^a universal, colonials, direito
publico confirmado pelos papas e reconhecido pela Europa, sao
os nossos titulos a esse senhorio. Alcan^amo-lo, quando hasteavamos por toda a parte a cruz e estabeleciamos em redor
dela uma transforma^ao social, ao passo que as outras na^oes
catolicas, entretidas em lutas feudais, se esqueciam de que Ihes
cumpria derramar pelo mundo o cristianismo e a civilizagao.
Depois essas na^oes herdaram da nossa incuria e do nosso infortunio muito do que possuiamos, mas sera esse facto, consu(20)

Ulteriores:

Lege:

anteriores.

mado c irremediavel, motivo procedente para abandonarmos
agora o resto?
Nao, sr. presidente! De certo nao! Neste caso, porem,
se deveras queremos conservar as colonias, como podemos e e
nosso dever impreterfvel, se desejamos povoar e civilizar, condifoes indispensaveis para as manter; se finalmente acreditamos que Portugal possa ainda ser, numa epoca mais ou menos
proxima a metrbpole de urn poderoso e rico imperio ultramari'no, nao havemos de desprezar a influencia religiosa, sem
duvida eficaz e poderosissima, e muito menos entregar o nosso
direito, as benevoleneias que nos criou o passado, as esperan^as
que nos promete o futuro, a uma na^ao estranha, e cujos
interesses estao, neste ponto, em antagonism© com os nossos.
Apreciando agora a questao a luz do interesse ca'tolico,
vemos que a corte de Roma, alem de ferir as doutrinas tanto
civis como canonicas que marcam a temporalidade dos direitos
do padroado, procede a desmembra^ao de uma diocese sem
ouvir o respectivo prelado, nem o dlero, nem os fieis do territono desmcmbrado, o que e absolutamente contrario a disciplina da igreja.
Dir-se-a que o governo portugues nao tern desempenhado,
como lhe cumpria, as ©brigades de padroeiro, nem tern provido
a que as igrejas do ultramar tenham parocos e missionarios
suricientes para doutrinarem na cren^a catolica as populates
barbaras. Supondo isto exacto, e creio que em parte o e, cabe
de certo ceinsura aos que nao tenham feito quanto dos poderes
publicos depende em favor dessa necessidade urgentissima, e
e sobretudo para lamentar que nao tenha ainda aparecido por
parte do governo uma justifica^ao completa em resposta as
graves acusa^oes aqui francamente levantadas em uma das
anteriores sessoes pelo ilustre deputado o sr. Levy, sobre os
estorvos apresentados a alguns padres portugueses, que espontaneamente se tern oferecido para missionarem no ultramar.
Mas ainda neste caso perguntarei eu se o nobre impulso

He propagar o evangelho nao pode porven'tura conciliar-se com
o respeito a proprieHade alheia, e em direitos inalienaveis de
soberania? ( Apoiados) .
Se esses missionaries franceses eStivessem dispostos a desbravar os terrenos safaros da ldolatria so com o intuito de pro
mover a religiao de Cristo, ter-se-iam sujeitado desde logo a
jurisdigao do prelado portugues (21), praticando assim urn acto
perfeitamente em harmonia com a virtude crista da humildade,
e nos deviamos recebe-los como irmaos; o segredo, porem,
com que se resolveu este assunto, o estabelecimento da prefeitura apostolica no Congo, a desmembragao da diocese, a preterigao absoluta do governo portugues e do bispo de Angola,
e finalmente o ser-nos comunicado tudo isto, nao pelo nunao
de sua santidade nesta corte, como era natural, mas pelo representante de tuna nagao estranha, sao factos que parecem
indicar que nao e so o zelo apostolico que conduz esses mis
sionaries, mas que serao tambem influencias politicas e consideragoes mundanas, justas sem duvida, segundo o meu
modo de ver, mas altamertte ofensivas dos nossos legitimos
interesses. ( Apoiados).
Nao podemos pois ceder, nao o devemos fazer, nao consente que o fagamos o patriotismo sincero que existe em todos
os partidos!
Ha nos factos que se tern mencionado uma invasao do
padroado portugues, uma ofensa a integridade e independencia da nagao, e especialmente um sintoma tristissimo quanto
ao futuro das nossas coldnias; e isso exige pelo menos toda
a solicitude, se e que nao provoca uma justa indignagao.
Que convira, porem, fazer? Por um lado deve o governo
reclamar urgentemente a Roma, com moderagao mas com
firmeza, com prudencia mas inflexibilidade, e se as provas e

(21) C ’est tres justement ce qu’ils ont fait.

as razoes nao bastarem, se apesar de tudo quiserem sujeitar-nos
a condifoes deshonrosas, deve recorrer entao aos remedies extremos, a esses aetos a que me persuado que por ora as circunstacias nos nao constrangem, mas a que nao se podera
faltar quando a dignidade do pais os requerer.
Por outro lado releva tratar da manutenpio das igrejas e
missionaries em todas as nossas possessoes, embora a custa
de sacrificios pecuniarios, sacrificios que de boa vontade devem
ser feitos por essa nobre e santa empresa, em que interessam
simultaneamente a religiao e o estado.
Tera o governo actual encetado esse caminho? Sem hesitafao digo a camara que me parece que nao. ( ApoiadosJ.
Quanto ao servi^o edlesiastico no Ultramar, e realmente
deploravel o estado de desleixo e abandono a que se tern descido, e tudo denuncia que nao se trata de por termo a esses
males.
Quanto as nossas rela^oes com a curia, segundo me foi
possivel depreender do oficio que na ultima sessao s. ex.a o
sr. conde de Castro leu rapidamente a camara, o governo nao
reclamou energicamente, como the cumpria, e limitou-se a
um simples protesto vao, como todos os protestos, e que a
corte de Roma mandara juntar ao enorme acervo de papeis
inuteis. ( Apoiados).
E note-se bem, nao acuso, nem directa nem indirectamente
o governo de conivente com os pianos assustadores que antevejo; nao digo que o ultramotanismo tenha para esse £im adeptos, amigos ou instrumentos nas regioes do poder, mas estou
deveras convencido de que para lutar com Roma e preciso ser
forte, e francamente nao reputo o actual gabinete capaz disso.
Muito mais poderia dizer, mas pareoe-me ter dito sucintamente
quanto basta para justificar o voto. No pouco mesmo que disse
sei que afastei talvez de mim as simpatias de ailguns homens,
cuja pureza de inten^oes respeito, cujas virtudes civicas aprecio, e que todavia tern concorrido com os seus infundados

receios para mais de uma vitoria alcan^ada nesta terra pela
reacfao ultramontana. Mas que importa? Acima dessa popularidade, embora lisonjeira, esta de certo a verdade, e essa
disse-a tal qual ma traduziu o meu espirito.
Terminando, agrade^o mais uma vez a camara a estrema
benevolencia com que se dignou ouvir-me.
Vozes: — Muito bem, muito bem.
Lettse a seguinte
PR O PO STA

A camara, persuadida de que nos actos da curia romana,
tanto com respeito as restri^oes com que se procedeu a conrirma^ao do bispo de Macau, como com referenda ao estabelecimento da prefeitura apostdlita no Congo, existe uma usurpa^ao do nosso padroado e uma ofensa a dignidade do pais,
deixa ao governo o proceder como Ihe cumpre, e passa a ordem
do dia. — Inacio Francisco Silveira da Mota.
Foi admitida.
O sr. F. M . da Costa: — Mando para a mesa um parecer

da comissao de regimento.
O sr. Martens Ferrao: — Sr. presidente, mando para a
mesa a minha mo^ao de ordem.
«Proponho que na mo^ao do sr. Serpa, onde se diz — os
direitos da coroa portuguesa — se diga — os direitos do pa
droado da coroa portuguesa.y>

Sr. presidente, pela primeira vez £a$o uma mo^ao sem si
gnificance especial, mas unicamente para conservar o lugar que
me competia na inscrinao sobre a materia, a fim de nao ficar
preterido. £ este o unico fim da minha mo^ao.
Sr. presidente, eu entro na questao com a publicidade
que ela tern tido, mas acomodarei o que tenho a dizer as conveniencias que se devem guardar numa questao diplomatica
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que apenas comefou a ser tratada! Nao sei se, pendente esta
questao de corte a corte, deveria ter a publicidade que tem
ddo; devena dizer-se aqui tudo quanto se disse; deveria ter-se
lido tudo quanto se leu. (Apoiados). Mas o facto e que se fez,
e se eu a isso me refiro, nao e para censurar, mas e unicamente
para que nao fique servindo de aresto; para que se nao pense
que em Portugal as questoes diplomaticas pendentes de na^ao
a na^ao sao tra'tadas publicamente, com todas as suas mais
minuciosas circunstancias. A diplomacia tem hoje publicidade,
mas e findas as negociafoes, ou rotas elas. Eu, sr. presidente,
registo o facto, nao o censuro nem o louvo, registo para que
nao sirva de exemplo.
Qua! e, sr. presidente, o estado da questao? Consta ou e
certo, que a santa se criou no propriamen'te chamado reino do
Congo, uma vigaria apostdlica desligada do bispado de An
gola; a confiou a missao fraincesa, e que esta enviou para ali
pelo pofto de Lisboa tres missionaries. O governo reclamou
e protestou perante a santa s£, e deu ordens sobre este assunto
as suas autoridades em Angola, ordens que aqui foram lidas.
Este e o estado actual do facto, ou an'tes a hstoria dele,
conforme aqui foi apresentado.
Qual e o direito, e quais sao os deveres de Portugal? Este
e o ponto sobre que vou dizer a minha opiniao com a isen^ao
e com a franqueza que devo e que uso.
O direito do padroado portugues no Congo e certo, e incontestavel. Eu nao ligo nem fa^o dependence, como neste
debate foi dito, o direito do padroado da domina^ao efectiva
ou da suzerania. (Apoiados). Temos direito de padroado onde
nunca rivemos nem suzerania nem dommio; sao direitos, e sao
factos completamente distintos. O direito de padroado no
Congo come^ou tendo Portugal ali unicamente missoes; a sua
constitui^ao data das bulas de Gregorio XIII ( I 577)> e de
Clemente VIII (15 9 6 ), e espeaalmente desta ultima, pela
qual foi desmembrada do bispado de S. Tome a regiao geral3*3

mente chamada Congo, ou Guine meridional, e que compreeende as quatro regioes do Loango, Congo, Angola e Benguela, constituindo de todas elas o bispado de Angola. Nessa
bula expressamente se menciona o padroado do Congo prb
priamente tal, onde suposto Portugal nao tivesse dominio,
tinha estabelecido uma larga e importante missao.
Em Angola e Benguela o nosso dominio e certo, e efectivo.
Ao norte do Ambriz, no Congo, nao temos dominio efectivo,
embora o devemos ou possamos ter. Creio que o nosso domi
nio chega ate a linha de demarcajao, mas a efectividade dele
e que nao tern af chegado, e a foz do Congo ou Zaire ainda
esta por ocupar por nos. Essa ocupa^ao seria um facto impor
tante, de que as administrates se deveriam ocupar. ( Apoia dos).

No Congo prbpriamente dito tivemos suzerania firme e
radicada em outras epocas, disputada rnais tarde; e ultimamente em 1859 ou i860, sustentada numa guerra imprudentemente empreendida e pouco frutuosa, que nos nao deu o
resultado que se deveria esperar.
O padroado criado expressamente pdlas bulas a que me
referi foi-o a tftulo perpetuo, determinando-se que qualquer
deroga^ao que dele se quisesse fazer seria nula; formula usada
em todas as concessoes de padroado perpetuo por tttulos analogos. O padroado do Congo, prbpriamente tal, foi-nos concedido a tftulo de funda^ao e de dota^ao, quando Portugal
tinba naquelas paragens uma larga missao, que ali levara com
a cruz e com a fe os rudimentos de uma civilizagao, hoje pode
dizer-se perdida naquele pais. De tao grandes trabalhos, de
tantos sacriffcios, de zelo too vivo, so restam as rufnas de alguns
templos, triste demonstra^ao de que ali se perdeu a civilizafao
e a fe, que come^avamos a plantar. Hoje, depois da guerra de
i860, creio que conservamos naquelas paragens uma pequena
esta^ao. Qual e pois o nosso direito? £ que Portugal tern o
ditei'to do padroado do Congo, por um tftulo perpetuo e irre-
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vogavel, e que por isso nao podia nem pode ser privado dele
sem ser ouvido e sem conven^ao expressa em que esteja de
acordo. Este e o estado do nosso direito. O governo protestando e reclamando contra o facto oCorrido obrou dentro do
direito, cumpriu o seu dever, porque deve manter o direito da
coroa ileso pelos meios ao seu alcance. ( ApoiadosJ. Este e o
lado do direito. Mas qual e o do dever? £ mister dizer a verdade toda. Nao se pode sustentar perante uma assembleia de
homens iluStrados que a urn direito desta ordem, certo e
irrevogavel, nao correspondam tambem deveres certos e impreteriveis. Se aquele direito teve e tem por origem a funda^ao
e a sustenta^ao naquelas terras do principio da civiliza^ao
crista, o dever impretenvel do padroeiro, por esse mesmo trtulo,
e sustentar ali a fe e o desenvolvimento dessa civiliza^ao por
meio de missoes organizadas. ( ApoiadosJ.
O direito do nosso padroado e irrevogavel, mas e tambem
oneroso.
Como irrevogavel nao pode haver priva^ao dele sem acordo
previo; mas como oneroso nao podemos, enquanto o quisermos
reter, abandonar os seus encargos. Nao se poderia dizer pe
rante a Europa que Portugal tem padroado em regioes fora
do seu dommio efectivo, que o quer manter como tal, mas
que nao quereria por outro lado, empregar os meios neces
saries para desenvolver a civiliza^ao. Nao se pode sustentar,
digo, perante a Europa civilizada, o direito de Portugal ao
padroado, sem a par desse direito se mostrar que o padroeiro
pratica os deveres e obriga^oes que esse direito lhe impoe.
Proibir absolutamente missoes e nao as fazer nao e coisa que
possa defender-se. Portugal 'tem o direito exclusive de missionar nas regioes estranhas sujeitas ao seu padroado, mas esse
direito nao e nem pode ser o de impedir a propaga^ao da
civilizagao pela religiao. Esta e a parte onerosa do padroado.
Se o governo reclamou, a sua reclama^ao deve ser acompanhada de sinais de padroeiro.
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Mas para mim o mais importante e a segunda parte da
questao. Eu coioco-a claramente. O que pensa o governo ou
a camara acerca da civiliza$ao das nossas colonias, e das regioes limitrofes onde exercemos direitos? Esta e para mim
a questao vital.
Portugal ou ha-de tratar dos costumes e da religiao nas
terras do seu padroado alheias ao seu dommio, ou ha-de abandonar esse encargo e com ele o direito.
Nas suas colonias ou ha-de tratar delas, ou prepara a sua
perda; sao tristes verdades que e precise dizer. Esta e a questao
complexa que e mister por perante o pais com todo o desprendimento; desprendimento que eu me prezo de usar sempre nesta casa, porque nao falo em nome de nenhurn partido,
ralo em nome das minhas conviefoes.
Eu ponho esta questao bem claramente no campo da
civilizagao e no campo dos interesses do pais.
Se os nossos governos abandonarem o exercicio do pa
droado nos paises em que nao temos domina^ao efectiva, a
consequencia sera que nurna epoca mais ou menos proxima
perderemos esse padroado. Pois por que temos nos perdido
o padroado em muitas regioes onde o tmhamos? Porque nao
o exercemos aonde tmhamos direito de exerce-lo. De um estado
de permanente abandono relativamente a uma concessao que
nos foi feita por titulo de funda^ao e de dotagao, dota^ao que
nao pode deixar de ser permanente, porque envolve em si
o desenvolvimento e o progresso da £e, qual pode ser a con
sequencia? Ha-de ser forfosa e inevitavel a perda.
Para mim a questao do padroado, nos parses mesmo em
que nao temos dommio efectivo, em que so temos suzerania,
como por exemplo no Congo, ou em que nem essa mesma
suzerania temos, como em muitas pontos da Asia, e uma
questao importante. £ preciso resolvermomos a corrtinuar na
satisfafao dos encargos que o direito do padroado nos impoe
com relafao a esses paises, ou entao abandonarmos esse direito.

Quanto a mim esta questao e de maximo interesse para
nos, nao so em relafao a historia, e um povo que tem historia,
que tem recordapes que Ihe servem de gloria, nao deve deixar
perder os trtulos que a atestam, mas prineipalmente em vista
do princi'pio da civilizajao e das consequencias que desse principio derivam — consequencias de administrate e conse
quencias economicas. As nossas colonias nao valem so pelo
que produzem em si. Da mesma sorte que um pais colocado
no centro da Europa civilizada nao vale so pelo que produz
em si, mas pelas rela^oes que mantem com os outros paises,
assim tambem as colonias nao valem so pelo que produzem
em si, mas valem muito prineipalmente pelas relates com
os povos limi'trofes, pelo comercio que sobre eles fazem. Estas
relates nao se eStabelecem sem que exista a Iuz da civiliza^ao,
e a civilizafao so e levada ao centro dos paises selvagens pelo
meio da fe, porque so a fe e que tem o poder suficiente, sobrenatural mesmo, de preparar homens que se dediquem ao trabalho improbo de doutrinar, atravessando sertoes, entregando-se a toda a casta de privates, expondo a vida a mil perigos
dos homens e dos climas, unicamente pelo principio da propagagao das suas cren^as. (Apoiados). Este e o poder maravilhoso da fe religiosa em todos os lugares e em todas as
epocas.
A doutrina^ao da fe e o principio que tem precedido
sempre a civiliza^ao nos povos barbaros e selvagens. A doutrina^ao da fe crista e e tem sido sempre ali a locomotiva da
civiliza^ao, o primeiro elemento, e ainda o mais barato, de
difundir as suas primeiras luzes.
Esta questao, sr. presidente, nao pode ser indiferente
para com um pais colonial, e Portugal e e deve ser na minha
opiniao um pais colonial. O padroado nas regioes nao sujeitas
ao nosso dominio, mas limitrofes das nossas colonias, debaixo
mesmo do ponto de vista economico e de administrafao, nao

e um elemento indiferente. Nenhuma na^ao o tern considerado de pouco valor, nao o consideremos nos tambem.
Conhecemos todos a importancia que a Franca da as
suas missoes; como lhe prepara os elemeritos no pais, como
as sustenta fora com o sua bandeira.
Se na Cochinchina l'he martirizam um missionario, leva ali
as suas armas, faz respeitar o nome frances, conquista uma
provmcia e funda uma rica coldnia. Se a China poe em torturas os religiosos franceses, ela atravessa com o seu exercito
ate Pequim, e firma ali a preponderaincia francesa. Mas para
nos sustentarmos as nossas missoes da Africa nao sao necessarios estes sacriffcios; pequenas formas bastam para manter o
respeito do nosso nome.
Todos tern lido a importante obra do Dr. Livingstone.
Pois ali se ve como de atravessou os sertoes da Africa ocidental, com poucos companheiros e por parses nunca visitados;
como em alguns daqueles povos selvagens achou, pode dizer-se
mesmo agazalho; como passou inco'lume por entre muitas
hordas errantes, e como seria possivel atraf-las a um comercio
com os povos civilizados. E note-se ainda que os maus habitos
da escravdao nao fizeram senao criar odios dos povos do inte
rior contra os das costas, e afugenta-los por isso do seu trato,
e esse receio ainda nao passou de todo.
Dissipadas essas preven^oes, a civiliza^ao na Africa encontra muitas facilidades. Mas a civiliza^ao na Africa e a civiliza^ao principalmente pda missao, para isso e necessario preparar os missionarios, e e isso que nos nao fazemos. Seria
absutdo querer neste ponto apartar-nos do que fazem todas
as na^oes coloniais.
Todos conhecem o excelente seminario das missoes estrangeiras de Paris. Seminario completamente secular, convementemente dotado, onde se prepara'm missionarios cheios de ilustra^ao e de zelo, que dali vao sem repugnancia levar a luz do
Evangelho a longinquas regioes, e onde recolhem quando

vokam delas para preparar aqueles que devem ir continuar
a sua obra. So neste seminario se encontram de trezentos a
quatrocentos alunos. Nos nao temos nada semelhante.
O que e necessario nestes estabelecimentos de missoes e
que o missionario, terminada a sua missao, tenha aonde voltar,
encontre easa que o rece'ba, companheiros com quern viva e a
quem instrua.
Nos temos o seminario de Cernache dedicado a missoes,
mas deixamo-lo num completo abandono! Assim sem elementos a missao e impossivel, e sem elas a perda do padroado
sera inevitavel. (Apoiados).
Sobre este ponto a resolufao do governo, ou antes do pais,
deve ser definida.
Ou nos tratamos do padroado, ou se nao o fazemos, perdemo-lo irremediavelmente; e com ele perdemos o mais poderoso meio de influencia para as nossas colonias.
Ou nos tratamos da civiliza^ao das nossas colonias, civiliza^ao pela administra^ao e pela religiao, ou preparamos a sua
inevitavel perda num futuro mais ou menos proximo, como
ja disse.
Esta e que e a questao que eu muito francamente ponho
ao governo do pais. ( A-poiados). Este e o ponto mais importante desta questao. a que ninguem tern direito de ser indiferente.
Foi este o segundo ponto da questao que eu me propuz
tratar, e sobre que e preciso ter politica e ideias definidas.
Eu levanto ainda uma outra questao. £ a prbpriamente chamada questao colonial, e levanto-a aqui, potque para mim
e ela vital para o pais. ( Apoiados).
Eu tenho o triste presentimento de que nos, se nao trata
mos da civiliza^ao das nossas colonias, promoveremos a sua
perda numa epoca aproximada ( apoiados), e creio que a perda
delas, ou seja pela usurpa^ao ou por mdio da venda das mais
importantes, seria num futuro bem proximo um elemento
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de ruina e de decadencia para a patria. (Apoiados). Falo neste
assunto, porque ja aqui foi tocado nesta discussao.
Tenho opinioes definidas a este respeito, tenho-as sempre
apresentado e estimo ter ocasiao de o fazer agora.
Segundo o meu entender e coisa de grande importancia
para o pats conservar centros de comercio e de influencia portuguesa nas vastas regioes a que se prepara urn futuro proximo.
Eu julgo que grande conveniencia ha-de resultar para
nos de conservarmos as nossas colonias da Africa, e de desenvolvermos at a civiiiza^ao e comercio, sera um dos mais poderosos elementos de riqueza para o pais. N a minha opiniao
aquelas colonias podem ter um futuro prospero muito proximo,
e so por si podem elas com um bom regime elevar a na^ao.
Nos nao tiramos resultado das colonias, porque nao as
adaministramos convenientemente.
Estamos em vespera de um grande facto na historia do
mundo, o corte do istmo de Suez. Qual e o futuro da nossa
Africa oeidental, cortado aquele iscmo? 'A Africa oriental
passa por esse facto a circunstancias e relates comeraais com
a Europa completamente diferentes daquelas em que actualmente esta, e esse futuro esta proximo, e eu pergunto: esta
Portugal preparado para esse grande acontecimento? Prepara
naquela vasta colonia o que e necessario para tornar os seus
pontos importantes, centro desse comercio futuro? ( Apoiados).
E adquirem assim o desenvolvimento de que sao capazes?
£ esta uma aka questao de administra^ao, para que eu
chamo a aten^ao do pats, porque nao ha-de ser depois de o
comercio ter preferido centros diferentes que havemos de procurar entao levantar aquela colonia. Mas para este preparo,
sabe-o a camara, as missoes sao o primeiro elemento.
Nao se diga que a questao colonial depende da grande
populafao da mae-patria; e um erro prender uma com a outra
questao.
A Holanda nao chega a ter 4 000 000 de habi'tantes, e
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tem de subditos em colonias mais de 20 000 000 de almas.
A Holanda despende com as suas colonias, e despendeu muito,
mas tira resultados delas que proporcionalmente nao tira nenhuma outra na$ao. A Holanda tira das suas colonias da Java
mais de 20 000 000 de florins livres de todas as despesas,
quer dizer, cerca de 50 000 000 de francos, liquidos de todas
as despesas.
A questao das colonias, principaknente da Africa, nao e
para mim questao de coloniza^ao europeia. A ac^ao europeia
e ou deve ser unicamente a ac^ao directora e nada mais. A coloniza^ao nas nossas colonias da Africa ha-de ser feita pela
civiliza^ao dos indfgenas, pelas boas relates com o interior,
pelo trato sucessivo que ele va tendo com o povo civilizado
das costas. £ civilizando e atraindo a popula^ao selvagem, dando-lhe habitos de vida domestica, criando entre eles os habitos do
trabalho e a familia. £ assim que se ha-de resolver a questao
da colonizagao nas nossas colonias da Africa. ( A-poiados).
Pretender resolve-la pela emigra^ao e coloniza^ao europeia,
e quanto a mim um erro, pela grande dificuldade do desenvolvimento da ra^a branca naquelas regioes. A esta pertence
a direc^ao.
Nao ha, sr. presidente, um so tipo para a admini Strata 0
das colonias. As colonias sao administradas conforme as suas
circunstancias. Nao e u'm so o tipo holandes, espanhol, ingles
ou franees.
A Inglaterra por muito tempo teve parte das suas colo
nias entregues a uma companhia; as circunstancias variaram,
mudou de sistema. A Holanda teve colonias entregues ou
sujeitas a companhias; as circunstancias mudaram, mudou o
sistema. N a Inglaterra o sistema colonial e conforme o desenvolvimerito que em cada uma delas se encontra, tudo depende
das circunstancias especiais e progressivas de cada uma das
suas colonias, e por isso que ali se encontram variadissimas
formas de administra^ao, e que cada coldnia vai passando pro12/
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gressivamente de um para outro sistema. Pode dizer-se que
cada grupo de colonias inglesas e regido por um sistema di'feren'te; mas a prosperidade encOn'tra-se em todas ou quase todas.
Com a Hdlanda sucede o mesmo, nao ha um regime uni'forme
para todas as colonias daquele pais; nem o regime delas e o
regime ingles. O mesmo sucede em rela^ao a Espanha, que
nem segue o sistema ingles, nem o holandes, e oxala que as
nossas coldnias estivessem na situa^ao em que se acham Cuba
e as Fili'pinas.
A Franca que hoje emprega todos os esfor^os para se
tornar verdadeiramente colonial, nao as afere a todas pelo
mesmo tipo, nao tern para todas um mesmo sistema, unico
e exclusivo; vai adoptando diferentes sistemas conforme o
andamento su'cessivo que elas tern tido. Ainda ha poucos dias
que esta questao foi agitada no parlamento daquele pais.
Sr. presidente, o que e necessano para nos e assentar num
sistema. Nao pode ser variar constantemente de sistema atbitrariamente, ou nao estabelecer sistema algum, e estar a legislar sem conhecimento das circunstancias especiais de cada
uma das nossas colonias, o que e o pior mal. ( Apoiados).
fs necessano estudar a questao das colonias, e de cada uma
delas, cOnforme as circu'nstancias, apropriar o regime que lhe
convier, mas executa-lo fidlmente com perseveranfa e com
for^a, e o resultado nao ha-de ser tao tardio quanto se supoe.
Sena mister para isso que nos fossemos uma excep^ao ao que
tern sucedido nos outros paises.
Esta questao para mim e vital. Nao e so a questao do
padroado, onde nao temos dominio ou onde temos apenas
suzerama, que deve prender a aten^ao da camara, e lgualmente e principalmente o desenvolvimento proprio das colo
nias. (Apoiados). £ mister tratar tanto de um como de outro
ponto, porque eles ligam-se, confundem-se, se queremos continuar a seu pais colonial, e eu creio que o devemos querer ser.
Nao digo mais sobre a questao. Seja-me permitido, po322

rem, dizer ainda algumas palavras a respeito de observances
que fora'm feitas no debate.
N a minha opiniao o governo fez bem mandando que os
missionarios fossem acolhidos com todas as atennoes pelas autoridades portuguesas, e fez bem, nao tanto por eles pertencerem
a uma na^ao poderosa e amiga, mas sim para mim por uma
razao superior a esta. £ sempre respeitavel o homem que pelos
impulsos da sua fe, por uma dedica^ao superior, pelo zelo
religioso, iarga tudo para levar a palavra de Deus e os principios de sua cren^a aos povos deserdados da civiliza^ao e da
moral evangeliea; que vai embrenhar-se nos sertoes com sacrifrcio da propria vida, abandonando as amenidades da Europa,
para propagar ali, a custa de improbos crabalhos, a fe e a reiigiao! ( Apoiados).
O homem que pela sua fe faz sacrificios desta ordem, que
pratica assim, merece a considera^Eo e o respeito de todos.
Aqueles missionarios vao para a Africa prestar, com sacrificio
seu, servi^os a fe, a religiao e a civi'lizanao, isto basta para
merecerem o respeito publi'co. Nao sei se eles conhetem o
nosso direito, ponho essa questao de parte completamente.
Ela prende de governo para governo, mas nao de individuo
para os governos. A missao re1ligiosa nao preindeu nunca o
individuo, e urn facto e uma verdade historica. Nos sabemos
que a propaganda religiosa tern sido feita quase sempre contra
vontade do ‘poder. As rela^Ses que prendem de governo para
governo , de pais para pais, nao prendem, nesta ordem de
ideias a que me estou re'ferindo, os indivfduos. A dedica^ao
religiosa que 'leva ate a missao neStas circunsta'neias nao pode
ser senao o resultado de uma fe muito viva, e por isso de urn
elevado espirito; e esse merece e deve merecer sempre a con
siderate de qualquer governo. ( Apoiados). Mas disse-se que
as leis antigas determinavam que os missionarios estrangeiros,
ainda sujeitando-se a jurisdinao do prelado diocesano, nao
pudessem missionar nas terras do nosso padmado na Africa,
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e que sendo ainda hoje essas leis vigentes, o governo nao podia
sem o concurso do parlamento dispensar nelas para permitir
aquelas missoes sujeitas mesmo aos [prelados] diocesanos.
Eu discordo fundamentalmente desta doutrina, por duas
orde'ns de razoes: primeiro, porque 'em rela^ao ao regime e aos
negocios das colonias as faculdades dos governos sao muito
mais amplas, do que em rela£ao aos negocios internos do pais.
Se julgassemos os governos assim presos no regime das colonias pelas disposi^oes avulsas e pouco importances 'hoje, que
passaram do antigo regime, a administra^ao colonial seria
quase lmpossivel. Aquelas faculdades sao de sua natureza
faculdades do executivo.
Mas ha mais: no antigo regime o executivo e o legislative
estavam concentrados no mesmo poder. As leis da'quela epoca
abrangiam por isso esses dois campos sem a distin^ao que hoje
vai da materia legislativa a regulamentar; materia legislative
e materia regulamentar encontram-se reu'nidas a cada passo
naquelas leis, e mormente nas relativas ao u’ltramar. O que
e regulamentar nessas leis nao derogadas hoje, pertence incontestavelmente as a'tribui^oes administrativas do governo. A
camara sabe que esta opiniao e partilhada em rela^ao mesmo
as leis 'feitas depois da separa^ao dos poderes do estado, por
escritores muito notaveis, entendendo que o que em qualquer
lei se encontrar de regulamentar pode ser alterado pelo governo
independentemerite da ac^ao ou concurso legislative. Eu nao
dou a esta doutrina a mesma amplitude, mas em relafao as
leis anti'gas, quando os poderes estavam confundidos, e principalmente em rela^ao as an'tigas leis do regime colonial, aquela
opiniao e para mim incontestavel. ( Apoiados).
Sr. presidente, eu nao aceito tao pouco a mo^ao do meu
ilustre amigo, o sr. Levy, e nao a aceito para mim, por uma razao constitucional. Acho que a mo^ao poe de parte completamente o governo e eoloca a camara em frente do pais com
quern tern de se tratar. Este e o verdadeiro valor da mo^ao. E de

duas coisas uma: ou a mo^ao nao tern valor e significa^ao
alguma, e por isso eu nao a votana, ou tem uma verdadeira
significa^ao e um verdadeiro valor, e entao as suas consequencias irao mais 1'Onge do que o conveniente. Se a camara
tomou a si esta questao, poe de parte a ac^ao do governo e
assim a direc^ao deste assunto torna-se impossrvel. £ este o erro,
na minha opiniao, do camiriho que este debate tem levado,
estando tomo esta a questao pendente, ou antes tendo comefado agora a ser tratada. Desculpem-me os ilustres deputados
que tem uma opiniao contraria. A diplomacia, repito-o, tem
hoje grande publicidade, mas e terminadas ou rotas as negocia^oes, mas pendentes elas, nao. Se ha pouco a Italia e a Espanha publicaram notas primeiro mesmo que as enviassem ao
seu destino, nao eram elas comedo de negotiates, nem coisa
que com isso se parecesse; foi sim um desforfo de corte a
corte, de governo a governo, sem nenhum outro resultado
nem seguimento. Ainda ha pouto o disse o governo espanhol
no parlamento, e o general la Marmora no parlamento italiano.
Nao aceito por isso a mo^ao neste sentido, e ainda porque nos
poderia desde ja levar a consequencias mais graves em rela^ao
ao representante da corte de Roma.
O meu ilustre amigo nao recuou peran'te estas considera
te es, a mo^ao por isso com rela^ao a s. ex.a pode ser logica.
O ilustre deputado disse, conforme vejo num extracto que julgo
fiel:

«0 sr. ministro sabia que por um nuncio da santa se
nao ter posto luminarias em um certo dia, fora mandado sair
de Portugal. Sabia que por factos menos importantes do que
aquele que hoje se da, os nuncios da santa se fora'm mandados sair e interrompidas as relates, e com tanta juStifa que
a propria curia romana entendeu dever tratar de as abrir.
((Nao propunha alvitre algum, mas fazia uma pergunta
ao governo. Entendra o sr. minrstro que depots de ataques
tao repetidos a nossa dignidade, devia haver para com a curia
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de Roma demonstra^oes menos severas das que houve em
tempos antriores por adtos menos im'portan'tes?))
Esta questao tern sido aqui trazida muitas vezes, e mister
poJla a dlaro; preciso sobre ela dizer a minha opiniao desprendidamente.
A diplomacia moderna, sr. presidente, e muito diferente
hoje do que era ha um secu'lo. Nessa epoca era frequente ver
as najoes entregar os passaportes aos representan'tes daqueles
com quern tinham corttesta^oes, isto ainda em desinteligencias
de menor importancia. Hoje ninguem ignora que mandar os
passaportes a um represen'tante de uma corte estrangeira e um
formal e positivo rompimento, e uma declara^ao de guerra.
A diplomacia dos tempos modernos tem-se amenizado,
tern adquirido outras maneiras, outra delitadeza mes'mo. Ja vi
pedir aqui que se rompessem as relates com Roma, que se
mandassem os passaportes ao seu representante. Pendente essa
questao, foi ao poder a parcialidade politica que o aconselhava,
e nada fez; e um facto que convent registar e ter presente.
Resolufoes desta ordem nao se tomam sem razoes muito 'fortes
e muito justifidadas.
A Franca teve ha poucos anos uma queixa contra o repre
sentante da corte de Roma, em Paris; pois nao o fez ausentar,
nem ele se ausdntou.
O tempo nao passa debalde, e as recorda^oes da historia
de um pais nao significant que se devem repetir os mesmos
factos.
Pois seria hoje admissivel o que se praticou na epoca
do Senhor D. Jose I na questao a que se referiu o i lustre deputado? Entao o nosso enviado em Roma, retirando-se dali, mandou por na porta da igreja de Santo Antonio dos portugueses
um edital, mandando que todos os portugueses residentes em
Roma saissem daquela cidade. Pois hoje pratica-se isto entre
as najoes de uma civiliza^ao apurada? De certo que nao.
Mas nao se diga que o nuncio foi naquela epoca mandado
326

sair de Lisboa, porque nao pos luminarias num dia festivo;
desfigura-se a historia apresentando assim o facto isolado.
Quem admitiria hoje fazer sair do reino o representante de
uma na^ao, porque nao pusesse luminarias num dia de festividade publica! Aquele facto foi entao considerado como a ulti
ma manifesta^ao do prelado contra o governo de Portugal; isto
mesmo se acha expressamente dito nas notas pro-memorias
que foram apresentadas naquela epoca. As rela^oes do governo
ja se achavam cortadas com o nuncio, e tanto assim que nem
parte lhe foi dada do consorcio da princesa da Beira, e foi
por esse pretexto que ele deixou de por as tais luminarias.
Eu tenho lido a colec^ao importante dos documentos diploma
tic s dessa questao que corre impressa em separata, e de que
a camara toda tern de certo melbor conbecimento do que eu.
A questao era mais grave, o nuncio era argufdo de querer interferir nos negbcios internos do pais; de proteger os homens
julgados implicados no atentado contra a vida do Senhor
D. Jose. E em rela^ao a Roma 'havia a questao do breve mandado ao monarca portugues, e nao aceito por ele, prendendo
tudo com a questao dos jesukas. Compara-se esta questao com
aquela de que se trata agora?...
Eu conhefo a correspondencia diplomatica daquela epoca,
e de passagem direi, em relafao a uma das queixas de entao,
que eu nao a partilho. Julga-se ali um atentado a soberania
do pafs o pedido de Roma para que o governo de Portugal
tivesse comisera^ao com alguns dos condenados pelo atentado
contra o monarca, e que lhes fossem poupadas as vidas! Neste
ponto seja-me permi'tido lavrar aqui um protesto: respeito
o grande homem que presidiu aos destinos do pais nesse tempo,
mas para mim nem agora, nem remontando mesmo aquela
epoca historica, o pedido de que fossem perdoadas vidas, e
ou podia ser um atentado contra a soberania do pais. E digo
isto, porque eu em iguais circunStancias faria o mesmo pedido,
eu que sou fundamental e absolutamente contrario a pena

de morte; que a nao julgo necessaria nem agora, nem em
tempo algum. (M uitos apoiadosJ. 0 direito a vida e um principio absolute preexistente a organiza^ao das sociedades, a
morte cx>mo pena e uma triste aberra^ao dos printipios, e um
resto de barbaridade. (M uitos apoiados).
Sr. presidente, nao queiramos transportar-nos a factos
pratieados noutras circonstaneias e noutras epoCas, para por
eles modelar o nosso comportamento; nao queiramos colocar-nos muito atras da epoca em que vivemos. ( Apoiados).
£ bom que o pais man'teriha a sua dignidade, mas que
a mantenha com os fortes e com os fracos igualmente.
Nos temos sofrido mais de uma vez deseonsidera^oes, e
desconsiderafoes graves de na^oes poderosas, e ninguem pediu
que se fizesse sair os representantes dessas na^oes. Porque!
Porque elas eram poderosas?... Mas em face do direito e da
dignidade nao ba for^a, ha igualdade.
Eu, que entao distuti largamente nesta casa essa questao
do pais, mas que nem pensei que se fizesse sair o representan'te da na$ao que nos ofendeu, nao saberia, sem me sentir
humilhado aos meus prdprios olhos, associar-me hoje a um
pensamento que traria consigo a ideia de que nos so querfamos
ser fortes com os fracos. (Apoiados).
E alem disso um rompimen'to de relates eClesiasticas com
Roma, nas circunsta'ncias de Portugal, seria grande mal, por
que o nosso pais, primeiro que tudo, e apesar de tudo, e
essencialmente catolico. ( Apoiados).
Nao tenho mais nada a dizer.

As relflexoes que fiz, sao a expressao franca e desprendida
da minha Opiniao, sao da minha responsabilidade unica. Nao
foi em nome de partido algum, falo em meu nome, nem
vejo mesmb partido em nome de quern se fale... (Apoiados).
V ozes: — Muito bem, muito bem.
( 0 orador foi cumprimentado por muitos srs. deputados
de ambos os lados da camara).

Leu-se na mesa a seguinte

PRO PO STA

Onde se diz — direitos da coroa portuguesa — proponho
que se diga — e direitos do padroado da coroa portuguesa. —
Martens Ferrao.
Foi admitida.
O sr. Pinto Coelho: — Mando para a mesa o seguinte
requerimento. (L eu J.
V. ex.a ha-de permitir-me que eu diga duas palavras
em sustenta^ao deste requerimento.
Quando esta interpela^ao foi anunciada pelo meu ilustre
amigo o sr. Levy, fui lnformado de que os missionaries, de
que se trata, lam servir uma prefeitura apostolica, nao criada
agora, mas em 1640; e que as instru^oes que levavam, tinham a clausula expressa, salva antistitis angolensis jurisdiction.
Informaram-me mais de que o governo portugues tivera
sempre conhecimento desta prefeitura; e Ihe dera, ja de antigos
tempos, inteiro assemtimento.
Disseram-me enfim que os propnos missionarios iam na
disposi^ao de fazerem completa sujei^ao ao bispo de 'Angola;
e que nesse sentido teriam feito todas as declara^oes que o
governo lhes exigisse.
O sr. Presidente: — Pe^o perdao, sr. deputado; mas os
requerimentos nao se fu'ndamentam, mandam-se para a mesa.
0 Orad or: — Os unicos requerimentos que se nao fundamen'tam, sao os que se fazem para se julgar a materia discutida; todos os mais se fundamentam.
0 sr. Presidente: — O requerimento do sr. deputado ainda
nao foi admitido a discussao; e de mais v. ex.a, usando da
palavra, tira-a aos outros senhores deputados que ja estavam
inscritos...
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O Orador: — Tanto nao a tiro, que nao desisto da palavra sobre a ordem quando me chegar.
Quero mandar uma mo$ao para a mesa e nao a posso organizar sem saber o sentido em que a hei-de sustentar, e sem
ter os esda'recimentos que necessito da parte do governo;
porque nao me satisfazem inteiramente as mo^oes que estao
sobre a mesa.
As informa^oes que tive, foram de que a prefeitura era
antiga; e de que os missionaries se regularam sempre nela por
instru^oes que foram reformadas no seculo passado, e que
assim reformadas vigoraram ate agora, e nas quais se respeitou
sempre a jurisdi^ao do prdlado e o nosso direito de padroado.
Nao sei se o governo tern ou nao conhecimento destes
faotos.
Se estes actos ofitiais constam, como devem constar, das
respectivas secretarias de estado, desejo ser informado a esse
respeito, porque pretendo 'fazer obra por documentos publicos,
e nao sbmente por informa^oes particulares.
Eu entendo que es'ta questao e gravissima. Nao e a questao do facto que se apresenta; e a questao das nossas colonias,
do nosso padroado e dos meios de o segurar, pelo unico modo
por que o podemos segurar.
Quando a palavra me dhegar, ou, se me nao chegar, logo
que se me ofere^a ocasiao, hei-de provocar a aten^ao do governo para esta questao, questao que se nao refere so ao Congo
nem so as nossas possessoes de Africa, mas a todas as nossas
possessoes, e a todas que nao sao nossas, mas estao sujeitas ao
nosso padroado.
£ uma questao complexa, importantissima, que para mim
esta acima de todas as questoes de que esta camara se esta
ocupando, e se tern otupado nestes ultimos tempos.
Nisto nao digo senao o que esta sendo visto por todos
os que estudam as verdadeiras causas da for^a e do poder de
influencia de que dispoem as diferentes na^oes da Europa.
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A Inglaterra deveu uma grande parte da sua influencia
a sua domina^ao nos Estados Unidos.
Logo que essa domina^ao se lhe tornou duvidosa, a In
glaterra come^ou de longe a preparar as suas vastas possessoes
da India.
E porque hoje as ve tremidas, esta ja fazendo uma nova
India na Australia.
£ esta a rnardha que a Inglaterra tem seguido. £ ali
que se encontram os verdadeiros homens de estado.
O reino de Portugal so por si nunca nos pode dar a verdadeira influencia senao de um reino de terceira ou quarta
ordem. Quem nos pode dar a verdadeira influencia, uma in
fluencia muito acima da que temos, sao as nossas possessoes
ultramarinas. Mas essas possessoes herdamo-las dos nossos antepessados, em parte sujeitas ao nosso dominio, e em parte sujeitas so ao nosso padroado. E o padroado que alias pode trazer-nos tao grande influencia nas possessoes vizinhas, como nas
proprias, nao e senao a influencia religiosa. E o meio unico
de 'tornar a influencia religiosa uma realidade, e a missao.
E a missao e impossive1!, nao se compreende sequer, sem os
grandes auxiliares das congregates religiosas.
£ preciso que se diga, e que se sai'ba que toda a missao
e impossivel sem que os missionaries estejam ligados
vinculos da congrega^ao; em parte nenihuma tem produzido
resultados; em parte nenhuma se conhece como realizavel
senao assim.
Nesta questao, eu vejo levantar os lados todos da camara
contra a prefeitura apostdlica; mas nao ouvi ainda durante
o debate uma unica expressao contra os verdadeiros inimigos
das nossas possessoes ultramarinas.
Os missionaries catdlicos, ou sejam mandados pela santa
se, ou pelas congrega^oes a que pertencem, ou pela acfao directa
do governo, nao sao esses inimigos das possessoes ultramarinas
sujeitas ao nosso dommio. Eu nao tenho motivo nenhum,

nem creio que o haja, para acreditar que a santa se queira
outra coisa que nao seja a realidade do nosso padroado. O que
ela nao pode consentir e que o nosso padroado nos nao sirva
senao para impedir a civiliza^ao catolica dos povos, que lhe
estao sujeitos.
Desde o momento em que a camara disser, com as palavras, ou com os factos, que nao manda missionaries para as
terras do nosso padroado, nem consente que a santa se os
mande, a camara eoloca-se numa posifao falsa, que nao pode
sustentar. 'Colocar-se-a, porem, numa boa posi^ao, demonstrando
que quer manter o padroado, cumprindo religiosamente com
as ©brigades de padroeiro, enviando missionarios para os pafses em que tern obriga^ao de estabelecer missoes, e dotando-os
convenientemente. Se a camara quer fazer isto, o nosso pa
droado esta seguro. Se nao quer pode votar as mo^oes que
quiser, mas na mtima convic^ao de que nao tern meio nenhum
de impedir que a santa se fa^a aquilo que o padroeiro nao faz.

Cumpra o padroeiro as suas obriga^oes e a santa se nao
tern necessidade de ir onde o padroeiro quer ir; mas se o
padroeiro nao as cumprir, nao tern direito nenhum de impedir
que outros catolicos e sobretudo o chefe da cristandade, o pai
comum dos fieis, faga o que nos devfamos fazer, mas nao
faztemOs.
Os verdadeiros inimigos das nossas possessoes sao os enviados do protestantismo ingles, de que e cheife naquelas paragens o dr. Livingstone; e para que a camara reconhe^a a neces
sidade que a santa se tern de prover aquilo a que nos nao
provemos, eu pe^o licenfa para ler a'lguns tredh'os de diferenties correspondenci'as, pu'blicadas em um jornal frances,
Le tour du monde, sabre as colonias.
Comefarei por um jornal de 1863, Para mostrar que o
mal e ja antigo; neste jornal vem publicada uma carta do
dr. Levingstone, em que se diz o seguinte: « 0 comercio ingles
poderia estabelecer-se sobre o lago Niassa; e os nossos com-

patriotas poderiam ai achar um mercado, que nos dispensaria
de pagar direitos aos portugueses?))
Noutro jornal de 1864 vem outra carta em que lamentando o mail sucesso da missao protestante, que projectou
estabeleoer-se no vale do 'Chire, acrescenta: « 0 que ha de mais
aflitivo e ver a costa que decorre desde o cabo Delgado ate
a baia de Lagoa entregue aqueles que foram os primeiros a
empreender o comercio dos escravos, e parecem querer ser os
ultimos a deixa-lo. Que ruido se nao fez no Cabo ha alguns
anos a proposito de alguns convi'Ctos! Pois bem! Imaginemos
1400 a 1500 quilometros de costa, povoados quatro quintos
por escravos e um quinto por mdivid uos convictos de se darem
ao trafico da escravatura».
£ preciso que a camara saiba que na frase do dr. Livings
ton, os convictos do 'trafico da escravatura somos nos os por
tugueses. £ ele proprio que o diz num discurso, que vem por
extrato em outro jornal de 1865.
«L urgente, diz ele, abrir um comercio honesto nesta
parte do norte dos estabelecimen'tos portugueses, mas agora os
portugueses opoem-se com cioso cuidado a toda a especie de
comercio, a fim de poderem exercer o deshumano trafico da
esCravaturaw.
Uma voz: — Isso e uma falsidade.
O Orador: — Sim, senhor. O proprio Livingstone sabe
que e falsa a lmputa^ao que nos faz, mas o que eu quero e
mostrar a camara os meios ignobeis de que ele se tern servido
nas missoes do protestantismo.
Nas cartas a que me referi, desenvdlve ele as diligencias
que tern feito e esta fazendo incessantemente para, a sombra
das missoes protestantes, estabelecerem o comercio e a influencia inglesa.
Quando lhes contraminamos as tentativas, ou o povo os
expulsa, chamam-nos traficantes de escravos, e apregoam que
e para protegermos esses trafico que os la nao consentimos.
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E assim nos vao minando a nossa iofluencia, preparando-se
para nos expulsarem completamente das possessoes que ainda
nos restam na Africa. E o que fazem na Africa estao-no fazendo
na India e em todas as possessoes sujeitas ao nosso padroado.
Eu desejo mui'to que em lugar de nos levantarmos aqui
todos por causa de tres ou quatro missionaries que foram para
a Africa missionar a favor do catolicismo, sem bandeira nenhuma de na^ao, so com o fim religioso, nos levantassemos
contra as missoes protestantes, contra as missoes inglesas.
Disse o ilustre autor da primeira mo^ao de ordem — a
propaganda o que queria era servir os seus interesses. A pro
paganda nao tern interesses a servir, senao os interesses religiosos, os interesses catolicos. Gasta centenas de contos nas
missoes de Africa e da Asia, e nao retira de la nem um ceiti!.
Estabelece la igrejas, escolas e seminarios; nao faz estabelecimentos comerciais...
E os ingleses disputam-nos o comercio, a possessao e o
dominio.
Se me chegar a palavra, se eu puder falar nesta questao
e sustentar a minha mo^ao de ordem, hei-de convidar o governo
a tomar em considera^ao estes negocios, hei-'de associar-me
em grande parte as considera^oes ja feitas pelo sr. Martens
Ferrao, e pedir a camara que considere esta questao como
uma das vitais do pais; e l'he de a aten^ao que merece, mas
desafrontada e imparcialmente.
A camara nao pode, nem deve, limitar-se a enviar de
cinco em cinco anos, dois ou tres missionanos, saidos desse
colegio de Cernadhe, donde, com a organiza^ao que tern,
e impossivel sair o numero necessario e devidamente instrufdo
de missionaries.
A camara tern for^osamente de armar o governo com os
meios precisos de organizar as missoes de um modo seguido
e permanente, e em numero suficiente para fazer face a todas
as eventualidades.
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Mando para a mesa o meu requerimento, e ja ve a camara que nao abusei da sua paciencia, nem dei motivo para
a celeuma que come^ava a levantar-se quando eu tratava de
recordar a camara as correspondencias do dhefe da unica missao que nos pode fazer mal, e tratava de comparar o procedimento da camara nesta questao com o seu procedimento a
proposito das tentativas protestantes.
Se me chegar a palavra, o que nao espero, provocarei a
aten^ao do governo e da camara para outras invasoes ainda
mais importantes; invasoes a que a camara tern assistido muda,
porque so se levanta quando ve diante de si a propaganda
e a santa se.
Leu-se na mesa o seguinte
R EQ U ER IM EN TO

Requeiro que o governo informe a camara:
Se e verdade que desde 16qo se acha estabelecida no
Congo a prefeitura apostolica, que se supoe criada agora;
’Se e verdade que ela tern sido quase sempre servida por
missionarios ora nacionais ora estrangeiros;
Se ha instru^ao dada ja no seculo passado pela santa se
a esses missionarios, com a clausula expressa salva antistitis
angolensis jurisdictione;
Se os missionarios enviados agora foram por virtude daquela cria^ao, e conforme esta instru5ao, ou se noutros termos.
— Pinto Coelho.
Foi admitido.
O sr. Oliveira Pinto: — Mando para a mesa o seguinte
requerimento. ( L e u ).
Eu estou inscrito sobre a ordem no lugar que me compete,
e nao foi com o intuito de alterar a inscrito que eu pedi a
palavra para um requerimento; entretanto tendo v. ex.a con-

335

cedido ao ilustre deputado que me precedeu a faculdade de
dizer alguma coisa por ocasiao de mandar para a mesa o requerimento que fez, eu pe^o licen^a para dizer algumas palavras unieamente em rela^ao a alguns pontos em que tocou
o ilustre deputado. (V o zes: — Fale, fale).
Eu prometo nao abusar da benevolencia da camara; mas
nao concordando com a!lgumas ideias apresentadas pe'lo sr.
Pinto Coei'ho, e sendo eu o primeiro a falar depois de sa ex.a.
entendi que nao devia deixar passar sem reparo alguns pontos
com que nao concordo. F a isso unieamente que hei-de restringir o pouco que vou dizer, sem entrar no exame da questao principal, que reservo completamente para quando me
pertencer a pa'lavra sobre a ordem.
Disse o ilustre deputado que — as missoes so produziam
bom resultado quando eram feitas pelas congrega^oes religiosas — ; e a primeira coisa com que eu nao concordo. ( ApoiadosJ. A epoca das congrega^oes religiosas passou ( apoiadosJ; as
congregates religiosas, tanto as que se entregavam a vida contemplativa, Como as que se dedicavam ao estudo das ciencias,
como as mendicantes, foram grandes elementos de progresso.
Hoje, porem, as condi^oes do progresso mudaram, e os ele
mentos dele sao outros. O que outrora foi auxilio, hoje pode
ser embara^o. £ por isso que nao considero as congrega^oes
religiosas como necessarias hoje para coisa alguma. (Muitos
apoiados). O direito de associa^ao existe, porque e um direito
originario, como o de existencia, como o de propnedade; mas
o exercicio deste direito tern hoje uma forma completamente
diferente da que teve outrora; a associa^ao do seculo XIX
nao e a associa^ao da idade media. ( Apoiados). Acima da
religiao catdlica nao ha outra; mas abaixo da religiao ca'tolica,
e mui'to proximo dela, ha outra religiao que e a religiao do
trabalho. ( ApoiadosJ . Para que as missoes dem fruto e necessario que o missionario seja levado pelo espirito da fe, e

certo; mas o espirito da fe nao esta restrito ao recin'to das quatro paredes de um convento. ( Apoiados).
( Aparte do sr. Pinto Coelho, que nao se ouviu).

Eu digo ao ilustre deputado que o estabelecimento das
missoes estrarigeiras que existe em Paris, e que e um dos mais
notaveis viveiros de missionaries que a Europa conhece, aos
quais a fe catdlica e a civiliza^ao devem grandes services, comprados com o sangue dos martires, nao e um estabelecimento
monastico, e um estabelecimento de clero secular. (Apoiados).
O sr. Pinto Coelho: — Isso e questao de nome.
O Orador: — Nao e questao de nome. ( Muitos apoiados). Se o ilustre deputado quiser conbecer a indole daquele
estabelecimento vera que Ibe faltam os caracteres monacais.
Se o ilustre deputado chama a tudo conventos, entao pode
ser questao de nome.
Eu nao quero dar maior desenvolvimento a este ponto,
porque nao e a ocasiao propria; mas quis contrapor proposi^ao
a proposifao.
Disse mais o sr. Pinto Coelho que — ainda nao ouviu
nesta camara dizer uma unica palavra acerca dos verdadeiros
inimigos das nossas possessoes ultramarinas, e que era indispensavel que a santa se fizesse o que o padroeiro nao fazia.
Nao falemos em santa se, digamos antes a curia romana, por
que em certa ordem de questoes esta designa^ao poe-nos mais
a vontade. A prova do contrario do que disse o ilustre depu
tado esta no que se tern passado na India apoiados) ; ali o pa
droeiro tern cumprido os seus deveres; havia padres, havia
igtejas 'na India, e apesar disso a propaganda tern lan^ado mao
de tudo. (Apoiados). Nao sei se o padroeiro tern cumprido
todos os seus deveres na Africa; mas sei que nao os tern descurado inteiramente, apesar das dificuldades que ha nisso,
e que ha-de cumpri-los logo que verdadeiramente queira.
( Apoiados ).

Enquanto as cartas do dr. Livingston, nao vejo que tenham
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a importancia que o ilustre deputado Hies da; exprimem a
opiniao de um individuo, que ve as coisas sob um ponto de
vista que ele acha verdadeiro, e que outros acbarao falso. Eu
li o notavel tra'balho deste ilustre viajante acerca da Africa;
e se nao posso contestar os factos que ele narra, posso todavia
discordar das consequencias que defies tira. Eu creio que os
verdadeiros inimigos do nosso domrnio na Africa nao sao
os protestantes. ( Apoiados). £ uma coisa sabida na Europa,
que o protestantismo nao tem futuro entre populates que
nao podem separar a ideia religiosa das manifestafoes exteriores; das pompas do cuito, que falam aos sentido, por onde
o povo do meio dia recebe as impressoes mais vivas que actuam
nas suas ideias e cren^as. Temos o exemplo entre nos, na
Espanha, na Italia, etx:. £ por isso que o protestantismo nao
se tem desenvalvido nestes parses, nem se pode desenvolver,
Se assim nao fosse ba muito que nos estanamos sem as nossas
possessoes da India, encravadas no meio das possessoes de um
estado protestante; todavia nao e ali c[ue o nosso padroado
tem sido ofendido. Pelo contrario e nas possessoes inglesas da
India que o padroado portugues tem padecido menos. (A-poiados).

Digamos a verdade; fioje lutam na Africa, sabre os restos
do quase cadaver do dominio portugues, duas irifluencias bostis, que entre si disputam o predomtnio. Sao a influencia inglesa
e a influencia francesa. Efectivamente a Inglaterra poderia
empregar boje duas especies de influencia, uma material, que
se exerce por meio do comertio, e outra moral, que poderia
ser exercida pela propaga^ao do protestantismo. Mas, como
disse, desta ultima nao receio nada; pode-se dizer que e completamente inutil. Mas a influencia que eu mais receio e a que
emprega como arma o instrumento catdlico, e a influencia
francesa; essa pode colher mais profrcuos resultados, e ser
muito mais prejudicial para os nossos interesses do que a
influencia inglesa. E de proposito empreguei a frase «instru-
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mento cat61ico», porque ela responde ao sr. Pinto Coelho,
quando preguntou que interesse poderia ter a propaganda.
A propaganda e o instrumen'to; e a espada, cujo punho esta
em Roma, e cuja folha pode chegar a toda a parte, como
outrora se disse dos jesuitas. A politica francesa, que domina
em Roma pelo apoio moral e material que presta a soberania
temporal do papa, nao e dificil lanjar mao do punho daquela
espada. ( Apoiados). Queira Deus que nao sejamos nos os
primeiros a sentir-lhe o gume.
Nao quero dizer mais nada; pe^o desculpa a camara de
Ihe ter tornado tempo com este incidente, e reservo-me para
quando me competir a palavra sobre a ordem, dizer o que
penso acerca da questao principal, do que, para nao faltar
ao que prometi, me abstive escrupulosamente agora.
Vozes: — 'Muito bem, muito lbem.
Foi lido na mesa o seguinte

R EQ U ER IM EN TO

Requciro que o governo declare se, no caso de existir
a bula a que se refere o requerimeno do sr. deputado Pinto
Coelho, esta bula tteve o regio beneplacito (20) . — Oliveira
Pinto.
Foi admkido.
O sr. Ministro da Justiga: — (S. E x.a nao restituiu o seu
discurso a tempo de ser publicado neste lugarj ( ” ) •
O sr. Francisco Luts Gomes: — PareCe-me que tenho a
palavra sobre a ordem e para um requerimento. Nao sei se a
camara querera que use antes da palavra sobre a ordem, (Vo-

( 20) Pinto Coelho n’a fait aucune reference a aucune bulle...
(21) Vid. Didrio de Lisboa, 19-III-1866, p. 830-834.
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zes: — Fa'le, fale), posto mo ser este o costume. (Vozes: —

Fale).
Sr. presidente, na altura do debate e depois do que tao largamente tern dito os oradores que me precederam, muito pouco
me resta dizer. E se nao cedo da palavra nao mo hajam a vangloria, antes a exigencia da minha espeeialissima situafao.
Grave e esta questao ( apoiados), posto que seja pequena
na aparencia ( apoiadosJ. Necessario e adverti-lo, pois o nao
supoem muitos dos que me ouvem, parece antes que julgam
o contrario.
N o pouco que posso e vou dizer acerca dela e provavel
que nao agrade a ninguem, nem este e o meu 'Em. Determino
dizer a verdade, e so a verdade, com 'toda a sinceridade com
que a sinto no meu animo. Se ha materia em que devamos
dize-la rranca e com desassombro e esta ( apoiados), tao vasta
e importante que abrange os interesses passageiros da terra
e os interesses eternos do oeu. Da fe e do imperio e pois a
questao, como de dilatar a fe e o imperio por essas regioes da
Africa e Asia, foi todo o empenho dos andgos filhos desta
terra.
Come^arei por desagradar ao sr. Pinto Coelho. Fa^o-o
com repugnancia e for^ado do ze*lo da vetdade. Disse o nobre
deputado que — a propaganda nao nos combatia, e que os
nossos inimigos eram talvez os protestantes. Nao nos combate a propaganda que nos expulsa da India inglesa; nao nos
com'bate a propaganda que priva Com inlfamia os nossos padres
das igrejas mais ricas, para depois as despojar das suas riquezas ( apoiados) ; nao nos combate a propaganda que afronta
os nossos missionarios de injurias, e depois de mortos e sepultados lhes desen'terra os ossos ( apoiados) ; nao nos combate
a propaganda que edge (22) altar contra o altar e opoe a cruz
a cruz; nao nos combate a propaganda que semeia a discdrdia,
(22) Dans le texte, par erreur, exige.
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a guerra c a anarquia ( apoiadosJ no seio de uma religiao que
e toda fraternidade e amor!
Nao acuso ninguem. Nao fa^o mais do que repetir fielmente os faetos que foram referidos na outra casa do parlamentx), em i8 ^ y , pelo nobre visconde de Ourem. Quantos
oonheceram este cavalheiro sabem que ele era mcapaz de faltar
a verdade e quantos me conhecem a mrm hao-de me fazer
a justifa de acreditar que sou inoapaz de repetir a calunia.
Estes faetos chegaram ao conhecimento do sumo pontifice, enterneceram o seu cora^ao e sobresaltaram o seu ammo, sempre
propenso para a paz e a justifa. Resultou daqui um inquerito
rigoroso na India inglesa; os acusados responderam, negando
absblutamente os fa'ctos e chamando calu'niador ao nobre vis
conde de Ourem. Acudiu imediatamente a lmprensa de Goa
e o sr. Joaquim Hdliodoro da Cunha Rivara, sentinela vigilante
e lncansavel do padroado portugues ( apoiados), apontou os
lugares onde esses faetos tinham tido lugar, nomeou os autores deles, deelarou as circunstancias e assinou as datas. Nao
houve replica, porque nao e possfvel para a verdade demonstrada
com tadta miudeza e distin^ao. (Apoidos).
Para apertar o argumento podia alegar mais faetos, e alguns
de tanta impiedade que meteriam em duvida a rninha sinceridade, mas reservo-ime para ocasiao mais azada.
Nao se infira das minhas palavras a conelusao de que na
propaganda nao ha senao rmpios. Nao, senhores; ha tambem
alguns homens doutos e virtuosos que merecem a nossa venetaqao. Seria injustifa confundf-los com os outros.
Nao sei se os protestantes sao nossos inimigos; o que posso
afirmar e que sao eles quern nos tern defendido das invasoes
da propaganda, restituindo-nos as lgrejas que haviam sido
arrancadas pela vidlencia.
Dadas estas explica^oes ao nobre deputado, vou entrar
na materia.
O facto referido pelo meu nobre amigo, o sr. Levy, e im341

portante porque e um atentado contra o nosso direito do padroado; e importante porque e uma infrac^ao de todas as praticas e formas internacionais; e mais importante ainda, quanto
a mim, porque reveila o proposito firme em que esta Roma
de nos disputar o padroado em toda a parte e por todos os
modos. ( Apoiados). — V ozes: — Essa e a verdade).
Qual e o estado do nosso padroado? Ja o sr. Silveira da
Mota, que me precedeu no debate, fez a descri^ao muito fie1!
do estado actual das coisas. Nao e ele muito esperan^oso.
Que vemos nos em Africa? Retalhada a diocese de Angola
e erigido o Congo em um vicariato apostolico sem o acordo do
governo portugues, e sem ser ouvrdo o respectivo bispo. Nao
se guardaram as bulas ponti'frcias, nem foi observado o direito
candnico. ( ApoiaaosJ.
Que vemos nos na China? Sofismada a jurisdi^ao do bispo
de Macau, alias tao claramente determinada na ultima concordata que se fez com a santa se.
Que vemos na India? Adiar indefinidamente a nomea^ao
do comissario pontiffcio, adiada a circunscn^ao das dioceses e
prolongado o stato quo, que e todo a favor da propaganda
( apoiadosJ e todo contra nos.
E pode o governo estar com os bravos cruzados diante deste
estado? Nao pode, nao deve. ( Apoiados). Nao pode porque
e portugues, e como tal deve (lembrar-se de que o padroado,
que hoje e tao facil de disputar, fora dificilimo de conquistar,
que custara o sangue, a vida e o martirio de muitos filhos
desta terra, que com audacia espantosa e nunca imaginada
contrastaram a furia de mares e povos desconhecidos, e com
o esplendor da sua gloria alumiaram um seculo, e escureceram
todos os passados. ( Muitos apoiados).
Nao deve porque cumpre aos governos manter a integridade da na^ao. E a integridade de uma na^ao nao e so a integridade do territorio. £ a integridade da sua dignidade, e a
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integridade dos seus direitos, e a integridade das suas glorias,
e a integridade da sua historia. ( Apoiados).
Vdto a questao do Congo. Satisfez o governo a todas as
obrigafoes que lhe impunbam os seus bnos de portugues,
e os seus deveres de governo? Entendo que sim. Por enquanto
nao 'podia fazer mais.
Bern andou o governo em protestar energicamente perante
a eorte de Roma; bem andou o governo em pedir a repara^ao
da ofensa que sofremos na nossa dignidade; bem andou o go
verno em permitir que os religiosos franeeses fossem missionar
no Congo, despensando-os de algumas >formalidades, que e
verdade, as leis antigas exigiam, mas que a civiliza^ao moderna
revogou com o seu espfrito, que vale mais do que a letra das
leis. A essencia dessa an'tiga legiSla^ao era que os missionanos
estrangeiros se submetessem a el-Rei de Portugal, e as nossas
leis, e prestassem obediencia ao ordinario do lugar; essencia
que o actual governo guardou fieilmente. Isto basta. Queriam
os que censuram o governo que ele obngasse os missionaries
a seguirem na nau da viagem, como mandavam as antigas leis?
O governo procedendo como procedeu, deu uma prova de
que nao fecha as portas da nossa Africa aqueles que a quiserem
esclarecer com a doutrina catdlica. Nao consentiu no contrabando; permitiu o mais santo comercio. Nao fez do mais
honroso direito, o mais absurdo monopolio. Repito, isto basta.
Se o goveno tinha ou nao faculdades para dispensar
essa formalidade, nao o direi eu, porque nao costumo repetir
os argumentos quando os acho fortes. E nesta parte as razoes
que apresentou o meu respeitavel amigo o sr. Martens Ferrao
sao de tal for^a que nao serao facilmente refutadas.
Mas o negocio nao acabou, e pe^o para o futuro toda a
energia do governo. Nao sei porque razao, ou por que fatalidade os governos sao pouco diligentes nas questoes com a corte
de Roma. Assim o creio de muitos governos que passaram,
assim o temo deSte.
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Tenho toda a confian^a na justi^a do sumo pontifice. Se
abatermos a calunia a interpor-se entre a luz do seu juizo e
as nossas intenfoes, ele nos (ha-de ver quern somos, ha-de julgar-nos como merecemos.
«Vos nao tendes padres, dizem os nossos inimigos, e ja
o repetiu nesta casa um compatriota nosso, que possam levar a
luz a tantas genres; vos nao tendes pastores que apascentem
tamanhos rebanhos, e as vossas dioceses sao ilimitadas». E o
sumo pontifice, por institui^ao divina, eem o dever de acudir
as necessidades espirituais dos povos confiados ao seu cuidado.
A sua responsabilidade e vasta como a humanidade e importante como o ceu.
Eu aceito completamente esta doutrina. Ainda mais: a par
do direito divino do sumo pontifice, eu ponho tambem o direito que tern os povos, que vivem nas trevas, de serem alumiados da luz do Evangelho, de deixarem de ser uma materia
de exporta^ao, uns fardos de algodao, e de comejarem a ser
homens como o sao perante Deus. Prezo-me de pertencer a
na^ao portuguesa, mas prezo-me tambem de ser humanitario.
Os direitos da najao nao podem ser superiores aos direitos
da humanidade. Eu considero o direito do padroado por todas
as suas faces. Sou o primeiro a reconhecer que ele nao e sem
deveres. Temjnos e imensos.
Nao e um direito absoluto. £ tambem um encargo. O pa
droado nao pode ser uma decora^ao, um direito esteril para
nos, esteril para a humanidade, esteril para Deus. (Apoiados).
Mas o que nao posso admitir e que os nossos inimigos se
escusem das suas invasoes com' a nossa negligencia.
Nao temos padres! Nao tinhamos padres em 18 20 e 1826
quando havia ainda em Goa os conventos, esses viveiros (23)
abundantissimos de missionarios e religiosos? Pois as invasoes
datam dessa epoca. Nao temos padres! E como os havemos de
(23) Dans le texte, par erreur, mineiros.
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ter se Roma nao nos confirma os bispos? ( Apoiados). Se
Roma deixa vagas as dioceses vinte e trinta anos (a de Goa
esteve vaga ultimamente dez anos e as sufraganeas o estao
ha perto de trinta); se Roma censura o bispo de Macau por
ter ido a India conferir as ordens; se Roma excornunga quatro
eclesiasticos que acompanharam o bispo de Macau e o ajudaram na ordena^ao. Lembra-me isto o que fazem as crian^as
que dissipam as asas as borboletas e depois se enfadam com
elas por nao voarem. ( Risos).
As nossas dioceses sao ilimitadas. E porque nao se faz a
circunscn^ao? De quern e a culpa? Nao esta nomeado pelo
governo o comissario?
E se e o zelo apostolico que leva os propagandistas a invadir o nosso direito, entao porque e que nao se sujeitam eles
as nossas leis e bispos? Porque nao vao como iam os antigos
missionaries, que voavam como as nuvens levando a toda a
parte a chuva e os trovoes? A chuva, na frase energica e ele
gante de um grande orador, era a doutrina com que fertilizavam a terra, e os trovoes os milagres com que assombravam
o mundo.
Do que acabo de dizer infiro duas conclusoes: a primeira,
que o nosso zelo longe de evitar as invasoes, parece antes as ter
excitado; a segunda, que a culpada das culpas que nos querem
imputar e a propria Roma.
Vejamos agora a outra face da medalha. Temos nos exercido em toda a Africa portuguesa o direito do padroado como
ele deve ser exercido? Temos alt sacerdotes suficientes que
esclare^am com a luz da sua doutrina, e edifiquem com a virtude das suas obras aquelas vastfssimas gentilidades? Temos
nos ali missonarios que chamem aqueles infieis ao gremio da
igreja, e que confirmem na sua fe os que apenas sao cnstaos,
que nunca o foram de vida e costumes como o sao de baptismo? A resposta e lastimosa. Devo da-la porque prometi dizer
a verdade.
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(Pausa).

Nao temos.
O sr. Pinto Coelho: — Apoiado, apoia'do.
O Orador: — Ainda bem que comecei a gradar ao nobre

deputado.
O sr. Pinto Coelho: — £ sincero no que me agrada e no
que me nao agrada. Fa^o-lhe esta justifa.
O Orador: — Eu agrade^o o conceito em que me tern
e as suas palavras, das quais concluo que tenho cumprido fielmente a promessa com que comecei este discurso. Devo, porem
advertir que eu nao me refiro a India nem ao Congo determinadamente, mas a toda a Africa portuguesa.
£ necessario que tratemos de organizar a administra^ao
eclesiastica no Ultramar. E nesta parte vou ex!pender uma opiniao que nao esta em contradi^ao com a que ha tempo expendi
nesta casa, mas que e, nao o quero negar, uma modifica^ao
deila. Ria-se quern quiser e puder desta mudan^a de opiniao.
Temos o dever, muitas vezes penoso, de dizer o que sentimos,
de fazer politica da consciencia e verdade, e nao verdade e
consciencia da pulitica. En'tendo que nos nao podemos satisfazer como devemos as necessidades do padroado, sobretudo
na Africa, senao por dois meios: com muito dinbeiro, ou com
dois seminarios, um na Asia e outro na Africa, e duas corporajoes de missionarios nestas duas partes do mu'ndo. Nao
falo das ordens monasticas nem das regulares. Falo do espirito
de corporagao animando o espirito re'ligioso, e avivando o zelo
com o exemplo e com a disciplina; falo de corpora^oes con
formes a luz do seculo e ao sistema que nos rege. Nao quero
que ressuscitem o passado.
Salbe a camara as dificuldades que encontra o governo
quando quer mandar um missionario para a Africa? O sacerdote ou recu$a-se formalmente, ou pede vantagens extraordinarias. Vejo no primeiro caso falta do servi^o, no segundo caso
servi^o caro. Estas dificuldades nao me espantam, antes sao

naturais. O sacerdote habituado a vida domestica, a companhia da familia e outras, dificilmente troca estes comodos pdas
durezas dos rochedos e pdas soledades dos desertos da Africa;
dificilmente deixa os ocios fartos pelas perseguifoes, trabalhos
e pobrezas inseparaveis do Cargo de missionano.
O sr. Pinto Coelho: — O sr. Jose Julio que responda
a isso.
O sr. Jose Julio: — Entao nao admite espirito rdigioso
nos outros padres.
O Orador: — Admito, mas vou dizer porque aqueles
que vivem em corpora^ao tern vantagens sobre os outros.
O sacerdote que vive em corpora^ao nao contrai os babitos
da vida domestica, da familia e do ocio. Esta sempre pronto.
O exemplo, a disciplina, e o espirito da corpora^ao animam
e sustentam o seu zelo; o afastamento em que vive do mundo
alimenta o seu espirito religioso, sem o qual nao pode haver
missionaries nem martires.
O espirito religioso e o leite da santidade e do martino,
o unico que pode suStentar a carne no meio das lutas as mais
diffceis, e dos transes os mais angustiosos.
Nas corporafoes ha sempre um capital de experiencia que
passa dos velhos aos novos, e para o missionario a experiencia
de que, quando a velhice natural ou apressada pelos trabalhos
o alcanfar, tera onde passar os derradeiros dias da sua existencia.
Reduz-se portanto esta questao a dois meios: ou muito
dinheiro ou corpora^oes.
Quer a camara votar muito dinheiro? Eu respondo ppr ela.
Quer mas nao pode. Antes de levar a luz as terras estranhas
tern muitas trevas a esclarecer, e muitas mis^rias a remediar na
sua em que nasceu. ( Apoiados).
Nao reSta senao o segundo meio. Quer vota-lo? Se quer,
diga-o francamente.
Para que nos serve o padroado? Dizem muitos, e ja o ouvi
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dentro desta camara; larguemo-lo. Para que nos servem Ti
mor, Mo9ambique e Angola? Vendamo-las. Essa imensidade
incomoda-nos; essas glorias falam tanto que nos estorvam o
nosso doce sono da indolencia, e falam tao bem que, honrando
as gera^oes passadas, acusam as presentes. Vendamo-las quanto
antes.
Vendamos tudo, sejamos pequenos na extensao como a
Belgi'ca, porque podemos ser grandes como ela na alteza.
Nao discuto esta opiniao, que nao tern discusao os brados
de desanimo.
A , B^lgica e grande, porque grande e a sua situa^ao. A
Bdlgica e grande, porque grande e a civiliza^ao e a actividade
dos seus babitantes. A Belgica e grande, porque nasceu grande
como Palas. Nao Ihe veio a grandeza da pequenez. Gerou-lhe
a grandeza a grandeza. ( Apoiados).
A duas coisas deve resumir-se o nosso procedimento no que
diz respeito ao padroado: nao ceder uma so linha do nosso
direito, nao demorar um so moment© o cumprimento do nosso
dever.
Vou terminar dizendo duas palavras acerca da questao
colonial, que veio aqui por incidente. Merecia ela mais vasto e
mais distinto lugar.
A questao colonial parece dificil, porque nao esta estudada,
nem lha meios de estuda-la.
Reformar uma coisa que se nao conhece, empresa e sobre
dincil, absurda. Nao e o dinheiro da metrdpole o meio de
salvar as provtncias ultramarinas; muito tern ela gasto, e sempre em vao; e necessario estudar o mal directamente para o
remedio ser eficaz. Estudemos pois.
( O Orador foi cum prim en tado por muitos srs. deputadosJ.
Vozes: — Muito bem.
Foi lida e admitida a seguinte

PRO PO STA

A camara, ouvidas as explicates do governo, e confiando
em que ele ha-de manter a dignidade da coroa portuguesa
e o direito do padroado, e promover a pronta execu^ao da
concordats de 18 57 , passa a ordem do dia.— F. L. Gorats (24).
O sr. Carlos Bento: — Usando da palavra que v. ex.a
acaba de me conceder, eu, sr. presidente, declaro que nao so
entendo esta questao, nas circunstancias em que se acha, nao
deve servir de fundamento para fazer censura ao governo, mas
tambem entendo que o governo nao quer que esta ocasiao
sitva para Ihe fazer elogios. ( Apoiados). Esta questao nao e
daquelas que costumamos classi’ficar politicos. E pela minha
parte declaro que nao tenho inten^ao de fazer censura ao
governo.
Sinto muito nao poder votar completamente pela proposta
mandada para a mesa pelo meu ilustre amigo sr. Antonio de
Serpa, porque a acho deficiente; parece-me que essa proposta
deixaria de expender os sentimentos da camara ou os explicaria implicitamente.
E,
entendendo que esta questao e muito importante e
que nao ha inconveniente em manifestar os sentimentos mtimos da camara, por esses motives mando para a mesa uma
proposta em que exponho resumidamente qual e a minha
opiniao a esse respeito. (Leu).
Sr. presidente, eu entendo que a camara nao deixara de
estar disposta a votar ao governo todo o auxflio que for prestavel para a conserva^ao do nosso direito de padroado.
Ora, tendo tido ocasiao de ja ser ministro da marinha,
( 24) Le discours de M r. F. L. Gomes, qui devait etre publie
a la page 834, premiere colonne, du Diario de Lisboa du 19-III-1866,
a ete publie par le meme journal officiel, n.° 63, du 20-III-1866.

349

posso informar a camara de que ha injusti^a na sustentafao
a'bsoluta da proposi^ao de que nos descuramos as obrigafoes
que nos impoe o direito de padroado e que nao tratamos de
cumprir essa obriga^ao!!
Posso dizer a camara que na ocasiao em que foi para
Angola urn bispo para dirigir aquela diocese, so entao foram
para aquela provmcia mais de trinta eclesiasticos (26). E o que
e feito deles? Desapareceram muitos!... Mas porque? Porque
o clima mata...
(Interruppao do sr. Pinto Coelho, que nao se percebeu).

Esta nao e a ocasiao de se estar a tratar da organiza^ao que
se tern de fazer em rela^ao as nossas cdlonias.
Mas o que so declaro e que a respeito do Congo nao me
parece que haja urn desleixo tao grande que seja preciso tornar
outra vez a praticar os mesmos sacrificios e a gastar o mesmo
dinheiro que noutro tempo se despendeu para tornarmos a
adquirir o padroado naqudlas regioes...
( O orador fez ainda diversas reflexoes, que nao puderam
ser ouvidas).

Nem se diga que a nossa administra^ao colonial e de tal
maneira deploravel, que nao temos olhado para o estado das
nossas provmcias ultramarinas. E se por acaso se perdessem
por um ou outro facto de ma administra^ao, nao sei quern teria
o direito de exigir a condena^ao da administra^ao.
Mas ha nos factos apontados pelo ilustre deputado que
representa uma das nossas provmcias africanas, que nao estao
muito de acordo com a razao das coisas. Nao julgo que desde
que abandonamos a escravidao prejudicassemos os nossos interesses, tomamos uma decisao nobre e propria de portugueses. ( Apoiados). Parece-me que o ilustre deputado que me
(25)Reference problable a leveque D . M anuel de Santa Rita Barros, arrive le 2 Septembre 18 6 1. Le nombre d’ecclesiastiques est certainement exagere.

precedeu quis dar a entender que, ou se havia de seguir o
abandono das nossas provincias ultramarinas, ou o restabelecimento da escravidao. Para mim seriam ambas as coisas igualmente detestaveis.
Quer v. ex.a saber o que acontece a respeito das nossas
provincias ultramarinas (que eu, conquanto desejasse muito
pode-lo dizer, nao digo que sao um modelo de adminiscrafao)
que se supoe nao darem a menor ideia de poderem ser um
recurso para o pais no futuro? O ilustre deputado aludiu as
estatisticas, e eu gosto de me fundar nas estatisticas, que e
sistema seguido em nafoes adiantadas. Quanto exportamos
nos em 1842 para as nossas possessoes da Africa? 82:ooo$ooo
reis. E quanto exportamos em 18 6 1? Reis 6oo:ooo$ooo.
A soma e muito forte; mas mostra que mais que sextuplicou
a nossa exporta^ao.
E o facto e que o comercio em rela^ao as nossas provincias
do Ultramar foi mais forte do que em rela^ao a metropole. Em
1842 ex'portamos 6:ooo:ooo$ooo reis, e em 18 6 1 expor
tamos i4:ooo:ooo$ooo teis.
Deduzindo daqui a exporta^ao dos produtos das nossas
possessoes africanas, ve-se que enquanto a metropole o comer
cio apenas duplicou, ao passo que com respeito as nossas pos
sessoes de Africa mais que sextuplicou.
Bern sei que se pode dizer que as estatisticas nao provam
o que indicam; mas eu hei-de servir-me das estatisticas, hei-de
servir-me da ferramenta que me ministram as comunica^oes
oficiais. Nao tenho outra.
Eu entendo que nesta ocasiao, a nos querermos demonstrar, contra o que me parece a exactidao dos factos, que nao
temos senao abandono em rela^ao a todas as nossas possessoes
do Ultramar, tenamos que pedir ao nobre ministro dos negocios estrangeiros que retirasse o oficio que dirigiu ao nosso
representante junto da curia romana.
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Mas estou de acordo com o ilustre ministro, acho que fez
bem em o dirigir, e que nos temos razao para reclamar
Nao gosto de entrar em grandes considera^oes com respeito a hostilidades de tribuna para tribuna e de governo
para governo; mas entendo que a camara esta no seu direito,
manifestando as suas opinioes.
Nos queremos fazer sacrificios para manter os deveres
que <nos impoe o padroado, e estamos decididrssimos a manter
os direitos que temos em rdla^ao ao Congo. Nao me parece
esta a ocasiao propria para o governo declarar que estamos
resolvidos a abandonar as nossas colonias, porque nos fizemos
mais talvez do que fariam outras na^oes em circunstancias
analogas, e nunca para e1las regateamos as despesas.
Eu compreendo o fim para que o sr. Pinto Coelho fez
as leituras das correspondencias do dr. Livingstone; mas entendo
que devemos protestar contra essas aprecia^oes, sempre que
elas nao estejam em harmonia com a exactidao dos factos;
essas acusa^oes ja tern sido refutadas, e parece-me que o
sr. Pinto Coelho nao pora em duvida o testemunho de um
respei'tavel eclesiastico, o sr. D. Jose Maria de Almeida e Araujo
Correia de Lacerda, que ja respondeu, e na minha opiniao
perfeitamente, as observances feitas pelo dr. Livingstone, quanto
ao trafico da escravatura; e o proprio governo ingles tem-nos
feito mais justi^a do que o dr. Livingstone nos seus escritos.
Ja se ve, portanto, que essas acusa^oes nao sao de modo
algum um testemunho contra nos, na ocasiao em que reclamamos a favor da conserva£ao dos nossos direitos.
Eu respeito as circunstancias em que a camara se acha,
nao quero abusar da palavra, e limito-me a mandar para a
mesa uma proposta para ser discutida em ocasiao competente;
nao me lisonjeio de que ela seja aprovada, mas entendo que
o devia ser.
(O orador, que nem sem-pre pode sem bem ouvido em
algumas das suas proposipoes, nao reviu o seu discurso),

Foram lidas e admitidas as seguintes
PRO PO STA

A camara tendo ouvido as explica^oes dadas pelo governo;
estando disposta a prestar-lhe todo o auxilio para a eficaz
conservajao dos nossos incontestaveis direitos no reino do
Congo, e esperando que o mesmo governo empregara todos
os meios que a rivalidafao (sic) daqueles direitos, passa a
ordem do dia. — Carlos Bento da Silva.
PRO PO STA

Proponho que seja nomeada uma comissao de inquerito
acerca dos negocios do ultramar. — Carlos Bento da Silva.
O sr. Faria de Carvalho: — Requeiro a v.a ex.a que consulte
a camara sobre se esta materia esta suficientemente discutida.
Julgou-se discutida.
O sr. Seixas: — Eu tinha mandado para a mesa uma

proposta, e pedi que sobre ela houvesse uma vota^ao da ca
mara, mas era na suposifao de que o debate continuava;
porem a camara acaba de resolver que se fechasse esta discussao, e portanto pe^o a v. ex.a que consulte a camara sobre
se permite que eu retire a minha proposta.
Foi concedido.
O sr. Martens Ferrao: — Requeiro a v. ex.a que con

sulte a camara sobre se consente que eu retire o meu aditamento a proposta do sr. Antonio de Serpa.
Foi concedido.
O sr. Francisco Luis Gomes: — Pe^o a v. ex.a que con

sulte a camara sobre se permite que eu tambem retire a minha
proposta.
Foi igualmente concedido.
O sr. L evy: — Pefo tambem a v. ex.a que consulte a
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camara sobre se permite que eu retire a minha proposta, adoptando a proposta do sr. Carlos Bento.
Foi concedido.
Leu-se na mesa a proposta do sr. Antonio de Serpa.

0 sr. Sand Ana e Vasconcelos: — Pe$o a v. ex.a que
consulte a camara sobre se quer que haja vota^ao nominal
sobre esta proposta.
Assim se resolveu.
Feita a chamada:

Disseram aprovo os srs. Afonso de Castro, Braamcamp,
Teixeira de Vasconcelos, Camilo, Dinis Vieira, Quaresma,
A . Gonsalves de Freitas, Barros e Sa, Seixas, A . 'Pinto de
Magalhaes Crespo, Pequito, Magalhaes Aguiar, A. R. Sampaio, Antonio de Serpa, Cesar de Almeida, Falcao da Fonseca,
Barao do Mogadouro, Barao do Valado, Bento de Freitas,
Pinto Coelbo, Carolino Pessanha, Claudio Nunes, Delfim
Ferreira, Fausto Guedes, F. J. Vieira, F. do Quental F. F.
de Melo, F. Bivar, Namorado, Francisco Costa, Lampreia,
F. L. Gomes, F. M . da Costa, Paula e Figueiredo, Pereira de
Carvalho d’Abreu, Corvo, Gomes de Castro, J. A. de Sepul
veda, J. A . de Sousa, J. A . Viana, Martens Ferrao, Melo
Soares, Vieira Lisboa, Fradesso da Silveira, Noutel, J. Pinto
de Magalhaes , Correia de Oliveira, Matos Correia, Proen^a
Vieira, Garrido, Vieira da Fonseca, Luciano de Castro, Faria
e Carvalho, Julio do Carvalhal, Leandro da Costa, L. Bivar,
Freitas Branco, Alves do Rio, M . A . de Carvalho, Manuel
Homem, Macedo Sou'to Maior, Sousa Junior, Leite Ribeiro,
M . Paula de Sousa, Pereira Dias, Severo de Carvalho, Monteiro
Castelo Branco, P. M . Gonsalves de Freitas, Placido d’Abreu,
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S. B. Lima, Tome Ribeiro, Vicente Carlos, Visconde da Costa,
Sieuve de Meneses e Fernando Caldeira.
Foi aprovada a proposta do sr. Antonio de Serpa por 77
votos contra 2 1 .

DIARIO DE LISBOA, n.° 62, de 19 de Marco de
1866, p. 834.

N O T A — Nous avons transcrit integralement les discours. Les
parties non publiees, indiquees par [... ...] n’ont aucune reference a la
question. Les discours de la Ghambre des Deputes ont ete prononces
le 14 M ars (Didrio de Lisboa n.° 60, du 16 Mars, p. 804-809), et le 16
M ars (Diario de Lisboa, n.° 62, du 19 M ars, p. 830-834, et n.° 63,
du 2,0 Mars, p. 853-834)* Les discours de la Chambre des Pairs
on ete prononces le 14 M ars et publies dans le Diario de Lisboa du
17 M ars, p. 814-816.
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L E T T R E D E L A L E G A T IO N D E F R A N C E A L IS B O N N E
A U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S A P A R IS
(15-III-18 6 6)

SOMMAIRE — Communique la reaction de la Chambre des Deputes

de Lisbonne a 1’envoi des missionnaires Spritains.

Legation de France
en
PO RTU GAL
Direction politique

N.° 13
Monsieur le Ministre
Le 13 janvier dernier Votre Excellence adressait a cette
Legation une lettre dont l’objet etait d’appeler la bienveillance
du Gouvernement portugais, et celle des autorites de St. Paul
de Loanda, en particulier, sur deux missionnaires et un frere
appartenant au Seminaire du St. Esprit; la Congregation de
la Propagande a Rome les envoyait au Congo, ou le St. Siege
avait juge utile de retablir l’ancienne prefecture apostolique.
Mr. le Marquis de Sayve avait ecrit dans ce sens a Mr. le
Comte de Castro qui, ayant laisse cette lettre sans reponse
en re^ut une seconde de moi en date du 3 0 janvier et dans
laquelle je prevenais le Ministre du prochain depart des mis
sionnaires.
C ’est le 24 fevrier seulement que Mr. de Castro, qui
avait ete interpelle a la Chambre des Deputes sur le passage
et le depart des trois missionnaires fran^ais pour le Congo,
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m ecrivit une note confue en termes courtois en ce qui nous
concernait, bienveillante quant aux trois missionnaires franfais, mais assez amere pour le St. Siege qui, contrairement
aux Conventions existantes, avait retabli une prefecture apostolique au Congo sans s’etre entendu prealablement avec
le Cabinet de Lisbonne et meme sans lui avoir donne avis.
Mr. de Castro terminait sa note en enumerant les conditions
auxquelles aux termes des arrangements pris aveC le St. Siege,
devaient se soumettre les missionnaires non portugais dans les
colonies portugaises. Ces conditions etaient celles-ci:
1.
° L ’admission des missionnaires Grangers ne pouvait
etre consideree que comme temporaire.
2.
° i s devaient etre soumis a la juridiction de 1’ordinaire
de 1’eveche d’Angola.
3.0 Ce prelat devait exposer directement au Gouvernement portugais la convenance de radmission de ces ecclesiastiques, en en determinant lui-meme le nombre.
4.0 Erifin, les missionnaires admis prendraient le costume
portugais.
Ces conditions, ainsi que je i’ai dit plus haut, avaient
ete convenues entre le St. Siege et le Gouvernement de S. M .
Tres Fidele. Je n’avais aucune objection a ce qu’elles fussent
imposees aux Peres Poussot et Espitallie et au frere Billon
et j’adherai par mon silence aux considerations developpees
dans la note du Comte de Castro.
Cette question qui, comme toutes cel'les du meme genre,
a alarme la susceptibilite de ce parti qui s’est distingue si
tristement a Lisbonne,
y a quelques annees, dans faffaire
des Soeurs de la Charite, a ete portee de nouveau, hier, a la
Chambre des Deputes. Cette fois encore c’est Mr. Levy Jofdao qui a interpelle Mr. le Comte de Castro. J ’epargne a
Votre Excellence l’expose du discours de M r. Levy, je ne le
resumerai meme pas. A en croire l’orateur, la souverainete du
Portugal sur le Congo aurait ete mise en peril et la nationalite
S '
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des deux peres et du frere qui les accompagnent aurait donne
un caractere particulierement dangereux a leur mission. Mr.
Levy a redige ainsi sa motion:
«La Chambre jugeant que dans le procede du St. Siege,
confiant les missions du Congo a la Congregation du St. Es
prit de Paris, il y a eu offense a la dignite de la Nation, a son
droit de patronage sur Leveche d’Angola e du Congo, aux
lois du royaume et a notre souverainete sur le Congo, passe
a l’ordre du jour».
Dans les Chambres portugaises il y a toujours des hommes
qui cherchent une populari'te de mauvais aloi par ces sortes
d’attaques et la majorite de la Chambre ne se croit pas autorisee a y couper court fau'te de courage.
Um depute a demande la discussion secrete.
Mr. de Serpa a fait une motion plus moderee. La discus
sion qui doit se continuer aujourd’hui aura pris pendant ces
deux jours la place de celle qui devait avoir pour objet 1’examen de la Convention telegraphique Balestrini.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, 1’assurance de
ma tres haute consideration.
.

s) P. Bouree

Son Excellence Monsieur Drouyn de Lhuys, Ministre
des Affaires Etrangeres.
Paris.
A M A E — (Paris) — Correspondance Politique
gal), vol. 2 0 1, fls. 49-52 v.
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LETTRE DES PERES POUSSOT ET ESPIRITALLIE
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(15-III-X866)

SOMMAIRE — Les

missionnaires declarent etre verms a Ambriz
comme simples particuliers, sans mission d’aucun
gouvernement, pour s’ employer a la civilisation et
moralisation des peuples, et demandent la protection
ou au moins la sympathie du Gouvernement portugais

Monsieur le Gouverneur
Nous avons l’honneur de vous declarer par ecrit, selon que
vous nous en avez requis, comme nous vous le disions hier,
que nous soussignes sommes venus a Ambriz comme simples
particuliers, sans mission ni du gouvernement Portugais ni
de tout autre Gouvernement. Notre desir est de nous employer
a la civilisation et moralisation des peuples de ces contrees.
Nous serions heureux de jouir de la protection, ou tout au
moins des sympathies du Gouvernement Portugais en cette
oeuvre d’humanite, et nous pouvons 1’assurer qu’il ne nous
trouverait pas ingrats; mais en tout cas ces bonnes intentions
et la droiture de ces vues nous donnent 1’assurance qu’il ne
nous sera pas hostile. Cependant nous ne pensons rien entreprendre de serieux, Monsieur le Gouverneur, avant de nous etre
entendus avec les autorites superieures, tant Ecclesiastiques que Civiles de la colonie; et jusqu’alors notre sejour
ici ne peut etre regarde que comme provisoire. Malgre cela,
si nous pouvions trouver une demeure convenable, nous serions
heureux, tout en nous appliquant a l’etude de la langue Portugaise, de nous rendre utiles a la localite, surtout en faisant
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recole, si Monsieur le Gouverneur le trouvait bon et voulait
bien nous favoriser de son bienveillant concours.
Nous sommes avec le plus profond respect et le plus
entier devouement, Monsieur le Gouverneur, vos tres hum
bles et tres obeissants serviteurs.
Ambriz, le quinze Mars mille huit cents soixante six.
Esfitallie miss, apost.
Poussot, miss, apost.

Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 3 de Abril de
1866.
Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao

A H U —- Angola, 1866, Carton 36.

ARRIVEE DES MISSIONNAIRES A AMBRIZ
(16-III-1866)
SO M M AIR E — Communique

I’arrivee des missionnaires Spiritains
a Ambriz, envoyes par le Saint-Pere pour etre em
ployes en mission. — I Is font une declaration par ecrit
au gouverneur local et delivrent leurs passeports.

Serie de mil oito centos e sessenta e seis
Governo do distrito do Ambriz
Secfao civil
NCrMERO TR I'N TA

Ilustrissimo Senhor
Para que se digne dar conhecimento a sua excelencia o
Governador Geral da provineia, cumpre-me participar-lhe que
no dia quatorze do corrente mes, desembarcaram neste ponto,
munidos de passaporte, tres franceses, sendo dois padres e um
criado, os quais se me apresentaram pedindo-me alojamento,
por nao corihecerem aqui ninguem nem trazerem recomenda^ao
alguma. Consegui que fossem recolhidos por humanidade em
casa dos particulares, por nao haver outro meio, e perguntando-lhes o motivo que os conduzia aqui por tal forma, sem
recursos nem relates, responderam que vinham do seu pais
para se empregar em missao, segundo instru^oes do santo
padre; como esta declara^ao me nao satisfez, mandei que
comparecessem na secretaria deste governo no dia seguinte,
munidos de declara^ao por escrito. Assim o fizeram, entregando-ma; tenho a honra de a enviar a vossa senhoria, assim

como os passaportes, para que sendo tudo devidamente apreciado pelo mesmo excelentissimo serihor Governador Geral,
ele se digne dar-me as suas ordens a tal respeito: enquanto
as nao receber, nao permitirei que publicamente funcionem,
como julgo pretendiam fazer.
Deus guarde a vossa senhoria.
Governo do distrito do Arribriz, dezasseis de Mar$o de
mil oitocentos e sessenta e seis.
Ilustrissimo senhor secretario do Governo Geral da provmcia.
Domingos Antonio Gomes,

Governador interino do distrito
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 3 de Abril de
1866.
a) Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao

S. G.
A H U — Angola , 1866, Carton 36.
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LETTRE DU PERE ANTOINE ESPITALLIE
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(19-III-1866)
SOMMATRE — Arrivee a ltie de St. Thomas, visite de linterieur et
at* Gouverneur.— Arrivee a Ambriz. — Difficultes
de logement. — Impressions sur la ville, I’eglise et le
cure. — £ tat spirituel de la population.

Ambriz le 19 Mars 1866 Fete de St. Joseph
Mon Tres Reverend Pere,
Plusieurs lettres ecrites en France depuis notre depart et
qui ont dut passer par la Maison-Mere, vous ont fait connaitre
les divers accidents de notre voyage depuis Bordeaux jusqu’a
File du Prince. De cette lie a Ambriz le vapeur ne s’arrete
qu’a St. Thomas. Nous etions heureux de voir cette terre
parce qu’elle nous annon^ait la fin prochaine de notre voyage;
le bon Dieu nous y menageait cependant une petite epreuve.
Notre descente a terre fut faite non pour satisfaire notre
curiosite, mais pour prendre des renseignements sur Am
briz. / /
En effet le gouverneur de St. Thome a sejourne quelque
temps a Ambriz et connait cette loCalite, on nous l’avait dit,
d un autre cote les voyageurs qui nous donnaient des renseigne
ments si contradictoires que nous ne savions auquel ajouter
foi e que nous etions decides, a continuer notre route jusqu’a
St. Paul de Loanda, ainsi que vous l’avez sans doute appns
par une lettre du P. Leberre, au Gabon, auquel nous avions
fait connaitre cette determination. / /
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Descendus a terre ll nous fallut chercher un interprete
pour nous faire comprendre aupres du gouverneur; comme
nous avions tout le temps necessaire nous commen^ames par
visiter 'la localite, que je ne sais pas trop comment qualifier;
le mot de ville est beaucoup trop honori'fique, ce n’est pas
un village, en tous les cas c’est un lieu peu digne d’etre
visitse. II y a plusieurs eglises en general fort pauvres, une
d’eiles porte le titre de cathedrale; pauvre cathedrale, les
cloches sont suspendues a l’entree, il y en a quatre ou cinq
d’un poids fort mediocre. Rien n’est simple comme leur mode
de suspensoir; deux morceaux de bois sont plantes en terre,
des lianes en forme de corde servent a les retenir (x). Nous
eumes bientot parcouru tout l’espace ocCupe par les habitants,
nous avions demande 'a droite et a gauche, cherche partout
quelqu’un eomprenant notre langue, nous n’avions trouve
personne; nous retournames done sur nos pas, mais nous
ne fumes pas plus heureux. Nous continuames alors notre
route vers l’interieur de l’ile pour connaitre le pays, mais
aussi pour voir si la foret ne nous offrirait pas quelques fruits
pour nous rafraichir, car la fatigue de la course sous ce soleil
de feu nous avait passablement alteres. / /
Le P. Poussot va seui chez Monsieur le Gouverneur,
quelques fruits dont je suis charge ne me permettant pas
de raccompagner. It s’expliqua comm’ il put et obtint quel
ques details sur Ambriz. A son retour la barque de bord se
trouve prete a partir, nous en profittames sans nous faire
prier, ce qui nous offrit l’avantage d’arriver pour le diner.
Cette journee a ete pour nous des plus penibles; nous

(1)
Le Pere Espitallie s’etonne, ne connaissant encore rien de
l’Afrique, de ce qui etait regie generale dans ce temps-la...
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avons bien compris toute la difficulte qu’ii y a de vouloir
voyaiger sans connaitre la langue du pays; j’ai pour ma part
bien pris la resolution de m’y mettre tout de bon aussitot
que je serai en etat de travailler.
II.

Fin de notre voyage

A notre grande satisfaction, le lendemain, jeudi, 8 mars
on leva l’ancre dans 1’apres-midi. Suivant l’avis de tout le
monde dans quatre, cinq jours nous devions etre a Ambriz.
Cependant nous etions encore incettains si nous n’irions pas
jusqu’a St. Paul de Loanda, mais sur la remarque qu’on nous
fit, que nos bagages et soi-disant marchandises devaient necessairement descendre a Ambriz, puisqu’elles avaient cette
destination, nous comprimes qu’il ne nous fallait pas songer
a aller plus loin.
Cependant le quatrieme jour se passe, et la terre ne se
montre nuile part a l’horison; le cinquieme se termine sans
plus de sudces. Au moins au sixieme apparaitra-t-elle, non
pas encore, et le temps n’etait pas mauvais... Vers les 9 h. du
soir du sixieme jour la machine cessa de fonctionner; nous ne
devions pas etre loin de terre. Le lendemain en effet nous
l’apercevions. Toutefois nous fumes encore toute la matinee
a cotoyer la cote, nous n’arrivames que vers midi. Autant
que l’on peut en juger par ce qu’il nous en paraissait, la cote
est generalement elevee, boisee en plusieurs endroits, des feux
que nous distinguions de distance en distance annon^aient
la presence des noirs; quand aux habitations on ne pouvait les
distinguer a 1’oeil nu. //
Avant d’aniver a Ambriz on trouve Ambrizette. C ’est un
village forme par quatre factoreries, deux anglaises et deux
hollandaises. Mais nous voi'la en face d’une baie fort mediocre,
c’est Ambriz. On aper^ut au loin le pavilion portugais flotter
en dessus du fort; deja les autorites viennent reconnaitre les
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papiers du comandant: oh! vous le pensez sans doute mon
Tres Reverend Pere, mon coeur battait fort en ce moment,
je me voyais si pres de 1 Afrique, de cette terre destinee, je
puis dire peut-etre ou mieux certainement, a devenir ma
tombe, apres y avoir, avec le secours de Dieu, gagne quelques
merites pour le ciel. Mais venons au debarquement.
III.

Debarquement le i q Mars un Mercredi, apres qg
jours depuis notre depart de Bordeaux

N ’ayant pas d’habitation sure pour coucher le soir, il
etait prudent de prendre ses precautions et de descendre a
terre au plus tot pour s’assurer un abri pour la nuit qui allait
venir. Nos bagages etaient a debarquer, il nest pas toujours bon de se fier aux autres en pareille circonstance.
Aussi y sommes nous restes nous memes, et nous n’avons
pense a quitter le bord que lorsque tous nos e'ffets on ete places
sur les embarcations et par derniere mesure de prudence
Mr. Billon les a accompagnes. Il etait quatre heures du soir,
personne ne semblait s’occuper de nous; fatigues d’attendre
nous priames un des passagers de nous servir d’intterprete
aupres de Mr. le commandant pour savoir comment nous
serions deposes a terre; il nous fut repondu qu’il nous y conduirait lui-meme en allant prendre ses papiers. / /
En effet a la nuit tdmbante, sans regret nous descendimes
dans une baleiniere; il nous fallait encore quelques petites
contradictions avant de toucher terre. Nous en etions eloignes
d une lieue environ; pour abreger la distance nous revimes
deux ou trois fois sur nos pas. N i le Capitaine voulait parler
aux matelots de ces barques qui revenaient a bord; enfin
a 8 h. environ nous mimes le pied sur le rivage, apres avoir,
au moment de sauter, essuyee une petite lame qui se contenta
de moui'ller nos habits. Humainement parlant rien n’est triste
comme notre position l’etait en ce moment: ne connaitre
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personne, pas une ame qui vous comprenne, sans savoir ou
passer la nuit, nous sentions tout ce qu’il y a de peni'ble en
cet etat, et malgre cela nous etions contents, parce que nous
etions d’une maniere plus speciale en'tre les mains de Dieu,
de celui qui donne aux petits oiseaux leur nourriture au mo
ment le plus favorable. Cette Providence nous protegeait, nous
le verrons bientbt (2).
A peine sur la greve, pendant qu’on transporte nos bagages a la douane nous reckons ensemble le Te Deum, pour
rendre graces a Dieu de notre beureux voyage. Nous y ajoutons le chapellet pour remercier le Coeur Immacule de Marie,
le prier de veiller toujours sur ses enfants devoues. En nous
promenant sur le rivage nous avions aper^u deux barques
places sous un mauvais hangard; a defaut de mieux nous les
avions deja choisies pour notre lit; il fallait cependant tenter
de trouver une meilleure couche, et c’est ce que nous avons
fait incontinent.
IV.

Premiere nuit a terre

Nous etions porteurs d’une lettre pour le Secretaire du
Gouverneur; profitant de cette occasion ou de ce pretexte,
nous demandons: onde estd a casa do governador? Ou est la
maison du gouverneur? On se contente de nous repondre
en montrant un plateau coupe a pic, aa cimo a cimo», au
sommet(3). Personne n’a 1’dbligeance de nous indiquer la route.
Nous partons neanmoins, un sender se presente et nous marcbons en avant. Cependant le terrain est fort inegal, I’ascen(2) La manque de preparation des missionnaires etait etonnant:
ils ne savaient meme pas au juste ou ils etabliraient leur mission,
ne connaissaient personne, ni meme aucune langue... On le verra,
mission ratee.,.
(3) E n portugais correct on dira ao cimo, ou acima ou encore la
em cima: au sommet, en haut.
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sion est rapide, le chemin que nous suivons fort etroit et nous
risquons de glisser je ne sais ou, enfin nous voila parvenus
a la cima; ici encore nous devons benir la divine Provi
dence, car nous pouvions, il suffirait d’un faux pas, tomber
a gauche et rouler a 15 ou 20 metres dans la plaine, ou
tomber a droite a 2 ou 3 pieds de profondeur, et dans les deux
cas se tuer ou se faire un grand mal. Notre bon ange nous a
conduit. / /
Le sommet du plateau ne semble porter aucune habitation,
pas un cri ne se fait entendre si ce n’est Finsecte cache sous
l’herbe, le lointain ne nous montre aucune lumiere. Sans
perdre courage nous avan^ons. Les nombreux moustics bourdonnent nos oreil'les ou vienent se poser sur nos visages, haletant activement encore notre marche. Une lumiere brille enfin,
des cris se font entendre, une case se montre. Apres quelques
civilites sur notre demande on nous fait conduire par un
negre chez le Gouverneur; c’etait tout pres, disait on; le
noir allait devant nous, mais avec une telle vitesse que sans
paraitre se deranger beaucoup il nous faisait joliment trotter
et suer a grosses gouttes. Enfin voici la maison du Gouverneur.
Tant bien que mal nous lui faisons comprendre ce que
nous sonunes, lui remettons la lettre adressee a son secretaire.
Notre etat qu’ii saisit passablement, quoiqu’il ne comprenne
pas le fran^ais, le jette dans un terrible embarras. Ambriz
n’a pas de maison a louer, luiJmeme est tout petitement loge,
et puis comme nous I’avons appris depuis, il etait nouvellement
install'e dans sa nouvel'le fonction. Enfin un jeune-homme
qui comprend quelque peu le fran^ais est appelle, il nous sert
d’interprete; mais voyant que les choses ne marchent pas vite,
nous demandons s’il n’y a pas un Padre, ou cure; on repond
que oui et ce mot est un trait de lumiere pour Mr. le Gouveneur; il fait aussitot venir le cure. Tous les trois font leurs
combinaisons, et il reste convenu entr’eux que le Senhor Padre
logera un de nous, le second couchera chez Mr. Monteiro,
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le jeune-homme qui nous servait d’interprete, le troisieme
ira chez un negociant.
La dessus nous prenons conge du Gouverneur et nous
nous rendons dhez mr. le cure. Enfin nous voila surs dun gite,
mais Mr. Billon n avait pas soupe, depuis il etait encore a la
douane; ‘mais tout ira pour le mieux. Kdr. hdonteiro nous
quitte pour aller preparer la soupe et conduit par deux negres
je vais rejoindre Billon. I'l m apprend que le Capitaine et son
second avaient avant de partir demande ou nous etions, et
qu on leur avait repondu que nous etions a chercher une maison ou une chambre pour coucher et que sur ce ils etaient
partis.
De retour a la cure, ensemble nous allons chez le bon
monsieur Monteiro; il avait prepare un excellent souper et
Billon savait bien faire comprendre que le poisson qu’on lui
offrait etait bien preferable a celui qu’on lui donnait a bord.
Pour nous qui avions pris notre repas, nous n’avons fait que
nous rafraicbir un peu sur les vives instances de notre hote,
qui a ete de toute bonte pour nous.
Apres ce repos, que nous prolongeames le moins qu’il
fut possible, car il etait deja tard, il fut convenu que je resterai
chez celui qui venait de nous recevoir si cordialement. Mr.
Billon et le P. Poussot resteraient chez mr. le cure. En
re&agnant ^a cure ie bon Pere rendit un premier bienfait aux
habitants d’Ambriz en arretant un incendie. En effet en traversant la large rue ou si 1’on veut la place qui nous separait,
il voit du feu folatrer autour d’une case, I le fait remarquer
au cure, en disant que c’est une incendie qui commence, ils
y courent, on crie au feu, les habitants accourent, en peu de
temps on est maitre du terrible element. 11 etait temps d’y
porter secours, car il suffirait de quelques moments pour allumer un incendie immense; c’est si facile avec des cases faites
pour la pluspart en bois et couvertes de feuilles seches, de
puis trois ans exposees aux rayons du soleil sans avoir vu
24
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line goutte de pluie. En effet, il pleut, dit-on, souvent et
regulierement dans l’interieur, mais sur les cotes il en est
tout autrement, ici en particulier on dit qu’il n’a point plu
depuis trois ans.
Pendant <que tout cela se passait Mr. Monteiro faisait
mon lit, quelques planches sont elevees sur des chaises. Au
dessus on place un matelas, des draps et une legere couverture;
pendant cette operation un petit noir ne pouvait s’empecher
de lire; mon bote m’en dit bientot la raison: «ce petit
rit de voir faire votre lit avec tant de peine, alors qu’une sim
ple natte etendue par terre, fait toute sa couchette.)) //
En effet a mon arrivee dans la case du petit esclave, etait
etendu par terre, sans coussin ni oreiller, sans matelats, sans
draps ni couverture; une na'tte epaisse comme une feuille
de papier le separait de la terre 'froide et dure, et il y dormait
tres bien a l’aise, comme le faisait voir la peine qu’il ressentait
a le quitter. Tandis que moi cette meme nuit, avec mon lit
tout europeen que j’ai decrit plus haut, j’avais de la peine, malgre l’heure avancee de la nuit, la fatigue que j’ai eprouvee
pendant la journee, a m’endormir, et cela parce que le matelas
etait un peu trop dur. En ce cas j’ai trouve les noirs plus raisonnables que les blancs; il est vrai qu’il faut tenir compte
des climats.
V.

Un mot cTAmbriz, de son eglise, de son cure

La petite ville d’Ambriz est situee sur une langue de terre
sablonneuse et elevee. Elle est baignee d’un cote par la mer,
et de 1’autre un large marais en fait une presqu’ile. Il n’y
a que peu de vegetation, on n’y voit pas beaucoup d’arbres,
a l’exception d’immenses paletuviers qui croissent dans le
marais et feraient croire de loin a une magnifique foret. Les
maisons sont disposees au sommet du plateau sur trois lignes
paralleles a la mer; c’est la que demeurent les blancs; toute
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la population noire est disposee en deux villages dont l’un sur
le versant du cote de l’etang, et 1’autre plus pres de la mer
et en avant d’Ambriz meme. Je ne sais ce qui fait vivre la
population noire, car je ne vois nulle culture, les quelques
fruits que 1 on peut quelques fois trouver a acheter viennent
de l’interieur. Tout en general est cher ici, le pain est a sept
sous la livre, le reste sur ce prix, c’est en general au moins
le double de ce que cela nous couterait en France.
L ’Eglise. En arrivant dans une localite chretienne le
premier objet qui frappe de loin.l’oeil du voyageur, c’est un
clocher, souvent la clodhe lointaine sert a guider ses pas; ici
point de Clocher, point de clodhe. Chaque matin et a des
heures reglees de la journee, le clairon du fort se fait entendre;
voila l’unique son d’instrument que vienne frapper nos oreilles.
II y a cependant un lieu depute au culte divin; ce n’est ni
une cathedrale ni une belle eglise, pas meme une jolie chapelle, c’est une humble case en bois, toute en bois deja vermoulu, longue de cinq metres, large de quatre. Rien ne
retrace mieux la grotte de Bethleem que le triste reduit, et
cependant notre Seigneur y descend chaque Dimanche a la
voix de son ministre, mais chaque Dimanche seulement, car
le cure du lieu ne celebre pas plus souvent. Le boeuf et l’ane
de Bethleem sont ici remplaces par d’autres animaux. / /
Les principaux habitants sont les chauve-souris, il y en
a dans tous les coins, elles ne font que siffler au dessus de nos
tetes pendant le St. Sacrifice; leurs compagnons sont plus
pacifiques, ce sont de gros insectes qui se promenent gravement 5a et la, enfin des rats qui peu accountumes a etre deran
ges dans la semaine, sortent de leurs trous pour voir ce qui
se passe. L ’autre jour nous etions occupes tous ensemble autour
de la table d’autel pour la preparer, lorsqu’un de ces animaux,
fort gentil il est vrai et d’une forme gracieuse, descend du
toit, vient jusque sur la table, agite deux ou trois fois sa belle
queue panachee, fait un tour ou deux, mais le tout sans se
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presser, donnant si on eut voulu toute facilite pour le prendre,
puis disparait par un autre dhemin. / /
L ’autel de la chapelle est en rapport avec le reste; une
table soutenue par quatre pieds soutient deux pauvres gradins
surmon'Oes d’une espece de toit, audessus de laquelle on place
un crucifix. Pendant la semaine rien si ce n’est la table et la
croix ne reste, le devant d’autel, les nappes, les quatre chan
deliers et son unique ornement, y sont apportes chaque
Dimanohe. Le pauvre cure n’a qu’un ornement blanc, il sert
pour le rouge, le violet, le noir, pour tout, ainsi le jour de la
Passion il aurait cdlebre le St. Sacrifice avec son ornement
blanc si nous ne lui avions prete le notre. Enfin, pour com
pleter cette penible description, je dois ajouter qu’a defaut
de cire Mr. le Cure se sert de stearine, il en met quatre au
lieu de deux, le nombre est cense suppleer ce qui manque
a la qualite.
VI.

Etat spirituel de la population

Ce que je viens de dire de la chapelle annonce ce que je
vais dire des habitants d’Ambriz. (5 monTres Reverend Pere,
je ne puis le dire sans peine, et je n’y pense qu’en pleurant;
je ne connais pas au juste le total de la population. Mais je
crois etre bien au dessous de la realite en mettant 1,200. Or
toutes ces personnes sont baptisees, il n’y a que quelques rares
exceptions, mais il n’y a dans toute cette masse d’hommes
et de femmes qu’un seul mariage legitime. Un seu'l, c’est le
Cure lui-meme qui nous l’a dit, personne ne se confesse, ne
communie a Paques. Les offices du Dimanche sont reduits
a un seul, une Messe a six heures du matin. Eh! bien, a
l’exception de la troupe du fort, qui y vient en corps et musique
en tete, personne n’y vient, car je ne puis compter comme
assistants deux ou trois enfants noirs, qui viennent ou voir
sur la porte ou s’asseoir a droite ou a gauche pour voir les
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soldats ou entendre la musique militaire. Nous ne sommes
pas assez avances dans la largue Portugaise pour juger par
nous memes de ce que savent les noirs de la religion. Mais je
crois que la pluspart n en ont a peu pres aucune connaissance.
Une fois le bapteme re?u Us en ont assez de la religion jusqu a
leur derniere maladie, ou ils font encore venir le pretre.//
Veuillez bien faire recommander cette paroisse aux prieres
de l’archiconfrerie de N . Dame des Victoires, il me semble
que si les pieux associes connaissaient son etat pitoyable au
point de vue religieux, ils prieraient pour elle avec beaucoup
de ferveur. Le temps est en quelque sorte marque par la divine
Providence. Le cure actuel va revenir a Lisbonne, puisse Marie
lui envoyer un successeur selon son coeur.
Ne txouvant pas de maison a louer nous avons du jusqu’a
nouvel ordre rester au presbytere. C ’est une longue case couverte de chaume, divisee en trois compartiments, dont un
est occupe par nous. II est difficile de se figurer la pauvrete
de cette habitation: trois tables, quelquer caisses contenant
habillements, vaisselle, objts de sacristie, etc. C ’est tout
le mdbilier du cure, si vous y ajoutez deux lits et une mise
rable bibliocheque, contenant quelques livres.
Pour nous rameublement est aussi fort simple; la salle
qui nous est reservee contenait une table; pendant la nuit le
P. Poussot y etend son matelas, de jour elle nous sert pour
ecrire. Nous avons deux grandes caisses carrees, c’est la ma
couchette; Mr. Billon couche sur d’autres malles; heureusement que nous avons apporte et matelas et couverture. La
n est pas la difficulte, pas meme la cuisine; le cure en est
charge; ce qu’il y a de genant pour nous, surtout avec nos
soutanes, c est de se retirer a l’ecart; ici point de cabinet^
publics, je n’en connais meme pas de particuliers; comment
faire? Autrefois a N . D. de Langonnet dans les premiers jours
les petits scolastiques se trouvaient dans une situation presque
semblable, mais ils avaient du moin un bosquet, un ecriteau
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a F entree indiquait par ces mots: Entree, Sortie, si Lon pouvait
entrer; ici pas de bois, pas de bosquet, il y a settlement deux
ou trois touffes d’arbustes ou Ton peut se cadher a demi, mais
ou tout le monde va; est-on un peu indispose le cas devient
plus grave et difficile; apres une bonne course faite a la hate,
parce que Ton est presse, on trouve souvent la place prise, et
alors il faut encore aller plus loin.
Heureusement qu’il y a de bons vidangeurs qui tienent
constament la place nette, ce sont M . M . Vous ne saurez
le croire, M . M . les habilles de soie, il y en a toute la journee
a roder 5a et la autour des habitations; je ne sais trop com
ment font leurs maitres pour les reconnaitre le soir.
La localite que nous habitons est assez fievreuse; le
P. Poussot, Mr. Billon, le cure et deux ou trois autres personnes que je connais ont eu la fievre depuis notre arrivee;
jusqu’a ce jour je n’en ai ressenti aucune atteinte; il fallait
bien quelqu’un pour soigner les autres.
Je termine, mon Tres Rev. et bien-aime Pere, en vous
priant, si vous le jugez bon et opportun de communiquer
cette lettre au Pere Duparquet, a Cellule.
Benissez au nom de Dieu, au nom de notre Mere qui
est aux cieux, vos enfants eloignes et en particulier celui qui
aime a se dire en Jesus, Marie, Joseph,
Votre enfant tout devoue
Espitallie

Missi. apost. du Congo
de la C.on du St. Esprit et du St. C. Marie
AGCSSp — Boite 4 7 1.
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Cellule, 20 Mars 1866
Tres Reverend et Bien Aime Pere,
Ce que j’avais prevu vient de se realiser: le P. Poussot
a definitivement renonce a Mossamedes et c’est meme par cet
acte que la nouvelle communaute du Congo a inaugure son
premier chapitre.
En meme temps que cette mesure fixe la position de
ces chers missionnaires dans leur mission, elle determine aussi
la mienne pour Mossamedes, car vous le savez, mon T. R. P.,
dans la prevision de ce qui vient d’arriver, vous avez bien
voulu m’autoriser a tenter seul cette oeuvre, et a y consacrer
sous la dependance immediate de la Maison-Mere, une vie
sans doute bien pauvre et bien miserable, mais qui du moins
sera continuee avec bonbeur et sans reserve pour le salut
des ames.
Je me regarde done desormais, mon T . R. P ., comme
attache par vous-meme a cette oeuvre, et c est a ce titre
que je viens vous esposer aujourd hui qu elles seraient mes
idees pour travailler a l’organiser. Ce sera a vous, mon T.
R. P., de vouloir bien me signaler les points qui vous parai-
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traient defectueux, afin que je puisse les modificer selon vos
intentions, et ne rien entreprendre qui ne soit dans les vues
de la Congregation, qui a refu de la Sainte Eglise autorite et
grace pour la direction de ces missions.
Qu il me soit aussi permis de vous faire remarquer, mon
T. R. P., que je ne prends cet acte d’inicitative que parce
que je me trouve seul en ce moment attache a cette oeuvre.
Que si vous jugiez a propos de me donner des maintenant un
superieur pour la commencer, soyez persuade qu’il trouverait
en moi un auxiliaire aussi devoue que soumis et obeissant et
que je me ferais un devoir de subordonner aux siennes mes
idees sur les moyens d’organizer cette mission.
Je vous le disais dans une precedente lettre, mon T. R. P.,
lorsque vous m’avez permis de me fixer a Mossamedes, pour
y tenter 1’essai d’une oeuvre; sous la dependance de la Maison-Mere, vous avez mit le comble a mes voeux. C ’est evidemment plus que je ne meritais, et que je n’etais en droit
d’esperer, Aussi soyez persuade, mon T. R. P., que desormais
ma resignation et ma sou'mission absolue aux volontes de
mes Superieurs, seront une preuve constante, si Dieu m’en
fait la grace, que je sais apprecier ce que vous avez fait pour
moi en cette occasion.
Fins de Voeuvre

Je reunirai sous six chefs differents les principales fins que
I’oeuvre peut se proposer:
i.° Seminaire indigene et maison de retablissement pour
la mission du Congo.
2.0 Seminaire pour les eveches de St. Paul et de St. Tho
mas.
3.0 College pour Mossamedes.
q.° Evangelisation des esclaves de la colonie.
5.0 Relations avec les autorites portugaises.
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6.° L ’livangelisation de la Cim'bebasie.
i.

Seminaire indigene et maison de retablisement
:pour la Mission du Congo

L ’oeuvre sans contredit la plus efficace pour assurer l’avenir
d’une mission c’est la formation d’un clerge indigene. Pour
la mission du Congo en particulier, dont les populations
encore chretiennes auraient besoin de missionnaires nombreux,
cette oeuvre a une importance toute speciale et merite d’autant
plus de fixer notre attention, qu’on peut esperer parmi ces
populations deja chretiennes, de trouver des vocations et plus
nombreuses et plus solides que parmi des peuples paiens.
Sans doute les missionnaires du Congo dans les endroits
ou ils se fixeront auront soin d’y etablir des ecoles pour l’instruction des enfants, mais ces ecoles pourront dies devenir
du moms d’ici longtemps de veritables petits seminaires ou
les eleves puissent etudier le latin et acquerir les autres connaissances necessaires pour une semblable vocation? Je ne
le pense pas et cela pour les motifs suivants:
i.° C ’est un point aujourd’hui reconnu par tout le monde
que les enfants ont besoin dans les pays sauvages de l’aide
d’une langue europeenne pour acquerir des connaissances serieuses. Pour le Congo par exemple, de quels livres pourront
se servir les enfants pour etudier le latin, la grammaire, l’histoire, la geographic, etc., s’il n’existe aucun livre de ce genre
dans leur idiome. Ce sont la evidemment des connaissances
qu’ils ne peuvent acquerir sans le secours d’ouvrages elementaires qu’on leur puisse mettre entre les mains, tels que dictionnaires, grammaires, etx:.; or tous ces ouvrages jusqu’a
ce que leur litterature les ait crees, ce qui pourra n’avoir
pas lieu avant un siecle peut-etre, tous ces ouvrages, dis-je, ils
devront les emprenter a une langue europeenne, langue euro
peenne qui devra par consequent leur etre familiere: de la
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necessity pour les eieves d’etre inities a une langue europeenne.
De la necessite egalement pour les missionnaires professeurs d’etre inities a cette meme langue, non seulement a
raison des eieves, comme nous venons de le dire, mais aussi
parce que la plupart du temps les missionnaires seraient incaples de parler la langue du Congo avec assez de facilite pour
enseigner en cette langue les sciences et la litterature. Ainsi
done necessite et pour les eieves ec pour les maitres d’avoir
recours a une langue europeenne (*).
Or cette langue europeenne pour les enfants du Congo,
quelle sera-t-elle? II ne peut y avoir de doute sur ce point,
Ce 'sera evidemment la langue portugaise, puisque e’est la seule
langue europeenne qui soit usitee dans dans ces contrees.
Maintenant il me reste a montrer que les missionnaires
dans le Congo meme ne pourront etablir d’ecoles capables de
preparer les enfants a l’etat ecclesiastique par une instruction
convenable, vu: i.° que les missionnaires employes dans cette
mission ne sauront jamais qu’imparfaitement le portugais; .
2.0 qu’il en sera de meme pour leurs Aleves.
i,° Les missionnaires employes dans le Congo ne sauront
jamais parler parfaiment le portugais et la raison en est bien
simple, e’est qu’ils ne le parleront pas assez pour le parler
avec une grande facilite.
Quoi qu’en effet le portugais soit entendu dans le Congo
par un certain nombre d’indigenes en relation avec la colonie
d’Angola, i'l ne Test toutefois que par un petit nombre de
personnes, il n’est compris ni par les femmes ni par les enfants,

(1 )
L ’experience est la pour justifier cette affirmation. A Dakar
lors de M gr. Truffet, on avait essaye de faire toutes les classes en
wolof: une annee ne s’etait pas ecoulee q u on avait deja reconnu
1’impossibilite de ce systeme et qu’il avait fallu y renoncer pour adopter
la langue fran^aise. (Voir ce que les missionnaires ont ecrit sur cette
question). — N ote de l’auteur du Rapport.

ce n’est pas la langue vulgaire et ceux qui le parlent ne parlent
qu’un portugais corrompu. II est evident que dans un milieu
semblable les missionnaires pourront difficilemente se perfectionner dans 1 etude de cette langue, et qu’ils s’appliqueront
de preference a 1’etude de la langue indigene, dont iis auront
besoin pour 1’exercite du saint ministete et pour les relations
ordinaires de la vie, et qu’ils se trouveront ainsi savoir a peine
assez de portugais pour montrer a lire et a ecrire aux enfants
de 1’ecole.
D ’un autre cote il est bien evident aussi que les enfants
qui ne parleront pas ordinairement cette langue et qui d’ailleurs n’auront pas des professeurs tres babiles, ne parleront
cette langue que d’une maniere tres imparfaite.
n resulte de ce qui vient d’etre expose que la formation
d’un petit seminaire proprement dit sur le territoire meme du
Congo, devient dans des condictions semblables, une dhose
moralement impossible.
La toute premiere difficulte que nous venons de signaler,
rinsalubrite du climat vient en ajouter une seconde, avec
laquelle il faut necessairement compter. Pour la direction d’un
petit seminaire m faut un personnel assez nombreux et qui
en outre soit en etat de travailler serieusement.
Or l’experience ne nous a que trap prouve combien l’insalubrite de l’Afrique vient sous un double rapport entraver
sans cesse les oeuvres de ce genre. La moyenne de la vie des
missionnaires en Afrique est d’une brievete affreuse, et ceux
qui peuvent resister aux influences meurtrieres du climat,
eprouvent necessairement un tel affaiblissement des forces
physiques qui permet a peine faire le travail qu’ils feraient en
Europe.
Les deux difficultes reunies montrent qu’elles difficulties
on aurait a surmonter pour fonder un petit seminaire au
Congo, et quel sacrifice de personnel un etablissement sem
blable exigerait de la Congregation.

379

A Mossamedes au contraire, tous ces inconvenients disparaissent. Les missionnaires se trouvent en contact avec une
population toute europeenne, apprendront facilement le portugais dans une ville ou cette langue est la seul'e usitee. II
en sera de meme des eleves, qui ne trouvant plus occasion
de parler leur langue indigene, apprendront en peu de temps
le portugais. En outre la salubrite du climat permettra aux
missionnaires de travarller serieusement et d’accomplir une
tache bien plus grande qu’ils ne le pourraient faire au Congo;
si d un autre cote on considere que leur vie pourra se prolonger
4 £°is autant que en un pays malsain, on comprendra qu’elle
economic de personnel sera pour la Congregation Tetablissement d’un petit seminaire a Mossamedes.
En resume: mon avis serait qu’au Congo propement dit
ll ne faudrait, d ici quelque temps du moins, tenter que l’etablissement de simples ecoles primaires, mais que les sujets
destines a apprendre le latin pour arriver au sacerdoee devraient
etre envoyes a Mossamedes.
Telle est done une premiere fin que se pourrait pro
poser l’oeuvre de Mossamedes: un petit seminaire pour la mis
sion du Congo.
Cet avantage n’est pas le seul que la maison de Mossa
medes pourrait procurer a la mission du Congo. Le Congo
est un pays generalement assez malsain, dans le genre de
Dakar et du Gabon. Or il est a peu pres certain que bien des
constitutions s’y epuiseront rapidement et auront besoin pour
reparer les forces perdues d’un dhangement d’air, d’un climat
plus salubre; or Mossamedes est la, a une petite distance, qui
remplit parfaitement ces conditions. Or n’est ce pas la un
avantage bien grand pour les missionnaires du Congo, de
pouvoir retrouver si pres deux, une communaute ou leurs
malades pourront se rendre sans depense de temps ni d’argent
pour retablir leur sante alteree par les fievres et autres maladies?

II.

Seminaire pour les eveches de St. Paul
et de St. Thomas

II nest pas besom, mon T. R. P., de vous retracer le
triste tableau du clerge de ces deux eveches. Ce que le
P. Poussot ecrivait encore naguere du grand Vicaire de St.
Paul suffit pour prouver la triste realite de ce que je vous en
ai autrefois rappotde. Or ne serait ce pas une oeuvre bien
opportune et bien importante pour la gloire de Dieu de travailler a la reforme de ce pauvre derge, en donnant aux jeunes
enfants qu’on reconnattre offrir des marques serieuses de
vocation, une education vraiment ecclesiastique? C ’est une
oeuvre qui pour 1 evedhe de St. Thomas a deja re^u une
approbation speciale du Saint Siege a la demande de notre
V. Pere, qui avait pris, ainsi que Mgr. Bessieux, cette oeuvre
grandement a cause. Mgr. Bessieux s’etait alors propose de
fonder dans ce but un etablissement a Trie du Prince et avait
nefu de Rome la juridiction necessaire pour que nos missionnaires puissent s’y etablir (7). Cette entreprise n’a pu alors
avoir de suite par manque de personnel, mais aujourd’hui
1’oeuvre qu’on va etablir a Mossamedes pourrait en reprendre
facilement l’execution, non seulement pour les lies de St.
Thomas et du Prince, mais encore pour 1’eveche de St. Paul.
III.

College pour Mossamedes

D ’apres les deux fins que nous venons d’exposer ci-dessus,
l’etablissement de Mossamedes devrait etre une maison d’education destinee a elever les jeunes clercs pour le Congo, St.

( 2)
M gr. Bessieux de fait a eu des projets pour les lies du Prince
et de S. Thomas, mais nous ne croyons pas que Rome, c. a d., la Propagande, lui ait donne la juridiction dont parle Duparquet. 11 y
avait un eveche, meme s’il etait assez abandonne.
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Paul et St. Thomas. 'Mais la ville de Mossamedes, qui est
une ville de fondation recente (3) ne possede pas encore de
college. Le seul college qui existe dans la colonie est a St. Paul,
pays assez malsain. Or il y a la evidemment une lacune a
remiplir et je suis porte a croire que la population si intelli
g en t et si distinguee de Mossamedes accueillerait avec empressement et sym'pathie un etablissement qui procurerait a ses
enfants u'ne education vraiment a la hauteur des besoins de
la colonie.
Comme cette colonie est une colonie essentiellement
agricole, un grand nombre de families sont etablies jusqu’a
1 50 lieues dans 1’interieur des terres ou dies ne peuvent guere
procurer a 1‘eurs enfants une instruction convenable. Tout
me porte a croire qu’elles seraient heureuses de trouver a Mos
samedes un bon etablissement pour y placer leurs enfants.
Je serai done d’avis que letablissement de Mossamedes
fut un Seminaire-College, tenu sur un bon pied, et ou I’on
re^ut tous les enfants de cette partie de la Guinee Meridionale,
soit pour y faire des etudes ecclesiastiques, soit pour y recevoir
simplement 1’instruction litteraire et scientifique.
IV.

Evangelisation des esclaves de la Colonie

Mossamedes possede deja plusieurs [milliers] d’escla
ves ( sic) et avec la prosperite toujours croissante de la colonie,
croit aussi le nombre des esclaves.
J ignore quelle est la condition de ces pauvres esclaves,
mais je crains bien que les pretres de la ville n’aient pas pour
ces malheureux tout le devouement desirable et que beaucoup
d’entre eux ne restent sans instruction et sans recevoir les
sacraments. Or s’il en etait ainsi, ce qui doit etre vrai au moins
(3)
La colonie de Mogamedes a ete fondee le mois d’A our 1849
et le 3-IX -1907 seulement, elevee a la categorie de ville.
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dans un certain degre, ne serait ce pas une oeuvre excellente
que de s occuper du salut de ces pauvres ames? N e serait ce
pas la une des oeuvres de predilection de la Congregation?
Je crois done que parmi ces miliiers d ’esclaves, dont beaucoup sont encore paiens, un missionnaire trouverait de quoi
occuper bien fructueusement son zele pour le salut des ames.
V.

Relations avec le gouvernement portugais

Dans la portion ou se trouve la Prefecture du Congo, vis
a vis reveque de St. Paul, il devra toujours y avoir entre les
missionnaires et 1’eveque des relations assez suivies; e’est ce
qui avait determine les Capucins a placer la residence du
Prefet apostolique a St. Paid meme, aupres de l’eveque.
Le P. Poussot nous apprend par sa lettre datee de Lisbonne, que l’eveque de St. Paul, vu la salubrite de Mossamedes, a transfere sa residence dans cette derniere ville et il
est infiniment problable, pour ne pas dire certain, que tous
les suCceseurs suivront son exemple. Or les choses etant ainsi,
ne sera-tdl pas extremement avantageux pour les missionnaires
du Congo d’avoir la, a Mossamedes, un representant pour
y traiter de routes leurs affaires avec reveque? (4).
En outre, si retablissement de Mossamedes vient a prosperer, il ne manquera pas d’attirer les regards du gouverne
ment portugais et pourra nous menager avec ce gouverne
ment des ouvertures pour retablissement de la Congregation,
tant en Portugal que dans ses Colonies, qui sont encore tres
imlportantes en Afrique, en Asie et en Oceanie.

(4)
L ’eveque de Luanda n’ayant pas fixe sa residence a Mo^amedes, mais y etant seulement de passage, l’argumentation du P.
Duparquet ne dent pas.
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VI.

Evangelisation de la Cimbebasie

C ’est sur cette derniere fin que je. desire surtout, mon
T. R.P., attirer votre attention. Cette vaste et interessante
contree fut confide a Mgr. Barron lors de la creation du vicariat apostolique de Deux Guinees (5). La Congregation l’a
refue ensuite en heritage et sa juridiction sur ce pays a ete
de nouveau confirmee et d’une maniere explicite par le der
nier acte de la Sacree Propagande, relatif aux limites du
Vicariat des Deux Guinees (6). Cependant jusqu’ici aucune
tentative n’a encore ete faite pour l’evangelisation de ces vastes
pays, dont les protestants commeneent a s’emparer.
D ’ ou cela eSt-il provenu? Sans doute d’abord de la disette
de personnel, ou se trouvai[en]t nos missions, en second lieu
de la difficulte des communications, qui ne pouvai[en]t se
faire avec ce pays que par le Portugal, et en troisieme lieu
par 1’ignorance ou Ton eta.it du veritable etat de ce pays et
des elements de succes qu’il offre aux travaux des missionnaires.
C ’est pour oela que j’ai cru devoir faire des recherches
seneuses sur cette contree et apres plusieurs annees de per( 5) Le Vicariat des Deux-Guinees n’avait d’existence que dans
les regions considerees la Guinee, lesquelles ne depassaient guere
l’embouchure du Congo ou Zaire. Depuis, l’appartenance de la
Cimbebasie et d’autres territoires de l’Afrique Australe au Vicariat
en cause, est une des plus incroyables decouvertes de la Propagande,
dont la culture geographique africaine etait a la phase primaire. Les
documents pontificaux qui regardent les dioceses d’Angola et de St.
Thomas (S. Tome) etaient devenus lettre morte? E t peut-on exiger
du respect quand on ne se respecte pas soi-meme?
(6) Le Vicariat ne comprenait pas les territoires censes appartenir
aux dioceses de St. Jacques du Cap Vert, de St. Thomas et d’Angola.
La delimitation de ces territoires ne relevait d’aucune fagon de Rome,
puisque la juridiction ecclesiastique etait delimitee par la juridiction
politique, a laquelle elle devait s’ajuster, d’apres les bulles papales.
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severantes investigations je suis parvenu a me mettre sur la
trace des travaux qui ont ete publics sur ce pays et qui, il
faut le dire a la honte de nos savants fran^ais, sont encore
ignores chez nous d’un certain nombre de geographes.
J ai recueilli sur ces pays un certain nombre dedications
dans deux cahiers ci-joints et qui vous pourrez consulter en cas
de besoin, en les laissant aux archives, mais comme il vous
serait trop long de lire ces notes, je me contenterai de vous cn
donner la substance, en considerant d’une maniere sommaire
I’importance de cette mission.
i.°
2.0
3.0
4-°
sente a

Relativement
Relativement
Relativement
Relativement
l’introduction
i.°

a son etendue
a sa population
a sa salubrite
aux conditions favorables qu’elle pre
du catholicisme.

Relativement a son etendue

Cette partie de la mission du Vicariat des Deux Guinees.
qui comprend tous les pays situes entre l’eveche de St. Paul
[de Luanda] et le fleuve Orange, ne comprend pas moins
de 400 lieues de long depuis le Benguela jusqu’au fleuve
Orange, sur une largeuer indeterminee, mais qui n’est pas
moindte que 300 lieues, ce qui lui donne une superficie
trois a quatre fois grande comme de la France.
Les limites vers le nord avec l’evedhe d’Angola ne peuvent
etre fixees d’une maniere precise (7), mais a fin d’eviter toute
difficulte avec l’eveque de St. Paul, on peut lui conceder (!),
je crois, ainsi que je l’ai indique sur la carte ci-jointe, tous
les pays situes jusqu’au Quando et au Coanza, quoi qu’ils
( 7)
La Prefecture future, comme d’ailleurs la mission projetee
de la Cimbebasie, ont ete fondees dans le territoire du diocese.
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renferment un grand nombre de peuples qui ne sont nullement
soumi-s aux Portugais et que jamais aucun pretre n’a visites.
Cette combinaison fait commencer la mission de la Cimbebasie au bassin du fleuve Cunene indusivement, territoire
qui n’etait meme pas connu des Portugais il y a une vingtaine
d’annees et sur lequel par consequent, ils ne pouvaient avoir,
non plus que 1’eveche, aucune juridiction (8).
Depuis quelques annees ils se sont bien etablis sur une
des branches de ce fleuve, le Caculovar, mais cette occupa
tion -du Caculovar n’a pu tout au plus que distraire du Vicariat
des Deux Guinees le bassin de cet affluent. Le reste du pays
reste evidemment attache au Vicariat des Deux Guinees.
Cette vaste mission peut etre divisee en cinq grandes
contrees.
i.° Le bassin du fleuve Cunene, comprenant tous les
peuples situes sur ce fleuve ou ses affluents.
2.0 Le pays de Ovampos, situe au sud de ce fleuve.
3.0 Le bassin du lac Ngami.
4.0 Le pays des Namaquas et des Bosjesmans sur les
affluents de la rive droite du fleuve Orange.
5.0 Le pays des Damaras ou Hereros, qui occupent le
centre de la mission. Ce pays est genera'lement couvert de
montagnes.
Dans les cahiers ci-joints j’ai indique tous les ouvrages
qu’on peut consulter sur ces pays et qui tous n’ont ete ecrits
que depuis quelques annees seulement, par les voyageurs qui
les ont explores les 'premiers et dont la plupart vivent encore.
Void les principaux de ces ouvrages.
(8)
Le raisonnement du P. Duparquet est parfaitement faux
et meme ses connaissances historiques et geographiques de ces regions
sont nulles. II n’appartenait pas au P. Duparquet marquer sur la carte
d’Afrique des limites a I’eveche d’Angola ou autres, mais c’est lui
qui a determine la Propagande a le faire et a etablir une soit-disant
juridiction ecclesiasdque fondee sur une erreur de fait.
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Sur le bassin du fleuve Cunene et sur les pays voisins on
possede les Memoires de Mr. Brodhado (9), portugais de Mossamedes, qui a babite et explore la plupart de ces pays.
Sur le pays des Ovampos, on possede la relation de Mr.
Galton, qu’ a visite ce pays il y a une douzaine d’annees (10).
Sur les Damaras, on possede I’ouvrage de Mr. Alexandre
(2 vdl.) qui a visite Ces pays (11), ainsi que celui des Bosjesmans et des Namaquas en 1836.
Sur les Damaras on peut egalement consulter I’ouvrage
de Mr. Anderson (12).
Enfin sur le lac Ngami, decouvert en 1849, on possede
la relation des voyages de Mr. Anderson, de Mr. Oswall et
surtout le celebre ouvrage du docteur Livinsgstone (13).
(9) Bernardino Jose Brochado a ecrit en effet la Descrippao das
terras do H u m b e, Cam ba, ISdulondo, Q uanham a, e outras, publiee

dans la revue A n n aes
de Novem bre 1855, p
1850. Dans la merae
auteur a encore publie

do Conselho Ultramarino (Parte nao oficial),
187-197, datee a Gambos le premier Septembre
revue, Decembre 1855, p. 203-208, le meme
la N o ticia de alguns territorios e povos situados
na parte meridional da Provincia de A n g o la , travail dont le P. Duparquet a fait usage.
(10) Francis Galton, ne a Duddleston (Birmingham) en 1822,
exploratur du N il Blanc (1846) et du Sud Ouest Africain (18 50 ),
a ecrit N arrative o f an explorer in tropical South A frica , 1893.
O1 ) James Edward Alexander, explorateur ecossais ne en 1803.
II a fait la campagne de Portugal entre autres, ecrivant A n expedition
o f D iscovery into the interior of A frica , 1838, 2 vols.

(12) Charles J. Anderson, voyageur suedois, ne dans le Wermeland
en 1827. II fit deux voyages d’exploration, le premier en 1850 chez
les Damaras et les Ovampos jusqu’au lac N gam i, decrit dans T h e
Lake N g a m i, 1855 et le second sur le Cubango, raconte dans T h e
O kavango River, 18 6 1.
( 13) David Livingstone, explorateur et missionnaire africain, ne
a Blantyre (ficosse) le 19 -3-18 13. A ecrit M issionary Travels an d R e
searches in South A frica , 1832, et T h e Z a m b ez i and its tributaries,
1864-1865.
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II est evident que je [ne] puis ici donner le resumer ( sic)
d’un si grand nombre d’ouvrages, sans les notices qui renferment l es deux cahiers ci-joints; j’ai donne les indications
precises de ces ouvrages, ainsi que celle des bibliodheques
ou on peut se les procurer, a fin que Ton puisse en cas de
besoin ailer y puiser tous les documents don't on pourrait avoir
besoin.
La partie sud de cette mission est deja oocupee par les
missionnaires protestants du Rbin, qui ont leurs principaux
etablissements a Bethauy, chez les Namaquas et a Barmen
chez les Damaras. Ils ont grande envie de s’etablir aussi dans
l’Ovampo, mais il faut esperer que le Coeur Immacule de
notre bonne Mere ne permettra que ce magnifique pays
devienne la proie de l’heresie. Les succes des ministres protes
tants d’alleurs n’ont pas ete bien eclatants. Ce qu’ils ont
fait de mieux, ou moins pour nous, 9a ete de composer divers
ouvrages sur les langues du pays, et entre autres une belle
grammaire en allemand sur la langue des Damaras, que je
m’occupe en ce moment a faire traduire en fran^ais.
2.0 Population
Jusqu’a ces derniers temps 1’ignorance la plus complete
avait regne dans nos statistiques geographiques sur la popu
lation de cette contree. Comme la cote maritime est aride et
soblonneuse et privee de grands cours d’eau, vu que les eaux
s’ecoulent en grande partie vers le centre de 1 Afrique, dans
le lac Ngami, on en etait conclu que ce pays etait peu peuple,
et sur les anciennes cartes de geographic vous iisez encore
ces mots sur la Cimbebasie: cote deserte et inhabitable. Les
explorations des derniers voyageurs ont fait disparaitre toutes
ces erreurs, et nous ont fait voir au contraire que de tres
nombreuses populations habitent ces regions. II serait difficile
d’en preciser au juste le chiffre, mais ce qui est certain c’est

que ce chiffre s’eleve a plusieurs millions, comme vous allez
en avoir la preuve par la statistique suivante que Mr. Brocbado nous donne des populations de la riviere Cunene, qui ne
represented qu’une partie assez peu considerable de la mission.
Quillengues................. ,
Huilla ........................
J a u ...............................
H ay...............................
Quiihita........................
Gamibos........................
Hum'be........................
Cam 'ba........................
Mulondo .................
Quipungo .................
Handa ........................
V a r ...............................
C afim a........................
Quanhama .................
Donga ........................
Quambe.......... ...........
Ganguella .................

..........

100.000

..........

3 -5 ° °

..........

1.200

..........

60.000

..........

12.000

..........
..........

3.000
8.000

..........
..........

130.000
60.000

..........
130.000
Total 664.900 habitants (14).
Maintenant, mon T.R.P., si vous getez les yeux sur la
carte ci-jointe de la riviere Cunene, vous verrez que ces
664.900 habitants n’occupent a peu pres que le territoire
baigne par la riviere Caculovar, que si Ton vou'lait y ajouter
les populations qui habitent les rives du fleuve entier et
de ses autres affluents, nul doute que nous arrivions a plus
d’un million. Que si maintenant on considere que la riviere
(14)
Le P. EXiparquet donne le$ statistiques plus elevees de M r.
Brochado, qui est moins absolu. M ais il defendait une these qui lui
etait a coeur.
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Cunene n’arrose qu’une partie assez minime de la mission,
et qu’on ajoute les nombreuses 'populations du lac Ngami,
les Ovampos et les Damaras, les Namaquas, etc., on arrivera
evidemment a un chiffre de plusieurs millions. / /
II se trouve en effet des endroits de la mission ou la
population est encore plus compacte, que sur les rives du
Caculovar. Mr. Brochado nous dit en effet que sur les rives
du fleuve Cubango la population est si nombreuse, que de
Quangar a Bunja a Mucussu, c’est-a-dire, sur un espate de
plus de cent lieues, les villages sont tellement serres sur le
bord du fleuve, «qu’ils ne forment plus, dit-il, qu’une longue
chaine de villages, echelonnes sur le bord du fleuve et qui
n’ont que juste la largeur necessaire pour acceder au fleuve».
Un peu plus loin, en parlant des Amboellas, peuple qui
habite egalement les rives du 'fleuve Cubango, il ajoute. «I1
y a un nomibre infini de petits etats dans ces contrees, dans
un circuit de 8 a io jours de marche, ou on retontre plus
de 30 a 40, tant en de£a qu’au dela du fleuve».
Ces donnees suffisent pour montrer que la population
de cette mission peut-etre evaluee comme je l’ai dit, a plusieurs
millions sans exageration, et qu’en certain point elle est aussi
nombreuse et aussi compacte qu’en aucune autre contree du
continent Africain.
3.0 Salubrite
Un des points qui doivent le plus atirer 1’attention dans la
fondation d’une mission, c’est sa salubrite. II y a des localies
en effet qui sent tellement insalubres, qu’il devient absolument impossible aux missionnaires de pouvoir y vivre, et l’on
sait que la mort si souvent repetee de nos missionnaires a ete
un des plus grands obstacles aux succes de nos efforts sur
les cotes d ’Afrique. Or la mission de la Cimbebasie est tout
a fait privilegiee sous ce rapport> et la plus grande partie
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de son territoire offre pour l’europeen un climat aussi salubre
que l’Europe. / /
Dans un precedent rapport j’ai deja prouve la salubrite
de Mossamedes et dans les cahiers ci-joints j’ai de nouveau
traite cette question. Je ne reviendrai done pas sur ce point,
qui est incontestable; je me contenterai de faire remarquer
que tous les renseignements que les Peres Poussot et Espitallie ont recueillis a Lisbonne sur ce point confirment tout
ce que j’avals avance. L ’eveque meme de St. Paul a quittee
sa residence, leur a-t-on dit, pour venir s’etablir a Mossa
medes, et cela loin de son chapitre, dans une localite ou il
n’a ni palais, ni cathedrale, uniquement a cause de la salubrite
exceptionnelle du 'lieu (15).
Mais outre Mossamedes, la salubrite de beaueoup d’autres
lieux est aujoud’hui un fait incontestable. C ’est ainsi que
Mr. Brochado nous assure que la contree de Humbe, sur le
haut du fleuve Cunene, ainsi que les contrees environnantes,
sont aussi salubres que le Portugal.
Le voyageur anglais Francis Galton (16), qui a visite le
Damara et rOvampo, affirme que ces pays sont d’une merveilleuse salubrite, et la partie la plus Sud sur la rive du fleuve
Orange doit l’etre aussi, vu sa latitude qui la rapproche du
Cap de Bonne Esperance. Or la salubrite de ces contrees,
qui rappelle cdle du pays des Gallas, est evidemment un
avantage immense pour faciliter l’evangelisation de ces pays.
q.°

Conditions favorables a l’introduction
du catholicisme

C ’est un fait que personne ne peut nier que tel pays pent
se trouver plus que tout autre dans des conditions favorables
(15) L ’fiveque n’est alle a Mo9amedes que pour quelque temps,
pour se retablir, et pas pour y fixer sa residence.
(16) C f. note (10) .
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a letablissement du catholicisme. Or encore sous ce point de vue
je crois que la Cimbebasie est une de nos missions d’Afrique
les plus favorisees.
II est bien certain en effet, que le mahometisme d’abord,
puis le protestantisme, sont des obstacles tres grands a Tintroduction du catholicisme. Tous les missionnaires sont d’accord
qu il vaudrait beaucoup mieux agir sur des populations simpilement idolatres.
Or dans cette mission, a 1’exception de quelques points
occupes par les protestants, les populations non seulement
ne sont pas infestees de mahometisme, ni d’heresie, mais
meme ne sont pas idolatres. II en est beaucoup ainsi qu’on
peut le voir dans Brochado, qui n’ont aucune espece de religion.
Or cette absence de religion est une condition meilleure pour
le missionnaire que de rencontrer des populations entetees dans
le mahometisme ou une idolatrie fanatique cOmme a Whydah.
Les populations en outre, au moins un certain nombre
d’entre elles, ont des moeurs douces et laborieuses; je me
contenterai de citer ici ce que deux celebres voyageurs,
Mr. Galton et Mr. Livingstone rapportent des populations
de l’Ovampo et du lac Ngami.
Void le temoignage de Livingstone, cite par Vapereau
dans l’article consacre au voyageur (je n’ai point 1’ouvrage de
Livingstone).
«En 18 5 1 Mr. Livingstone passa jusqu’a Sebitouane,
pnncipale ville du Makololo et decouvrit une vaste contree
fertile, bien arrosee, coupee de mines, de riches vallees, de
lacs et de rivieres navigables et habitee par un peuple doux,
actif et industrieux)) (17).
( 17)
C f. note n.° ( 13). U ne tradiction fran^aise de madame
H . Loreau, a ete publiee a Paris par Hachette, en 1859, sous le titre
Explorations dans I’lnterieur de VAfrique Australe, 759 pages, tres
illustree. L ’academicien portugais D . Jose de Lacerda a fait une cri-

Voila pour les populations du lac Ngami. Voyons maintenant ce que Mr. Galton dit de l’Ovampo.
«Le pays d’Ova'mpo me parait remarquablement salubre
( remarkably healthy country) et je sais que le territoire de
Damaras Test aussi.
La capitale du pays d’Ovampo s’appel'le Ondonga; le
pays est couvert de fermes et de metairies, chacune est habitee
par une famille, generalement composee du grand-pere, du
fils et des petits enfants. Tous les habitants de cette contree ont un air d’aisance et de prosperite. Les lois contre le
vol sont tres severes». E ailleurs: «Les Ovampos, dit-il, ont
de l’ordre, sont reunis dans des centres de population, ils sont
laborieux, propres et d’une probite poussee jusqu’au scrupule.
(T h e Ovampo are orderly centralised hard. Working, neat,
and scrupulously honestJ».

Telle est, mon Tres Reverend Pere, cette vaste mission
de la Cimbebasie, avec ses populations nombreuses, douces
et la'borieuses, habitant des contrees merveilleuses, dont la
douceur et la salubrite du climat rappellent les pays les
plus favorises de 1’Europe. Aussi ne doit on pas-etre surpris
de voir Mr. Galton indiquer ces beaux oasys au protestantisme
pour en faire le centre de proselitisme dans Afrique Australe.
Le pays d’Ovampo, dit-il, en particulier est un lieu important
pour 1’avancement de fa civilisation de l’Afrique Centrale,
parce qu’il est extremement, sain et tres bien situe; puis il
finit en disant que ce pays est tres propre pour les travaux
des missionnaires, e que les missionnaires protestants allemands qui se trouvent etablis dans le Damara, desirent depuis
longtemps s’y introduire.
Ce desir, mon Tres Reverend Pere ne pourrait-il pas
tique pas toujours heureuse a Livingstone, sous le titre de Exame das
viagens do D outor Livingstone, Lisboa, Imprensa Nacional, 1867,
635 pages.
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etre aussi celui des missionnaires du Saint et Immacule Coeur
de Marie; c’est le mien depuis bien longtemps deja, et il me
sem'ble qu’it y a quelque chose a faire dans cette vaste et interessante mission. Telle est la cause principale qui m’a toujours
fait insister pour avoir un etablissement a Mossamedes. Aussi
quand le P. Poussot a manifeste l’intention bien arretee de
ne point s’occuper du tout de ces pauvres peuples et de se
renfermer uniquement dans le Congo (18), mon coeur a ete
brise en songeant a Fabandon de tant de nations infideles et
c’est ce qui m’a determine a me separer de lui pour consacrer
ma vie a tenter quelque chose pour ce pauvre pays. Peut-etre
ai-je ete trop loin et ai-je grandement contriste votre coeur,
quand dans l’ardeur de mes desirs je me suis eerie vers vous
comme autrefois Moi’se vers le Dieu d’lsracl; «sauvez ce
peuple ou effaeez-moi du livre de view. Mais, mon Tres Reve
rend Pere, vous savez ce qu’est le coeur du missionnaire, c’est
comme le coeur d’une mere. Dieu Fa uni aux ames qu’il doit
engendrer a la vie de la grace par des liens qu’il est difficile
de rompre, et s’il y a parfois quelque exces dans cet amour,
ce sont de ces fautes qui plus que bien d’autres ont droit a
quelque indulgence et devant Dieu et devant les hommes.
5.0 Moyens
Nous venons de voir dans le chapitre precedent les fins
qu’une communaute peut se proposer a Mossamedes et certes
elle me paraissent d’un ordre assez eleve et d’une importance
assez grande pour suffire a l’activite des missionnaires employes
a Mossamedes et occuper utilement leur vie. Par ce que nous
venons de voir en dffet, cette communaute peut etendre son
influence a la Guinee meridionale presque toute entiere.
(18)
Le P. Poussot ne pouvait nullement s’occuper de ces peuples.
La Prefecture du Congo ne s’etendait pas du tout dans ces regions.
II n’a meme pu tenir au Congo, oil il ne s’est jamais fixe.
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Or pour atteindre a ces fins quels seraient les moyens
a employer? Pour le moment actuel et vu le petit personnel
dont peut disposer la Congregation, voici ce que je proposerais
de faire.
Cette annee au mois de Septembre, selon l’autorisation
que vous m’avez donnee, je partirai pour Mossamedes, en
passant par le Portugal, ou je tacherai de me menager 1’appui
et la sympathie de personnes influentes. Arrive a Mossamedes
j’y louerai un petit logement et me mettrai immediatement
a l’etude de la langue portugaise, pour pouvoir la parler avec
aisance et purete. Pendant la premiere annee je ne ferai que
travailler ainsi et explorer les pays voisins. Au bout d’une
annee environ, lorsque je serai bien au courant de la langue,
des personnes et des lieux, je tacherai de fonder une petite
ecole. Cette ecole devra se former petit a petit. Les sujets
pourront etre recrutes soit dans le Congo, soit dans les lies
du Prince et de St. Thomas, soit dans la colonie portugaise,
soit enfin parmi les peuplades de la Ci'mbebasie, ou on pourra
obtenir comme au Gabon des enfants des peuples paiens. / /
Cette ecole une fois commencee, le reste dependra et de
la Maison-Mere et du succes qu’obtiendra Poeuvre. Si elle
ne reussit que mediocrement je pourrai rester seul charge de
cette oeuvre jusqu’a nouvels ordres. Si au contraire elle vient
a prosperer, si les colons nous confient l’education de leurs
enfants, que des vocations nombreuses se presentent pour
l’etat ecclesiastique, que les populations pai'ennes des alentours
nous envoient leurs enfants en grande quantite, alors ce sera
a la Maison-Mere a examiner si elle juge a propos d’augmenter
le personnel de la communaute, de maniere a faire de cet etablissement un veritable seminaire-college. Si ses ressources
en personnel ne le lui permettent pas, je continuerai humblement ma petite oeuvre, ne gardant qu’un nombre d’enfants
restreint et preparant seulement les voies pour l’avenir a une
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oeuvre plus grande, et surtout a l’evangelisation de la Cimbebasie, en faisant des explorations dans ce pays lorsque
l’occasion se presentera et recueillant sur ces pays toutes les
indications qu’il me sera possible de me procurer. j /
Ainsi, vous le voyez, mon Tres Reverend, Pere, je ne
demande pas plus que ce que vous m’avez accorde, c’est a
dire, de me consacrer moi seul a cette oeuvre, si on ne juge
pas a propos d’y employer d’autres personnes, Toutefois,
mon T. R. Pere, je vous dirai que je serais heureux si on
pouvait m’adjoindre un confrere, meme non pretre, tel qu’un
scolastique, si cela etait possible. Cela me permettrait de vivre
en communaute. Vous m’avez promis Mr. Cretin, si cette
combinaison agree a ce cher Monsieur; j’aurais une grande
joie qu’il en fut ainsi (19). Si Mr. Cretin n’accepte pas, n’y
aurait-il pas moyen de m’adjoindre quelque scolastique ou
novice malade, que son mauvais etat de sante ne permettrait
pas d’employer a quelque ministere penible, un poitrinaire par
exemple: Mossamedes est un pays salu'bre et d’une tempe
rature admirable, il me semble qu’un malade qui n’aurait la
de travail que ce qu’il en pourrait faire sans se gener, se trouverait dans de bonnes conditions pour le retab'lissement de
sa sante.
O R G A N IS A T IO N

I.

Personnel

II s’agit ici d’examiner l’orgamsation du personnel sous
le rapport de la juridiction, soit ecclesiastique, soit religieuse.

(19)
De fait M r. Cretin, creole de l’lle Maurice, lui a ete donne
comme compagnon.
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i.°

Juridiction ecclesiastique

Pour ce qui concerne la communaute de Mossamedes il
est evident qu’elle se trouvera, par rapport a 1’eveque de
St. Paul, dans les memes conditions que toutes nos autres
communautes d’Europe ou d’Amerique.
En second lieu, pour ce qui concerne la Cimbebasie, qui
sera l’oeuvre principale de la communaute de Mossamedes,
il est bien evident egalement que cette mission depend du
vicariat apostolique des Deux-Guinees (20).
Ici se presente une difficulte, les communications sont
assez rates entre ie Gabon et Mossamedes; de la, impossibility
d’etre gouverne immediatement par le vicaire apostolique
residant au Gabon. Je proposerai done, pour obvier a cet
inconvenient, la combi naison suivante.
1.
° La Cimbebasie continuerait a rester sous la juridi
ction du vicaire apostolique des Deux-Guinees.
2.
° Il deleguerait pour le remplacer dans cette partie de
son vicariat, le Superieur General de la Congregation, avec le
titre de Grand-Vicaire, et la communaute de Mossamedes se
trouverait ainsi dependre directement de la Maison-Mere (21).
Il me semble que ce mode d’administration peut suffire
d’ici longtemps. En effet, cornme je serai seul ou presque
seul jusqu’a nouvel ordre, inutile que j’aie d’autres pouvoirs
( 70) Les preuves donnees par le P. Duparquet sur l’appartenance
de la Cimbebasie au Vicariat des Deux-Guinees sont nulles. C ’est
sa conviction (?) et ses desirs personnels, mais cela n’est pas une
preuve. Elle n’a jamais ete donnee, elle n’existe pas.
(21)
Des expedients peu clairs et encore moins loyaux, puisque
la dependance de la communaute de Mogamedes de la Maison-Mere
n’avait rien a voir avec le Vicariat des Deux-Guinees. Le Vicaire
apostolique des Deux-Guinees n’avait aucune juridiction sur cette partie
de l’Afrique. Elle appartenait toute enriere et en propre aux dioceses
d’Angola et de St. Thomas.
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que ceux de simple missionnaire, qui me seront donnes par
le Superieur General. N ’ayant pas de subordonnes, je n’ai
pas besoin d’avoir la faculte de subdeleguer; d’ailleurs comme
tous les missionnaires viendront de la Maison-Mere, ils
pourront recevoir de la Maison-Mere avant leur depart les
pouvoirs d’ont ils auront besoin, de meme que les mission
naires qui de divers pays sont obliges a leur depart de demander a Rome les feuilles de pouvoirs dont ils ont besoin.
2.0 ] uridiction religieuse
La communaute de Mossamedes se trouvant pour la juridiction ecclesiastique sous la dependance du Superieur Gene
ral (22), il parait naturel qu’il en soit de meme pour la juridiction religieuse. C ’est d’ailleurs, mon Tres Reverend Pere,
une chose qui est deja determinee et que vous avez bien voulu
decider dans ce sens. Si en effet cette communaute ne relevait
pas directement de la Maison-Mere, elle ne pourrait relever
que du Gabon, puisque la Cimbebaise se trouve sous la meme
j uridiction ecclesiastique; or nous avons vu que les rela
tions entre les deux pays sont trop rares pour qu’une pareille
c6mbinaison soit vraiment fructueuse et realisable.
Quant a la communaute du Congo, qui se trouve plus
rapprochee, je verrais encore de plus grands inconvenients a
ce que la Cimbebasie se trouvat sous sa dependance religieuse.
i.° Parce que la Cimbebaise ne se trouve point placee
sous la meme juridiction ecclesiastique et qu’il serait anormal
qu’une oeuvre se trouvat ainsi placee sous deux juridictions,
combinaison malheureuse qui lui causerait une fou'le d’entraves.

( 22)
La communaute de Mo^amedes ne dependait pas et ne
pourrait jamais dependre, pour la juridiction «cclesiastique», du
Superieur General, meme avec les expedients bizarres proposes par
le P. Duparquet, mais de l’Eveque du diocese d’Angola.

2. Parce que le Provincial du Congo aura bien assez
dc sa Prefecture a administratrer sans venir s’ingerer encore
dans la Mission de la Cimb'ebasie, mission pour laquel'le
naturel'lement ll n aurait pas grand interet, qu’il ne pourrait
meme pas visiter et a laquelle il causerait plus d’embarras
et d entraves que de bien. La Cimb^basie deviendrait pour
le Congo ce qu’etait autrefois le Gabon pour Dakar, position
malheureuse et qui suffit pour annihiller une oeuvre. D ’ailleurs
vous pouvez deja juger par la derniere lettre du P. Poussot
de ce qui adviendrait. Dans cette lettre il demande d’etre dis
pense d aller meme a Mossamedes, quoiqu’il y soit oblige,
a raison de la residence de l’Eveque (23). Que serait-ce s’il
fallait non seulement venir a Mossamedes, mais encore faire
des explorations dans 1 interieur de la Cimbebasie, ce a quoi
il serait oblige s’ll etait supeneur religieux de ce pays. Il arriverait pour cette pauvre mission ce qui arrive pour les families
trop nombreuses, ou les meres accablees et degoutees par des
soins trop nombreux et trop multiplies, delaissent et abandonnent les enfants qu’elles ne peuvent nourrir (24).
II.

Subsides

C ’est la, je vous assure, mon T. R. P., la question qui
me preocupe le moins. Quelle que soit la somme qui me soit
allouee, je men contenterai, quelque minime qu’elle soit.
(23) N on, il n ’y etait du tout oblige et l’Lveque n’etait a
M ofamedes que transitoirement.
(24) Tout en admettant que le P. Poussot ne pouvait nullement
s occuper de Mofamedes, meme parce que ces contrees n’appartenaient
pas du tout a la Prefecture du Congo, le P. Duparquet ne voyait
pas d u n mauvais oeil qu’il en fu t ainsi. II voulait bien, au fond
de lui-meme, etre independant et maitre absolu de ses mouvements.
D u reste les frictions des deux temperaments ne les accomodaient pas
aisement. La separation, en fait, s’imposait.
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Habentes alimenta et qui'bus tegamur his contend simus. Si
on me demandait la somme que je desirais, j’indiquerais la
premiere annee 4.000 francs si je suis seul et 6.000 francs
si nous sommes deux, j /
Voici quel serait Temploi de ces 4.000 francs: frais de
voyage 1.000 francs, tinge et mobilier 1.000 francs, frais
de logement et de nourriture 2.000 francs, qui si nous sommes
deux il faudrait ajouter 2.000 francs pour Tentretien du second
missionnaire. Mais, je le repete, je me contenterai de ce qu’on
me donnera. S’il n’y a rien ou que peu de chose, je ferai
comme les Capucins, qui souvent n’ont rien du tout et qui
neanmoins sont autant que les autres missionnaires.
Voila pour la qualite des subsides; maintenant reste a
examiner d’oii il conviendra de tirer ces subsides. Deux
modes se presentent ici.
Le premier consisterait a prelever des subsides sur la mis
sion de Deux-Guinees, dont releve la Cimbebaise (20) et
aussi en partie sur la mission du Congo, a raison des services
que la communaute de Mossamedes pourra rendre a cette
Prefecture, tels que leducation des enfants et te retablissement des missionnaires malades. Mais il y a de graves inconvenients a ce mode. Le premier est que les ressources de' la
Mission des Deux-Guinees et de celle du Congo s’en trouveront d’autant diminuees, ce qui chaque annee amenera de la
part de ces missions des recriminations et des doleances sans
fin contre celle de la Cimbebasie, qui sera obligee de se pro
curer pour ainsi dire le necessaire a la pointe de Tepee.
Le second est que cette mission de la Cimbebasie ne
pourra jamais avoir que des subsides tres minimes, ce qui la
mettrait 'pour Tavenir dans Timpossibilite d’entrependre aucune
oeuvre serieuse. Et ce qu’il y a surtout de plus important
a considerer, c’est que cette combinaison la mettrait dans
Timpossibilite d’avoir recours elle-meme a la Propagation

de la Foi et a la Sainte-Enfance, vu qu die serait soutenue
deja par la mission des Deux-Guinees.
Je serais done pour un second mode qui consisterait a
demander a la Propagation de la Foi des subsides particulars
paur cette mission. Le vicanat des Deux-Guinees y gagnerait
les sommes qu’il garderait pour lui, et la mission de Cimbebasie y gagnerait aussi, parce qu’elle obtiendrait davantage
en demandant des subsides particu'liers, car ma conviction est
que les deux missions obtiendront bien davantage en deman
dant separement qu’en demandant collectivement.
Quant aux formalites a aocomplir pour obtenir des subsi
des particulars, il me semble qu’eiles ne seraient pas bien
grandes. Je ne verrais meme pas la necessite de s’adresser
a Rome 'pour cela. II me semble qu’ii suffirait d’adresser une
demande a la Propagation de la Foi, ou vous lui exposeriez
que vous allez fonder une mission nouvelle pour les peoples
de la Cimbebasie et ceux de la Guinee, au Sud de Benguela,
et que pour cette oeuvre nouvelle vous avez recours a leur generosite, comme pour nos autres missions. Je ne crois pas qu’ils
fassent des difficultes.
Pour I’Oeuvre Aposto'lique il y aurait encore moins de
difficulte. Quant a la Sainte-Enfance, elle n’accorde de subsi
des qu’aux oeuvres deja fondees; il faudrait done attendre
a quelque temps d’ici pour lui adresser une demande.
Telles sont, mon Tres Reverend Pere, les quefques renseignements et observations que j’ai cru devoir vous communiquer sur la petite oeuvre que vous avez bien voulu me permettre d’essayer; j’ose esperer que vous voudrez bien me
faire connaitre votre maniere de voir a l’egard des diverses
questions organiques que j’y ai posees, et cela afin que je
puisse commencer un peu a l’avance les preparatifs du depart,
qui ordinairement sont une cause de retards toujours plus ou
moins peni'bles et ennuyeux.
C ’est ainsi par exemple, que l’on pourrait, pendant les 4
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mois qui restent encore jusqu’a la fin de l’annee scolaire, s’occuper des demandes a la Propagation de la Foi et a 1’Oeuvre
Apostolique. Je pourrais ainsi partir des le mois de Septembre,
au lieu que sans cela, il me faudra peut-etre differer jusqu’a
l’hiver, ce que non seulement serait une perte de temps
inutile, mais encore me causerait le desagrement de partir
a l’epoque des grands vents et des mauvaises mers.
Je n’ai pu soigner ce petit travail autant que je l’aurais
desire, l’occasion de Mr. Gouyer, qui economise ainsi des
frais assez considerables de port, m’engage a vous l’envoyer
tel quel, sans avoir le temps de le remettre au net; vous voudriez bien, mon T. R. P., me pardonner cette negligence
et croire a l’affection et au profond respect avec lesquels je
serai toujours, mon Tres Reverend et bien-aime Pere,
Votre tres humble et tout devoue fils en N . S.
Ch. Aubert Duparquet

c. s. s. et s. c. m.
AGCSSp. — Boite q6q-B.
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P E R M IS S IO N A U X P E R E S D U S A IN T -E S P R IT
D E SE R E N D R E A L U A N D A
(23-III-1866)
SOMMAIRE — L e gouverneur d ’A m b r iz est prie de faciliter les
m oyens aux missionnaires pour q u ils aillent a Luanda
s entendre avec les autorites civiles et ecclesiastiques.

Governador interino do distrito
Sec9ao Civil. 2.a Repartigao
Num ero 279

Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor
Cumpre-me dizer a V. S.a — em resposta ao seu Oficio
n.° 30 de 16 do corrente, sobre os dois padres franceses que
ai desembarcaram no dia 14, acompanhados de um criado, —
que visto que eles declaram que nada poderao empreender
sem primeiramente se entenderem com as autoridades superiores eclesiastica e civil — deve V . S.a facilitar-lhes os meios,
isto e, nao obstar a vinda deles a Luanda.
Deus guarde a V. S.a
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 23 de Mar^o
de 1866.
Ilustrissimo Senhor Governador do distrito do Ambriz.
Eduardo Augusto de Sd Nogueira Pinto de Balsemao,

Secretario Geral
Esta conforme.
s) Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao
S. G.
A H U — Angola, 1866, Carton 36.

L E T T R E D U P E R E JO S E P H P O U SS O T
A U T . R. P. S C H W I N D E N H A M M E R

(23-III-X866)
SOMMAIRE — Voyage de Lisbonne a A m briz.— Situation -politique
du Congo. — Voyage a Luanda et visite a I’Lveque
et au Gouverneur general. — Le Placet royal.

Ambriz 23 Mars, fete de N . D. des 7 douleurs 1866
(expediee le 6 avril, de Loanda)
Mon Tres Reverend Pere

Embarques le 5 Fevrier, comme vous savez, nous ne
somrnes arrives a Ambriz que le 14 Mars, apres une longue
et penible navigation de 37 jours, penible non par la mauvaise mer, mais par la mauvaise tenue du navire. Le P. Espitallie s’etant charge des details du voyage, je ne m’y arreterai
pas. Mais ce que je ne puis passer tout a fait en silence c’est
combien nous avons eu a souffrir de eette tenue du navire.
mauvaise a peu pres sous tous les rapports.
Comme le P. Espitallie vous Tecnt, mon Tres Rev. Pere,
des rapports divers sur cette Jocalite nous avaient fait revenir
plus ou moins sur notre decision de Lisbonne; et meme
j’avais ecrit de St. Thomas au R. P. Le'berre dans le sens
que nous nous decidions a aller a Loanda, le priant de vous
le communiquer a la premiere occasion (je n’avais pas le temps
d’ecrire a Votre Paternite el'le-meme). Pour nous et nous effets

embarques comme bagages c’etait bien, nous n’avions qu’a
ajouter le surplus d’Ambriz a Loanda; mais quant aux effets
envoyes de Paris par petite vitesse et qui avaient ete mis par
le frere Marie, sans malice aucune et sans en savoir les con
sequences, comme marchandises et non comme bagages de
voyageurs, il nous fal'lut en subir la consequence toute la route
et ne pas meme pouvoir y toucher, a moins qu’a Lisbonne
nous n’eussions les tiret de la douane et payer par consequent
les droits d’entree. [ ...] Embarques comme marchandises
pour Ambriz il fallait qu’ils y descendissent sous peine d’une
forte amande, 800 francs environ. Il n’y avait pas a hesiter,
nous devions descendre a Ambriz ou nous sommer en effet
sau;f a voir plus tard.
Am briz fa r rapport a notre oeuvre. Pour mieux vous
mettre a meme de mieux penetrer cette question, ft faut que
je vous dise, mon Tres Rev. Pere, ou en est le pauvre Congo
visA-vis du Portugal a l’heure qu’il est. Or je ne sais si cela
aurait echappe a l’oei'l perspicace du P. Duparquet dans le
bulletin des Colonies Portugaises, ou si le Bulletin n’en aurait
dit mot, mais il parait un fait bien certain que depuis i860
le Portugal tient garnison au Congo, et qu’a San Salvador
meme, capitate du Congo, i'l y aurait deux officiers Portugais
a la tete d’une centaine de soldats, le tout envoye, solde et
entretenu par le Portugal. Le Congo done, il faut bien que
nous en convenions, n’est autre chose qu’une simple colonie
Portugaise, n’ayant qu’une souverainete et un roi nominaux,
que 1’on encense encore quand il va faire quelques rates visites
officielles au poste, mais qu’a vrai dire, n’a plus aucune auto
rite, et n’est de fait qu’un pauvre noir a la hauteur de ses
compatriotes, mangeant manioc quand il peut en avoir, s’affublant d’un miserable pagne, vous mendiant, etc., etc. (e’est
la peinture qu’en fait le Cure d’Ambriz, qui a deja fait trois

£ois le voyage de San Salvador). Cela me rappelle bien nos
rois du Gabon, de Dakar, etc.
L ’etat des choses etant tel, il me paraitrait, mon Tres
Rev. Pere, que nous ne pouvons pas plus sur le Congo que
sur toute autre partie de la colonie Portugaise, c’est-a-dire,
que pour pouvoir y entreprendre quelque Mission, il faut
entente non seulement avec l’Eveque de Loanda, mais encore
avec le Gouvernement.
Or, pour en venir a la premiere question, si les choses
s’arrangeaient a la satisfaction de chacun, Arnbriz etant le
point d’ou partent et ou rentrent les troupes de San Salvador,
le point d’ou elles tirent leur ravitaillement et d’ou partent
par consequent souvent (a peu pres tous les 15 jours,
m’assure-t-on) des caravanes pour Bembe et de la pour San
Salvador, il est evident que tant qu’il en serait ainsi, un pied
a terre nous serait tres utile sinon necessaire a Arnbriz. Mais
avant il faudrait voir si la porte du Congo nous sera ouverte.
Le P. Espitallie devant vous detailler les circonstances
exceptionndlles de notre entree a Arnbriz, je n’en dis mot.
Le Gouverneur de cette localite, qui venait d’arriver tout
nouvellement, parait avoir ete embarrasse de nous: il me
demanda par ecrit la declaration des motifs de notre venue;
et bien qu’il ne put nous forcer ce me semble, a un acte
semblable, nos passeports etant en regie (1), je me rendis
cependant de bonne grace et sans reflexion, et fis cette decla
ration aussi courte et generale que possible, disant du reste
que nous ne pensions rien entreprendre sans nous etre entendu
avec les autorites superieures de la colonie, tant spirituelles
que temporelles. Je ne crois pas a cette declaration assez
(x) Evidemment que c’etait son droit de le faire. Le passeport
a toute une autre portee.

d’importance pour vous en faire parvenir copie. Et le Gouverneur d’envoyer cet ecrit accompagne de nos passeports
a Loanda au Gouverneur General.
Un autre embarras c’est la difficulte d’avoir nos colis
embarques comme marohandises. II m’en faudrait payer une
imposition tres forte pour les retirer comme tels, vu surtout
qu ils sont etrangers; mais le Directeur de la douanne nous
a dit que nous pouvions les avoir comme bagages au moyen
d un despacho qui nous donnerait le Gouverneur. J ’ai etrit
officiel'lement au Gouverneur, lui protestant que nos articles
etaient exclusivement reserves a notre usage et nullement
destines au commerce, qu’il veuille done bien nous donner
un despacho. Mais le pauvre Gouverneur repond qu’il n’y
peut rien, que pour cela il faut nous adresser a Loanda.
C ’est ce que nous avons en effet resolu de faire, non par
lettre mais en personne, non seulement pour cela, mais pour
l’ensemble de nos affaires et y voir plus longtemps 1’Eveque
a son passage, s’il retourne, comme on le croit, a Lisbonne
par le retour du paquebot. Cependant nous avons cru que nous
ne pouvions nous absenter tous les deux, vu que nos affaires
sont encore ici trop peu en regie et la sante de Mr. Billon
trop peu prospere pour nous absenter tous les deux. C ’est
done moi qui doit partir aux premiers jours de la Sainte Semaine. Daigne le Dieu du Calvaire et sa douloureuse Mere
accompagner ou plutot guider mes pas dans ces demarches
graves ou je vais etre engage.
2
6 Mars. Je pars dans la soiree pour Loanda et laisse
Billon avec une grosse fievre; je ne suis guere plus solide.
Notre Gouverneur voulait me retenir sous pretexte qu’il
n’avait pas encore re$u de reponse a ses lettres a notre sujet.
Mais sur une chaude representation que nos passeports etaient
en regie, vises qu’ils etaient et par la legation portugaise a Paris
et a Lisbonne meme et cela gratis, et qu’ils nous donnaient
latitude de cirtuler sur toute la cote occidentale d’Afrique;
4°7

et moi aussi je vous donnerai passeport gratis, nous a-t-il dit,
puisque vos passeports on ete vus a Lisbonne, il n’y a pas
de difficulte, vous pouvez aller a Loanda, je vous donnerai les
papiers necessaires. Ainsi nous serons sans oesse arretos par
ces autorites secondaires si nous n’avons de papiers bien en
regie de la capitale de la colonie. Je pars in nomine Domini.
Monseigneur Jose Lino d’Oliveira, Bispo d’Angola e
Congo, descendit en effet a terre le mardi 3 au matin, pour
faire les Saintes-Huiles, comme le Docteur me l’avait annonce.
Je pus, quoique avec peine, assister a la reception qui lui fut
faite a Fentree du palais Episcopal; j’aurais desire un mot ou
au moins un coup d’oeil de sa part; mais quoiqu’il eut du
m’apercevoir avec mon manteau, it n’en fit pas semblant.
II entra avec ses chanoines dans sa sal'le d’audience et moi
regagnai mon cabinet, tout desireux pourtant d’une prompte
audience.
J ’en eus une par Fintermediaire de mon bon medecin,
qui a ete eleve de Sa Grandeur; il voulut bien nous servir
d’interprete, j’en eus une seconde apres dine, au palais du
Gouverneur General, Mr. le Secretaire general y assistant
au nom du Gouverneur lui-meme et servant en meme temps
d’interprete.
Or le resultat de ces deux conferences, de la derniere
surtout, qui est plus officielle, c’est: i.° Que nous ne pourrions faire de Mission ni faire les fonctions du ministere dans
ces pays-ci, sans etre muni d’une requete de pouvoirs, que
nous adresserions nous-memes a l’autorite Ecclesiastique, a
laquelle elle donnait son approbation, la ferait contre signer
de l’autorite gouvernementale et nous la renverrait ainsi. Avec
cela nous pourrions exercer le ministere par tout le Diocese
sans crainte d’embarras, nous dit-on, de la part des autorites.
2 0 Mr. le Gouverneur general lui ne saurait donner sa signa

ture a cette demande sans un acquiescement formel du Roi;
pour qu une Mission d’etrangers puisse s’etablir en un pays
Portugais, il faut ip Placet royal.
En consequence, lui Gouverneur, favorablement dispose
pour notre oeuvre, et ne desirant rien tant que de la voir
s’etablir et prosperer, ecrit par le present courrier une sup
plique au Roi, pour qu’il veuille bien accueillir favorablement
nos offres et genereux sacrifices. Monseigneur, qui de son
cote se montre tres satisfait de notre venue et tout desireux
de nous voir a l’oeuvre et nous donne des a present tout
pouvoir de remplir dans ses paroisses les 'fonctions que nous
sommes en etat de remplir, promet d’appuyer a Lisbonne de
toute sa force la requete du Gouverneur.
En attendant la reponse du Roi, qui se fera attendre au
moins trois mois, comme nous n’avons pas de local a Ambriz,
Sa Grandeur, de concert avec Mr. le Gouverneur, nous offre
son Palais Episcopal, qui est aussi son Seminaire, pour resi
dence et on ecrira au Gouverneur d’Ambriz d’avoir soin a
faire embarquer convenablement mes confreres. La, dit-on,
nous pourrons, en attendant, rendre quelques petits services,
enseigner le Fran^ais a ceux des eleves qui voudraient l’apprendre, et quelqu’ autre chose semblable, selon que l’occasion
s’en presentera (2) ... C ’est, je crois, mon Tres Rev. Pere,
a peu pres la le resume de tout ce qui a ete dit d’important
dans ces deux ou plutot dans la derniere conference, qui
n’etait que l’extension de I’autre.
J ’ai dit quelques mots sur nos etablissements d’arts et me
tiers, agriculture, etc. On a paru gouter cela beaucoup, mais
1’idee dominante etait le Placet royal et notre placement en
attendant; le reste etait absorbe par ses idees.

(2) V u l’ignorance complete du Portugais ils ne pouvaient pas
enseigner leur popre langue...

II me semb'le, mon Tres Rev. Pere, qu’il y a en general
a benir la Divine Providence de ce premier denouement; il
nous montre du moins ici certaines autorites bien disposees
et auxquelles nous pouvons avoir recours avec confiance, dans
les difficultes qui pourraient surgir, etc. Mais il y a aussi
un point qui me parait louche et pourrait peut-etre susciter
des difficultes plus tard, c’est cette detnande de pouvoirs.
Jamais voulu en connaitre la formule; et l’Eveque, qui a
sem'ble cOmprendre ma difficulty, m’a repondu que ce n’etait
rien a ses yeux, que ce n’etait que pour la forme et que pour
avoir quelque chose a presenter au Gouvernement et le satisfaire, cela n’aurait pas d’autre resultat.
Enfin au Seminaire je ne sais pas trop comment nous
pourrons y suivre notre Regie e nous arranger avec le Chanoine qui est a la tete. C ’est, je crois, un homme plein de
zele, charge d’ouvrage, etc., mais original au dernier point...
Enfin, Dieu aidant, par l’intercession de notre bonne Mere,
tout ira bien. En somme done je dois dire, Dieu soit beni
de cette journee de mardi et qu’il daigne donner suite a ce
premier succes.
Questions relatives a la Mission. On bien le Placet royal
nous sera donne ou non. i.° S’il nous est donne, alors plus
avances dans 1’etude du Portugais, nous pourrons nous livrer
plus facilement et avec plus d’utilite a quelques excursions,
si la saison le permet. Or serait-ce vers le Congo ou vers le
Mo^amedes qu’il faudrait les diriger? Mogamedes parait etre,
quoiqu’il se rencontre encore des voix discordantes la dessus,
un point tres salubre, au point que le Gouvernement Portu
gais aurait lance un decret qui defend de renvoyer dorenavant le monde au Portugal par cause de sante, vu> dit’il, qu’il
y a en Afrique meme un pays egalement salubre, le Mo$amedes. Il parait qu’a Mo^amedes c’est comme a Ambriz.
On trouve di'fficilement a se loger, meme bien mal.

On repute le Congo sain, comme la majeur partie de
1 interieur, les noirs y sont miserables et mendiants, presque
nus. Les vivres ordinaires du pays et la chair y abonderaient
pourtant. J aurais la pensee de chercher dans l’occasion a avoir
1’aumonerie de la troupe portugaise de San Salvador, cela ne
couterait guere et assurerait plus de facilite a se procurer les
vivres europeens indispensa'bles.
2.0
Si le Placet est refuse que faire? Aller a Mo^amedes?
C est toujours le meme Gouvernement et comment penetrer
de la ohez les Cimbebas et les Namaquois? II faudrait voir
sur les lieux pour en juger. Retouner sur le Nord, dans l’ancienne Prefecture du Loango, chercher a reta'blir quelque
part en cfes pays, a Kabinda par exemple, Kabinda que l’on
dit bien salubre et dans un pays enchanteur et rithe en toute
sorte de productions? On nous dit aussi sa population, qui est
toute payenne, beaucoup plus active et industrieuse que celle
des pays voisins... Enfin un mot de reponse, s’il vous plait,
rrton Tres Rev. Pere, sur ces hypotheses. Peut-etre du reste
saurez vous avant nous ce qu’il en sera de notre position
vis-a-vis le Gouvernement Portugais. Voyez s’il ne serait pas
utile de vous mettre en relation avec l’Eveque.

Votre tout chetif et miserable enfant en J. M . }.
Poussot

Miss, apost., Vice-Prefet du Congo
AGCSSp. — Boite q.71.

P E R M IS S IO N A U P £ R E JO S E P H P O U SS O T
D E SE R E N D R E A L U A N D A
(26-III-18 66)

SOMMAIRE— Le gouverneur d’Am briz donne la permission d’alter
a Luanda pour se presenter a 1‘eveque du diocese et
passe la «guia» pour que le Pere Poussot puisse se
presenter dans le Gouvernement General.

Secjao Civil — Num ero trinta e tres
Governo do distrito do Am briz

Ilustrissimo Senhor
Tendcnme solicitado licen^a para vir a Luanda o presbitero frances Poussot, alegando dosejo de se apresentar ao
prelado da diocese; como no governo geral consta pelos passaportes que remeti em meu Oficio numero trinta da Sec^ao
Civil de dezasseis do corrente, que este presbitero e outro,
com um criado, tinham desembarcado neste porto, para se
empregarem como consta da sua declara^ao, junta ao mesmo
Oficio, entendi que me nao deveria opor, e por isso lhe mandei passar guia para se apresentar na Secretaria do Governo
Geral, a disposi$ao de Sua Excelencia o governador geral da
provmcia. / /
Deus guarde a vossa senhoria. / /
q .12

Governo do distrito do Ambriz, vinte seis de mar$o de
mil oitocentos sessenta e seis. / /
s) Domingos Antonio Gomes

governador interino
Secretaria do Governo Geral de Luanda, 3 de Abril de
1866.
s) Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

A H U — Angola, Carton 36,

1866. — Original.

N O T A — Le gouvernement du district d ’A m briz a donnee la
Feuille de Route suivante au Pere Poussot pour aller a Luanda se
presenter a 1’Iiveque.

G U IA
Governo
do
Distrito de Am briz
Secgao Civil

Por este governo se faz constar as autoridades, a quetti o conhecimento d’esta competir,
que segue d’este concelho para o de Luanda,
no palhabote denominado S. Jose, o presbftero
frances Poussot, afim de se apresentar ao prelado
da Diocese.
E para que se lhe nao ponha impedimento
no seu transito, passei a presente, que vai por
mim asinada e selada com o selo das armas reais.
Secretana do governo do Am briz, 26 de
Mar^o de 1866.

s) Pedro Joaquim Monteiro
amanuense e servindo de secretario
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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U P £ R E JO S E P H M A R IE P O U SS O T
(3-IV -1866)

SOMMAIRE — L ’Eveque lui dit toute sa satisfaction pour son arrivee

et lui promet la concession de la juridiction necessaire
pour tout son diocese.

Il.mo e R.mo Sr.
Tive a satisfafao de receber a carta que V. S.a R.ma me
dirigiu, datada de dez de Mar^o, na qual participando-me
que tendo vindo com um outro eclesiastico, acompanhados
por um secular, para trabalhar na salvajao das almas, principalmente na missao do Congo, ou em qualquer outro lugar
em que se concordasse, conclui por dizer que o seu pensamento primitivo
ao sair de Franca era vir directamente
a Luanda, falar-me e entender-se comigo, mas que, tendo sabido em Lisboa, que eu me achava em Mo^amedes, ddltberara
ficar no Ambriz com o R.d0 Espitallie (Xavier), ponto
mais proximo do Congo, onde ficariam esperando minbas instru^oes, que V .a S.a procuraria dbter pessoalmente.
Em resposta, teriho o prazer de significar a V .a S.a R.™*
que me foi muito agradavel saber da sua chegada a esta provincia com um fim tao santo, pois que era esse justamente
o meu desejo. Congratulo-me, pois, com os R.dos padres Poussot e Espitallie pela sua boa vinda. Duvida nenhuma tambem
tenho em conceder-lbes toda a jurisdifao que de mim depende,
desde ja, nesta cidade de Luanda: e do mesmo modo duvida
( x) N o original: permitivo.

nenhuma tambem terei em conceder-lhes esta jurisdi$ao para
missionarem no Congo, ou em outra qualquer parte desta
diocese, logo que do Governo de Sua Majestade Fidelissima
haja recebido as indispensaveis comunicafoes, as quais nao
recebi nem o Ex.mo Governador Geral desta provincia, com o
qual ja ifa'lei sobre este assunto, a firn de obter dele a permissao
de V .a S.a poder partir para o Congo, e Sua Ex.a declarou
que so a daria, logo que recebesse a tal respeito comunica^oes
do Governo de Sua 'Majestade Fidelissima. Estas comunica5oes tambem vou procura-las do Governo e conto que brevemente se receberao. No entretanto podem V .as S.as Rev.roas
ficar nesta capital, onde pela midha parte 1'hes serao prestados
todos os auxilios e socorros de que carecem, e que de mim
dependerem, tendo ja dado as necessarias ordens para que
V .as S.as Rev.mas sejam recebidos no Seminario Episcopal, sendo
tratados com toda a considera^ao que lhe [e] devida a respeitavel missao de que vem encarregados, e as suas virtudes
e distinto merecimento.
Sou de V .a S.a Rev.ma
Vn.or e A t.0 Servidor
"t- Jose, Bis-po de Angola e Congo
A H U — Ministerios, 1 866. — Original.
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LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU GOUVERNEUR D’AMBRIZ
(3-IV-1866)
SOMMAIRE — Annonce quun navire de I’Stat doit chercher a Am briz le Pere Espitallie, Billon et leurs bagages. — Le

Gouverneur recommande que les missionnaires soient
soignes avec les egards dus et que toutes subventions
leurs soient donnees. — D ’&ucune fagon permission
ne leur soit accordee de partir pour le Congo sans
ordres et instructions du Gouvernement de Lisbonne.

Serie de 1866 — doc. 5, Ofi'cio de 3/4/n. 312.

Confidencial

Il.mo Senhor
Em aditamento ao meu oficio n.° 279 de 23 do lhes passado, em que dizia a V . Ex.a que devia facilitar a vinda para
esta cidade dos missionarios franceses Espitallie e Poussot, e
do seu criado Billon que ai se apresentaram chegados no
paquete ((Lincolnshire)), manda Sua Excelencia o Governador
Geral da provmcia comunicar a V. S.a que achando-se ja nesta
cidade o ultimo dos ditos missionarios, Poussot, deve oportunamente partir para esse porto um navio do estado a fim de
transportar para Luanda tanto o outro missionario, Espitallie,
cdmo o seu familiar Billon que ainda ai estao; bem como
toda a bagagem, couros para sapatos e avultado randho que
consigo trouxeram, o que deve existir na alfandega desse porto,
como tudo me foi declarado pelo reverendo Poussot nesta

R. P. JOSEPH MARIE POUSSOT
Vice-Prefet Apostolique du Congo

secretana. Sua Excelencia quer e muito recomenda a V. S.a
que trate o referido Espitallie com a atenjao devida, providenciando para que nada lhe falte e para que Ihe sejam ministrados os auxilios que cou'ber nas suas atribuifoes dar-lhe. Por
modo nenhum, porem, permitira V. S.a que ele parta e siga
para o Congo, pois que, como o mesmo excelenti'ssimo senhor
acordou com Sua Excelencia Reverendissima o senhor bispo
da diocese, essa faculdade nao l'be podera ser concedida sem
que previamente se recebam ordens e instrujoes a tal respeito
do Governo de Sua Majestade Fidelissima.
Por ultimo determina Sua Excelencia que S. S.a em
quanto nao embarca para Luanda o reverendo padre Espitallie,
o seu familiar Billon e a respectiva bagagem e toda a grande
quantidade de rancho que eles ai tern, fa^a com que este seja
conservado em boa guarda e arrecadajao para que se nao
extravie ou deteriore coisa alguma. De tudo quanto aqui fica
disposto data V. S.a conhecimento ao reverendo padre Espita'llie. / /
r
r
Deus guarde a V. S.a
Secretana do Governo Geral em Luanda, t. de Abril de
1866.
Ilustrissimo Senhor Governador do distrito do Ambriz.
s) Eduardo Augusto de Sa Nogueira Pinto de Balsemao

Secretario Geral
Esta conforme.
s j Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

S. G.
A H U — Angola, 1866, Carton 36.
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L E T T R E D U C A R D I N A L S E C R E T A IR E D ’E T A T
A U C A R D IN A L P R EFET D E L A P R O P A G A N D E
(12 -IV -18 6 6 )
SOMMAIRE — E n v o i la N o t e portugaise et demande des explications
et des elements documentaires pour etre a m em e de
donner une reponse convenable.

Dalle Stanze del Vaticano
12 Aprile 1866
[N .° 4 0575]

Con la qui annessa nota diretta dalla R. Legazione Portoghese al Sottoscritto Cardinale Segretario di Stato si comunica un dispaocio del Ministero degli Affari Esteri di S. M . F.
avanzandosi rimostranze sull’ invio fattosi recentemente dalla
S. Sedfe di alcuni Missionarj nel Regno del Congo, indipendentemente da ogni previa intelligenza col Real Governo di
Portugallo, ed in modo non conforme ai concerti che eransi
scabiliti con esso dalT Internunzio Poncificio nel Luglio del
1854,
ogcasipne di pratiche da lui mosse per ottenere l’assenso del Governo medesimo alia Missione di religiosi in
Angola, secondo le viste della S. Sede, per la spirituale assisCenza dei fedeli, o per la propagazione della Fede in quelle
bisognose contrade. A l qual referivasi un carteggio occorso nel
detto anno e nel successive tra questa SegreCeria di Stato e la
S. Congregazione di Propaganda.
Comme vedra l’E. V . dopo le lagnanze espresse nella
nota e nel dispaccio suddetti si passa a dimandate the la S. Sede,
per escludere ogni idea di essersi da Lei inteso di creare una
Prefettura o Missione Apostolica separata dalla giurisdictione

del Vescovo di Angola, voglia strettamente ingiungere agli
inviati Missionarj di conformarsi intieramente alle condizioni
espresse neH’ordine diretto dal Real Governo al Governatore
Generale della Provincia di Angola, e ripotta'to nella prima
delle copie che trovansi unite al suddetto dispaccio: le quali
condizioni sembrano in sostanza analoghe al fondo delle trattative iniziate col Governo Pottoghese dalla Nunziatura nell’
epoca detta di sopra.
Essendo il Sottoscrieto nella premura di dar quanto prima
alia indirizzatagli rappresentanza la conveniente risposta, anche
in riguardo al desiderio che se ne mosrra nella relativa nota,
prega V. E. di volergliene fornire quanto piu presto Le sia
possibile i necessarj dementi, compiacendosi di respingergli
Contemporaneamente la Nota medesima con i suoi allegati.
Nella quale aspeetativa il Sottosctito coglie intanto con
piacere 1’opportunita di confermare all’ E. V. i sens! del suo
prorondo ossequio con cui Le bacia umilissimamente le mani.
[Autographe ] : Umilissimo Divotissimo Servitore
G. C.Antonelli

Signor Cardinal Prefetto
della S. Congregazione di Propaganda
A PF — SRC , vol. 8, m 300-301.
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LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
■ (13-IV-1866)

SOMMAIRE — Le Gouverner fait partie an Ministre des affaires des

missionnaires Spiritains, accordant avec eux attendre
les ordres de Lisbonne pour decider de leur situation
canonique dans la Province.

Governo Geral de Angola
Serie de 1886
N.° 2

Confidencial

Il.mo e Ex.mo Sr.
O governador do distrito do Ambriz participou-me em
oficio n.° 30 de 16 do mes passado (doc. n.° 1) terem ali
desembarcado em 14 do corrente do mesmo mes, de bordo
do vapor «Linsolnshire», procedente de Lisboa, tires franceses,
sendo dois padres, os reverendos 'Poussot e Espitallie, e um
seu familiar, Billon, munidos dos respectivos passaportes, passados em devida forma pela prefeitura de Paris em 27 de
Dezembro do ano passado, e devidamente visados em Bordeus
e Lisboa; dedlarando-se no passaporte de Billon, ser sapateiro,
agregado 1 comunidade do Espirito Santo.
Como estes padres lhe dissessem que vinham para empregar-se na missao, segundo instru^oes recebidas do Papa, mas
nao apresentassem documento algum legal, e isto o nao satisfizesse, pediu-lhes uma declara^ao por escrito sobre os seus

intentos, ao que eles anuiram declarando (doc. n.° 2) que
virihao ao Ambriz como simples particulares, sem missao nem
do governo portugues nem de qualquer outro governo: que
desejam empregar-se na civiliza^ao e moraliza^ao dos povos
deste pais, e que contavam com a protec^ao do governo portu
gues: mas que nada empreenderiam de serio antes de entenderem—se com as autoridades superiores eclesiastica e civil: que
no entanto desejavam ocupar-se no estudo da lingua portuguesa e no ensino.
Aque'le offcio do governador respondeu-se (doc. n.° 3)
qu nao obstasse a vinda para Luanda dos mesmos padres,
visto que eles reconheciam que nada poderiam empreeender
sem previamente se entenderem com as autoridades superio
res da provmcia, civil e eclesiastica.
Antes que chegasse ao Arribriz o oficio acima citado, veio
a Luanda o padre Poussot, a'companhado da competente
comunica^ao do governador do Distrito (doc. n.° 4).
Este apresentou-se na secretaria e declarou ao secretario
geral que os fins da sua vinda e da do seu co'mpanbeiro, era
o missionar no Congo; que para isso haviam sido nomeados por
Sua Santidade; que tinham estado em Lisboa com o ministro
frances; que, como tencionavam estabelecer-se no Congo, traziam uma porgao de farinha, biscoitos e vinho, que talvez parecesse exagerada, mas que o nao era de facto, considerando-se
que iam para uma terra falta talvez de tudo, e pelos mesmos
motivos traziam cabedal para sapatos, mas que tudo tinham
deixado na alfandega do Ambriz, por lhes exigirem direitos
que eles nao podiam pagar.
O secretario respondeu-lhe que, como nada sabia oficialmente relativo a eles, nada tambem the podia dizer de positivo. Contudo que, como estava proximo a chegar de Mo^amedes o governador geral da provmcia e o rev.mo sr. bispo da
diocese, com estas autoridades deveria die entender-se.
Assim ficaram as coisa ate a minha chegada. Hoje, tendo
421

vindo a terra o sr. bispo, ao qual se apresentara ja o Rev.mo
Poussot, deu-me Sua Ex.a Rev.ma conhecimento das pretensoes
destes missionarios, concordando comigo, em que, nao tendo
nos comunica^oes ou instru^oes algumas do nosso governo
a tal respeito, nao deviamos por isso nem dar-lhes ele a
jurisdi^ao canonica e espiritual para missionarem no interior,
nem eu permitir que eles seguissem para o interior da provmcia, e muito menos para o Congo.
Assentamos, pois, de comum acordo em que neste sentido
responderia ele a uma carta que recebera do padre Poussot,
em que este declara os fins da sua vinda e pedia a precisa
autoriza^ao para missionar no Congo; e bem assim em que
eu mandaria buscar (doc. n.° 5) o criado Billon, e tudo quanto
Ihes pertencesse, devendo estes padres permanecer nesta cidade,
na qual o rev.mo sr. bispo lhes dava faculdades para poderem
exercitar o seu minis terio, ate que chegassem as ordens e instru^oes do governo de Sua Majestade, que se iam pedir.
Devo acrescentar a V . Ex.a que em uma segunda conferencia, a que assistiu o ex.mo sr. bispo, o referido padre Pous
sot, que ja esteve dois anos no Gabao, nao se mostrou muito
contrariado com esta resolu^ao, antes disse que muito desejava
demorar-se para ir aprendendo o portugues; todavia, pelo
modo como se expressou com referencia a futura e provavel
forma^ao dum estabelecimento de ensino em ponto grande
no Congo, e maneira de haver os viveres necessarios para ele,
deu bem a entender que tinha em vista um outro ponto, sem
ser o Ambriz, pelo qual eles lhes podiam ser facil e economicamente fornecidos. £ claro que se referia ao Zaire; e e isto
o que muito e seriamente importa pesar e considerar.
Um estabelecimento frances, religioso na aparencia, no
Congo, ha-de tornar-se for^osa e essencialmente comercial,
e estabelecidas as relates com o Zaire, alias bem faceis, chamar-se-a ali todo o comercio do interior, com prejuizo certo
e irremediavel desta provincia. Seria talvez a sua ruma.

Em vista, pois, de tudo quanto fica relatado, ve-se que
estes padres, pertencentes a congrega^ao do Espi'rito Santo,
nao so nao vieram para esta provmcia sem missao de governo
algum, como dizem, mas tambem que as suas vistas vao alem
das que aparentam, nao se restringindo as religiosas.
Pefo portanto a V. Ex.a que aprovando o meu procedimento sobre este assunto, se digne de dar-me as indispensaveis
mstru^oes acerca do modo como hei-de proeeder de futuro
em objecto tao grave e melindroso.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 13 de Abril de 1866.
Il.moe Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Marimba e Ultramar.
Francisco Antonio Gonsalves Cardoso
G .or G.al

A H U — Angola , 1866, Carton 36.

LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(16-IV-1866)
SOMMAIKE — Transfert des missionnaires, avec leurs bagages, d’Am -

briz a Luanda, aux frats du Gouvernement et leur
intallation an Seminaire episcopal.

Serie de 1866
N.° 6
Confidencial
l l mo e Ex.mo Sr.

E m aditamento ao meu offcio confidencial n.° 2 de 3 do
corrente, remetido pelo vapor passado, em que dava circunstanciada conta a V. Ex.a da chegada a esta provfncia de dois
missionarios franceses, os padres Poussot e Espitallie, pertencentes a congrega5ao do Espfrito Santo [e] do sagrado corafao de Maria Santissima; de se achar nesta cidade o primeiro,
tendo o segundo ficado no Ambriz, e finalmente da inten^ao
em que estava de lhes nao permitir que fossem missionar no
Congo, como desejavam, sem previas instru^oes do governo
de Sua Majestade, tenho a 'honra de participar a V . Ex.a que
fiz largar deste porto para o Ambriz a corveta a vapor «Infante
D. Joao», com instru^oes confidenciais ao comandante e ao
governador do distrito para oferecerem ao padre Espitallie,
passagem para Luanda naquele navio, dando, contudo, a ida
deste vaso ao Ambiz uma outra causa motivada por exigencias do servi^o publico.

Anteriormente havia eu dito ao reverendo Poussot que,
tendo de seguir para o Ambriz em servifo a corveta podia, se
o desejasse, mandar dizer ao reverendo Espitallie, que eu lhe
concedia passagem para Luanda; o que ele, agradecendo
muito, 'me deelarou que aceitava, remetendo pouco depois uma
carta para ser enviada para o Ambriz com a correspondencia
oficial.
Assim, pois, dispostas as coisas, e aproveitando-se do oferecimento o reverendo Espitallie, teve este passagem para esta
cidade na referida corveta, bem como o seu familiar Billon,
e o trem que Ihes perttencia, e que depois a pedido seu, mandei entregar-lhes livre de direitos.
Devo por ultimo, acrescentar a V. Ex.a que, ja depois da
chegada do reverendo Espitallie, vieram os dois padres agradecer-me quanto eu havia feito em seu favor, mostrando-se
muito penhorados com o acolhimento que tern encontrado,
e nada contrariados com a sua demora nesta cidade.
Ambos tern estado e continuarao a residir no pa$o epis
copal.
Resta-me rogar a V. Ex.a que se digne de aprovar o meu
procedimento sobre este negbcio.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda, 16 de Abril de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Maririha e Ultramar.
s) Francisco Antonio G. Cardoso

G.or G.al
A H U — Angola, 1866, Carton 36.
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LETTRE DU PLRE ANTOINE ESPITALLIfi
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(13-V-1866)

SOMMAIRE — Arrivee a Ambriz. — Sejour a Luanda. — £tude de
la langue. — Position actuelle. — Voyage a Mogamedes. — Le clerge de la Province.

St. Paul de Loanda, le 13 Mai 1866
Fete de St. Stanislas, martyr
Mon Tres Reverend Pere

Notre arrivee a Ambriz s’est operee dans des circonstances assez penibles pour la nature, ou entrait pour beaucoup
la difficulte de se faire entendre et de comprendre les autres;
bref, le cure, pauvre sous bien des rapports, nous a re^us deux
d’abord, puis tous les trois, dans sa pauvre cabane; ne trovant
pas une chambre a louer, nous avons du rester dhez-lui tout
le temps de notre sejour dans cette localite. Arrives a Ambriz
le 14 Mars, nous y sommes restes jusqu’au io .me d’Avril.
Void comment nous 1’avons quitte.
Le mardi de la Semaine Sainte le P. Poussot etait parti
sur une modeste embarcation pour Loanda, afin de s’entendre
avec les autorites ecclesiastiques et civiles. Au retour de l’Eveque (i'l etait auparavant a Mo^amedes) il a pu lui parler;
Sa Grandeur lui a fait le meilleur accueil, lui a offert pour lui
et pour nous le Seminaire comme lieu de residence. Le Gouverneur general s’est aussi montre tres favorable. En con-

sequence de 1’offre de Mgr. il a ete decide que tous nous viendrions a Luanda avec nos bagages; une corvette portugaise dans
cet intervalle etant venue a Ambriz, nous en avons profite,
et par une nouvelle faveur de Mr. le Gouverneur nos bagages
n’ont point passe par la douane. C etait pour nous une graciosite de 400 francs; les droits sur le vin surtout sont fort
considerables a ces douanes.
Rapports avec l’Eveque. Ils ont ete des meilleurs; si la
derniere lettre (courrier d’Avril) vous est parvenue, il n’y
a pas de difficulty, vous savez deja ce que nous a dit Sa
Grandeur. Elle applaudit a notre dessein, nous felicite de nos
saintes vues et ne pouvant de suite partir pour le Congo,
nous donne, en attendant, juridiction pour la ville de Loanda.
Partant pour 1’Europe, elle donne des ordres afin que nous
soyons traites aussi bien que possible. On a fait ce qu’on a
pu, mais les circonstances, les faits, les hommes, tout a concouru a rendre notre sejour ici assez penible dans les commen
cements; main-tenant nous avons ameliore notre position, cela
va beaucoup mieux.
Mr. le Gouverneur s’est constamment montre favorable
pour nous, s’enquerant de notre etat quand nous sommes
malades, etc. Malgre sa bonne volonte il n’a pu nous laisser
partir pour le Congo. Depuis i860 en effet, ce pays est vraiment sous la domination portugaise. A cette epoque deux pretendants se disputaient la couronne. L ’un deux (le marquis
de Catenda, fils du roi defunt D. Henrique) fut par le secours
des Portugais mis en possession de la couronne, mais depuis
cette epoque il y a San Salvador meme une garnison, une
citadelle que defendent 50 a 100 soldats. Le Congo nest
done plus independant. On ne peut y aller ou du moins y
tester sans le consentement du Portugal.
Or une loi que je ne puis comprendre, dans un pays
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catholique (1), on ne peut etablir de nouvelles missions ou
du moins introduire des missionnaires etrangers, dans les pos
sessions prtugaises, sans un Placet royal. C ’est pour cela que
n’ayant aucun ordre de Lisbonne, Mr. le Gouverneur n a
pu nous laisser continuer notre route (2). Ce Placet viendra-t-il?
Mgr. et Mr. le Gouverneur l’ont demande unanimement,
nous sommes a l’attendre.
Ici pour le moment nous ne faisons guere qu’une chose,
souffrir. II y a habituellement quelqu’un de nous trois malade,
souvent deux a la fois; le bon Dieu en laisse cependant toujours un plus valide pour soigner 'les autres. Notre bon Pere
Superieur a ete on peut le dire, constamment malade, a pine
est il releve d’une fievre, qu’une autre le prend, aussi a-t-il
maigri beaucoup. Le bon Dieu l’aime beaucoup et c’est p u r
cela qu’il lui donne sa croix en partage. Billon a eu un bon
contingent, je suis celui qui ai le moins souffert. Je n’ai eu
en tout que trois fois la fievre.
Vu l’etat continuel de maladies du P. Poussot, il est fort
p u avance en fait de prtugais; je commence a me faire
entendre, et surtout a cdmprendre les autres qui me patient;
il y a beaucoup a faire encore. Quant a la langue bunda, il
semblerait quelle n’est pas aussi difficile qu’on aurait pu le
croire a pim e abord; je vois ici un gamin qui, natif de Portu
gal, l’a apprise en p u de temps, en parlant avec quelques
negrillons employes employes a la cuisine.
Les journaux, je 1’ai dit precedemment, se sont occupes
de nous, les Cham'bres ont traite la question du Congo au
( !) Le Placet ne regardait 1 etablissement des missions, ni les
missionnaires etrangers. Le Placet regardait 1authenticite des documents
de Rome qui leur avaient confie la Mission. L ’examen de ces docu
ments etait requis.
(2) L ’ordre de Lisbonne, les documents de Rome n’ayant ete
presentes, n’est jamais arrive, tout naturellement...

mois de Fevrier, on y est revenu au mois de Mars; le ministre a repondu aux diverses questions de Levy. Le journal la
Correspondence de Lisbonne dans un supplement n.° i o i ,
donnait ces reponses dernierement; je n’ai pu, malheureusement, avoir le journal que fort peu de temps. Voici le resume
des reponses, question par question:
1.
° II est vrai qu’il y a une Prefecture apostolique etablie
au Congo par le Saint Pere, cela resulte de la Note ministerielle
de France.
2.
° Les missionnaires n’ont pas obtenu l’assentiment du
Gouvernement, et je ne sais s’ils ont celui de 1’Eveque.
3.0 Le Gouverneur n’a eu connaissance de l’erection de
cette Prefecture apostolique que par le Ministre de France.
4.0 H est vrai que cette Prefecture est con'fiee aux religieux fran^ais de la Congregation du St. Esprit, et qu’un
d’entre eux est nomme Prefet apostolique.
5.0 Ils ont du venir de Bordeaux par le paquebot du 25
Janvier et partir pour Angola par notre courrier du 5 Fevrier,
c’etait au moins leur intention. Cela resulte des Notes ministerie'lles.
6.° Pour sauvegarder la nation portugaise de cet attentat
a son autorite, a ses droits de patronage sur le Congo, le Gou
vernement en a ecrit a Rome.
7.0 Le Gouvernement Fran^ais a donne dans deux Notes
les communications ci-dessus.
8.° Le Lincolnshire a porte une lettre au Gouverneur de
Loanda. (Le Gouverneur nous dit n’avoir rien re$u a notre
sujet, mais il est evident qu’en cela il n’est pas franc et ne
nous dit pas la verite toute entiere. Nous ne lui avons evidemment pas objecte les journaux).
Il y a eu plusieurs discours a la Chambre; il parait que
celui de Levy etait virulent, cela resulte de la reponse que
lui a fait Seixas, depute de la province; je n’ai vu que celui
de ce dernier; en somme il y avait pour nous et contre nous,

mais pour lui la question du Congo etait une bagatelle; il
aurait fallu s’occuper d’autre chose, a savoir, de conquerir
au-dela d’Ambriz le pays qui s’etend jusqu’au Zaire.
Le Yorkshire, dernier paquebot, faisait voir une partie
de l’effet produit par les discussions. Ordre etait donne a l’fiveque dans une lettre confidentielle de rester encore a Loanda;
immediatement on devait faire partir des pretres Portugais
pour le Congo, sans doute afin de pouvoir repondre a Rome
que le Congo ne manque pas de pretres; il y en a trois
ou quatre qui s’y rendent cette semaine, ou du moins ont
re$u l’ordre de le faire. Et pour cela il a fallu arracher des
pretres a des paroisses ou ils rendaient de grands services, au
point que le Vicaire general ne savait comment satisfaire les
exigences du Gouvernement. Ceci est done pour nous fermer
la porte du Congo, le Portugal craint sans doute que nous
soyons des emissaires du Gouvernement Fran^ais dans ces
pays (3) ; aussi le Gouverneur dit encore n’avoir rien re$u
a notre sujet; de fait nous croyons bien que des ordres lui
ont ete donnes pour qu’il nous offre une place dans le Sud;
il nous a offert d’aller a Bengue'lla, Mo^amedes, a Muxima,
ou dans quelque autre point de l’interieur, pour visiter ces lieux.
Pour le Congo il n’aimait pas qu’on lui en parlat dans la
longue entrevue que nous avons eue tout recemment avec lui.
L ’intention du P. Poussot n’est pas precisement de demander a Mr. le Gouverneur 1’automation de faire un voyage
dans le Sud, a Benguella et Mofamedes; cependant si Son
Excellence le Gouverneur lui offre une place sur la corvette,
il est possible qu’il y aille faire un voyage et voir par lui-meme
ces lieux, sur lesquels on dit bien des choses contradictioires.
(3) L ’intervention des Notes du Gouvernement frangais pour
l’acceptation des missionnaires dans le Congo par le Gouvernement
portugais, a ete un pas malheureux La protection formelle du Gou
vernement fran^ais leur a cree la suspiction politique.

Pour ie Congo nous pouvons y penser pour le moment,
a moins que Mgr., d accord avec le Nonce, avec lequel il
veut, m a-t-on assure, s entendre, ne nous obtienne 1’autorisation necessaire; il semble qu rl faut pour le moment laisser
dormir cette affaire: dans trois mois, six mois, un an peut-etre,
quand on aura dans le public oublie le Congo, nous pourrons a
petit bruit, gagner le pays qui nous est specialement confie.
Quand aux pretres Portugais qu’on y envoie, je ne sais enfin
de compte combien il y en ira, mais je crois que leur sejour
ne s’y prolongera pas longtemps.
Pretres de la province d’Angola. Un mot seulement sur
cette question. Tout le diocese d’Angola et Congo ne compte
en ce moment qu une quinzaine de pretres (de 15 a 18 ):
avant six mois quatre ou cinq de ces pretres vont retourner a
Lisbonne. Us ont accompli leur liuit annees en Afrique, et ne
demandent pas mieux que de retourner en Europe. Encore
si ces pretres etaient bons, pieux, zeles, instruits. Ceux de
1 interieur font le commerce, les uns et les autres, dit-on,
se genent peu par rapport aux moeurs; quand ils ont le zele,
la piete, la science fait souvent defaut. Aussi par rapport a la
religion, c est triste, bien triste. Nous le voyons assez dans la
ville de Loanda.
Frappe de voir si peu de sentiments religieux dans une
cite autrefois si pieuse, j ’avait fait quelques reeherches, avec
lesquelles je voulais composer une lettre pour la Propagation
de la Foi; les dermeres nouvelles nous donnant peu d’espoir
de voir la porte du Congo s’ouvrir pour nous avant quelque
temps, j’ai interrompu ce petit travail. Il n ’en est pas moins
vrai de dire que la religion est ainsi dans l’etat le plus deplo
rable. Pour le Congo il parait qu un seul pretre s’y rendra;
c est un 'homme zele qui ne veut pas de confreres parce qu’il
aime mieux etre seul qu avoir de mauvais compagnons, qui
feraient plus de mal que de bien. Ce trait me parait tout a
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fait caracteristique, il fait connaitre l’estime que les pretres
ont les uns pour les autres.
Je viens de recevoir les feuilles des journaux. Le «Diario
de Lisboa», journal oficiel, dans son n.° 6o et 62 du 16 et
19 Mars, rapporte les discours qui ont ete prononces; je navais vu auparavant que le «Supplemento ao n.° 10 1 da Correspondencia de Portugal)), que ne rapporte pas tout. II serait
trop long d’analyser ces longs discours, au reste il vous est plus
facile a vous, mon Tres Rev. Pere, plus voisin du Portugal,
de suivre la question.
Ambriz par rapport au Congo. Je rappelle seulement que
dans le cas ou nous pourrions prochainement aller au Congo
fonder la Mission ou la continuer, si le Chanoine Ramos,
qu’on y envoi aetuellement, commence quelque chose, un
poste ou station a Ambriz paraitrait urgent, car dans les con
ditions actuelles c’est le seul point de la cote ou se font les
communications avec San Salvador; je dis pour le moment,
car cela pourrait changer si Ton ouvrait un debouche au Nord
sur le Zaire.
Enfin dans le cas ou le Gouverneur nous fermerait la
porte de la cdlonie, Cabende [Cabinda] paraitrait etre l’endroit
le plus rapproche de la Mission ou nous pourrions nous dinger,
car les noirs de ce lieu ont sur cette cote une grande reputation
d’insdustrie, d’activite, etc. Le pays lui-meme parait etre des
plus beaux et des plus salubres de la cote. Mais pour nous y rendre il est probable qu’il nous faudrait passer par le Gabon, afin
de nous rendre en ce lieu, sous la 'bienveillante protection de
la France. Car 'les Portugais dans ce cas ne voudraient pas nous
conduire dans ce lieu et un navire de guerre fran^ais ne pour
rait le faire sans rauorisation de l’amiral du Gabon.
Veuillez agreer, mon Rev. Pere, les sentiments d amour,
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de respect et d estime avec lescjuels je veux etre toujours, en
Jesus, Marie, Joseph,
Votre enfant devoue.
Espitallie. F. X.

miss, apost.
de la C.°* du St. E. et lu St. C. M .
AGCSSp. — Boite 4 7 1 .
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INSTRUCTIONS DU GOUVERNEUR-GfiNfiRAL
AU CHANOINE RAMOS DE CARVALHO
(15-V-1866)
SOMMAIKE — Consignes precises sur la mission religieuse et poli

tique confiee au chanoine Carvalho envoye an Congo.

Confidencial

Vai Vossa Senhoria desempenhar uma missao para a qual
muito se chama a sua aten^ao, pois que, a par dos servi^os
que vai prestar a bem da igreja e da salva^ao das almas, vai
tambem auxiliar as vistas politicas do governo de Sua Majestade Fidelissima.
Como Vossa Senhoria sabe, ha na^oes estrangeiras que se
esforcam por obter clandestinamente e por meios indirectos
e menos leais, certo predommio e ascendente sobre os povos
do Congo, a £im de ganharem sobre eles influencia, levando-os a perderem o justo respeito que tern tido pela coroa de
Portugal, e a rejeitarem ate o dommio que sempre tivemos
sobre aquele territorio. Foi com este fim que vieram para Africa,
segundo e de supor, os dois missionaries franceses que com
Vossa Senhoria tern vivido no pa^o episcopal, os quais se
gundo o acordo feito com Sua Excelencia reverendissima o
Bispo, ali estao residindo. Assim estabelecidas as coisas, claro
esta o quanto Vossa Senhoria deve de ser cauteloso e avisado
nos seus passos, de modo que, como acima se diz, ao mesmo
tempo que no desempenho das suas fun^oes como ministro
de Jesus Cristo tern de fazer espalhar e propagar os verdadeiros
e saos principios religiosos, deve igualmente aconselhar e incutir,
por meios suaves e suasorios, nos animos daqueles povos rudes:
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Primeiro— Que El-Rei de Portugal semprc teve e tem
verdadeiros e legitimos direitos sobre o Congo, e tudo quanto
dele e dependente.
Segundo — Que, portanto, nenhuma outra nafao que
nao seja a portuguesa pode entrar em ajustes ou tratados com
potentados daquelas partes, sem que previamente seja ouvido
e consultado o Governo portugues.
Terceiro — Que aquele nosso direito se tem convertido
na protecfao que sempre Ihe temos dado, tanto ao proprio
rei do Congo, como a todos os seus subditos.
Quarto — Que o rei do Congo tem direitos incontestaveis
sobre o Zaire, e toda a costa para o sul ate ao Quicembo, perto
do Ambriz, e que portanto muito convem que ele cbame a sua
obediencia todos aqueles potentados, sem contudo Ihes mover
guerra.
Quinto —- Que muito pode [m] prejudicar o futuro do
rei do Congo, as relates que os estrangeiros mantem com
os povos do Zaire e Quicembo; por quanto, o comercio que
eles ali conservam, pode leva-los a mais mtimas relagoes e conhecimentos com os mais poderosos do pais, o que talvez depois
venha a prejudicar os interesses do mesmo rei do Congo,
e de seus subditos.
Sexto — Que muito meflhor faria o rei e todos os seus,
facilitando e estreitando as rela^oes com os portugueses, seus
antigos e leais protectores, como o atestam os restos da sua
grandeza que se veem ainda em S. Salvador: sendo certo que
foi na epoca em que nos residiamos no Congo, com urn numeroso clero, abrindo ao povo os nossos belos e numerosos
templos erigidos ao Serihor, que mais floresceu a sua terra e
melhor e mais felizes eles viveram.
Setimo — Que, portanto, para que voltem esses tempos
para eles de boa memoria, e eles tenham tudo quanto podem
ambicionar; e essencial que as rela^oes que temos se de novo
vigor, cessando o costume de irem os subditos do rei do Congo,
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ao Quicembo e Zaire, levar os generos de negocio que com
toda a seguran^a poderiam e deveriam ser encaminbados para
o Bembe e Ambriz, onde seriam comprados por bom pre^o,
e com muito menos trabalho para os condutores. Deve, todavia,
Vossa Senhoria, guardar com muito cuidado estas instru^oes,
nao as mostrando a pessoa alguma, porque de contrario pode
riam provir questoes desagradaveis, que o governo quer evitar.
Achando-se perto do Congo, o rio Zaire, Vossa Senhoria
devera investigar quais os pretos que mais o frequentam, donde sao, quern os induz a incam'inharem-se para ali, em vez
de se dirigirem ao Ambriz, qual a na^ao a que pertencem
as feitorias de brancos ali estabelecidos, etc. Pretender convencer os pretos de que devem preferir o nosso trato, aos dos
estrangeiros, e urn dos principais fins que Vossa Senhoria
deve ter em vista, com reservadissima cautela, bem entendido.
A missao de que Vossa Senhoria e director ha-de ser refor^ada
com outros missionaries. £ claro que todos ficarao debaixo da
sua direc^ao e inspeefao. / /
Se pois, algum deles se desviar do caminho que tanto
importa seguir, ou praticar algum abuse, etc., etc., Vossa
Senhoria, alem de o advertir logo, dara imediatamente parte
dele, confidencialmente, para este governo geral, e dara tambem uma outra parte, a autoridade superior eclesiastica da dio
cese. Ao comandante do posto de S. Salvador do Congo, se
determina que preste a V . S.a toda a coadjuvafao de que
Vossa Senhoria carecer e que lhe for pedida por Vossa Senho
ria. Assim, pois, e de esperar que aconte^a. Do mesmo modo
se lhe ordena que proceda a construgao duma casa para sua
residencia, com as comodidades possiveis, a qua! Vossa Se
nhoria podera dirigir, querendo.
Por ultimo, devo dizer a Vossa Senhoria, que do seu zelo
e prudeneia, espero conseguir tudo quanto se pede esperar,
dum eclesiastico esclarecido e exemplar em virtudes e cornportamento, sendo-me muito agradavel ter de levar ao conhe-

cimento do Governo de Sua Majestade El-Rei de Portugal
os bons e relevantes servi^os que de Vossa Senhoria aguarda, a
bem da rehgiao que professamos e do governo portugues. j j
Palacio do Governo, quinze de Maio de mil oitocentos
e sessenta e seis.
s) Francisco Antonio Gonsalves Cardoso

governador geral
Esta conforme:
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 20 de Maio de
1866.
Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

S. G.al
A H U — Angola, 1866. Carton 36.
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L E T T R E D U G O U V E R N E U R D E L ’E V E C H E D ’A N G O L A
A U G O U V E R N E U R -G fiN E R A L

(23-V -1866)

SOMMAIRE — L e

Gouverneur

q u it

va

de

accorder

l£ v e c h e
la

d ’A n g o la

juridiction

aux

com m unique
missionnaires

franpais dans les circonscriptions depourvues de cures.

Serie de mil oitocentos e sessenta e seis
Numero cinquenta e um
Diocese de Angola e Congo

Ilustrissimo e Exeelentissimo Senhor
Sendo certo que a Vossa Excelencia foi remetida a copia
da confidencial, que o Governo de Sua Majestade dirigiu a
Autoridade eclesiastica a respeito dos Missionaries franceses,
e nao transluzindo ne'la algum indicio de proibi^ao para missionarem, participo a Vossa Excelencia que vou dar-lhes permissao para as ditas missoes nos concelhos, onde nao hoverem parocos.
Deus guarde a Vossa Excelencia
Luanda, vinte e tres de Maio de mil oitocentos e sessenta
e seis.
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Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor Governador Geral
da Provincia.
s) Timoteo Pinheiro Falcao

Governador do Bispado
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 25 de Maio de
1866.
Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

Secretario Geral
A H U — Angola, 1866. Carton 36.
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L E T T R E D U G O U V E R N E U R -G S N E R A L
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(25-V -1866)
SOMMATRE — L es missionnaires frangais continuent a Luanda dans
le seminaire diocesain.

— Raisons

ne sont -pas partis pour le C on go.

selon lesquelles ils

— N om in ation

du

chanoine Ramos de Carvalho directeur de la mission.

Serie de 1866
Governo Geral de Angola
N .°

12

Confidential

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenfho a honra de acusar a recepfao das portarias confidenciais, do ministerio a cargo de V. Ex.a, n.os 64 e 65 de 5
do mes passado, dizendo-me a primeira que, recomendando-se
naqueila data ao reverendo bispo desta diocese que tenha sempre no Congo ao menos dois eclesiasticos que celebrem missa
e administrem sacramentos, eu preste a viagem dos ditos padres
e a sua subsistencia todos os auxilios que possam convir: e
cobrindo a segunda a copia da portaria dirigida ao mesmo
prelado, tambem datada de 15 do mes passado, recomendando-lhe que apesar da licen^a que Ihe fora concedida, convinha
que nao saisse da sua diocese, a fim de recorrer com quaisquer
providencias dependentes da jurisdi^ao eclesiastica e em barmonia com este governo geral, relativamente aos missionaries
franceses (1), aqui chegados em Mar^o, procedentes de Franca.
O
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Les Peres du Saint-Esprit

Ficando ciente das reals determinates contidas naquelas
portarias, devo informar a V. Ex.a, em continua^ao do que ja
disse nos meus ofi'cios confidenciais n.os 2 e 6 de 3 e 16 do
mes passado, que os missionaries franceses, chegados a esta
provincia, tern continuado a residir nesta cidade no pa^o epis
copal com as comodidades possfveis, e ao que parece satisfeitos.
o porque eles nao seguiram para o Congo, como desejavam, ja a V. Ex.a o comuniquei no primeiro dos referidos
oficios. Pelo Boletim n.° 18 de 5 do corrente vera V. Ex.a que
os desejos do governo de Sua Majestade, re'lativamente a serem
mandados para o Congo padres portugueses, estavao ja de
antemao satisfeitos; pois que por ele se ve que em 1 do mesmo
mes tinha sido nomeado para aquela missao o padre Severino,
alem do padre Gaviao que do Bem'be fora mandado pela
autoridade eclesiastica para o mesmo fim.
Ultimamente fdi do mesmo modo nomeado director das missoes naquele ponto o rev.d0 conego Antonio Maria Ramos de
Carvalho (Boletim n.° iq e doc. n.° 1) que posso assegurar
a V . Ex.a que e o melhor padre que existe nesta provincia,
o qua! apesar de se achar paroquiando nesta cidade, se prestou
logo e da melhor vontade a ir para o Congo. Promovi a ida
deste eclesiastico, porque entendi que so ele com o seu exem
plar comportamento e virtudes, fazia mais que todos os outros:
e isto nao obstante a falta que fica fazendo nesta cidade, onde
ele, alem das funfoes que desempenhava como paroco, e de
muitas outras que lhe estavao cometidas, dirigia por sua expontanea vontade, com inteiro aproveitamento dos alunos, uma
aula de primeiras letras, assaz concorrida.
Sem embargo, entendi que o servifo dele no Congo, na
presente ocasiao era muito necessario, tendo por isso promovido a sua ida, substituindo-o aqui como foi possfvel.
A este sacerdote, que partiu para o seu destino no dia 19
do corrente, dei as instru^oes confidenciais (doc. n.° 2) que
muito julgarei que mere^am a aprovafao de V. Ex.a. Alem

disto fi-lo acompanhar das devidas recomenda^oes, que foram
dirigidas ao negociante do Ambriz Jacinto Nunes Ferreira,
homem ali muito influence e que tem auxiliado o governo
sempre que este o procura, e ao governador do Ambriz, chefe
do concelho de D. Pedro V e comandante do Congo (doc. 3
4, 5 e 6).
Com o conego Ramos foi necessario gastar uma avultada
quantia, cuja cifra oportunamente direi a V . Ex.a, empregando-a nao so na aquisi^ao de altares portateis, objectos para a
missao que me requisitara o dito conego, e ao que me pareceu
de conveniencia anuir; mas tambem no seu transporte.
Como os vencimentos anuais deste padre nesta cidade,
pelos diferentes cargos que acumulava, perfizessem a soma de
456$000 reis, alem de casa e mesa que tinha como Director
do seminario, entendi que tendo ele de ir residir em um pais
falto de todos os recursos e comodidades, nao devia deixar de
mandar abonar-lhe, afora o seu ordenado de conego (240$000
reis) a gratifica^ao anual de q6$ooo reis, e a de 7 2$ o °o rels
tambem anuais para um sacristao que levou consigo; e ainda
assim, veio o conego Ramos a sofrer em seus interesses pecuniarios nao pouco.
Acabando de dar conta a V. Ex.a do modo como tenho
procedido com rela^ao ao assunto em questao, resta-me manifestar a convic^ao em que estou de que tenho andado em harmonia com os desejos do governo de Sua Majestade, como
agora o reconhe^o em vista das portarias a que estou respondendo; cumprindo-me acrescentar que umas outras portarias
que, segundo me consta, me foram enviadas, por um vapor de
guerra americano, acerca deste mesmo objecto, nao chegaram
ao meu poder, sem duvida por ter o dito vapor, como fui
informado, de arribar a Europa em consequencia de se lhe
ter desenvolvido a bordo uma espantosa epidemia, que fez
grande numero de vitimas.

Finalmente quanto aos missionaries franceses que aqui
se achao, con'forme ja a V. Ex.a foi por mim comumcado, e
para com os quais se tern guardado todas as aten^oes, vou
instrui-los, em conformidade com o oficio que acabo de receber
do governador do bispado, n.° 5 1 de 2 3 do corrente (doc. n.° 7)
de que, segundo a permissao da autoridade eclesiastica portuguesa, podem ir para onde Ihes convir, certos de que, na dio
cese de Angola e Congo, so o poderao fazer sujeitando-se,
como logo e em tempo se sujeitaram, a jurisdi^ao do prelado
da diocese e prestando-lhe obediencia, como e seu dever.
Deus Guarde a V. Ex.a
Luanda, 25 de Maio de 1866.
Il.“ ° e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Maririha e do Ultramar
s) Francisco Antonio Gonsalves Cardoso

G.or G.al
Oficio ao Mimsteno dos Negocios Estrangeiros em 16 de
Julho de 1866.
A H U — Angola, 1866. Corton 36.

L E T T R E D U G O U V E R N E U R D E L ’fiV E C H fi
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(26-V -1866)

SO M M AIRE

— N om in ation
du C on go.

d ’un cbanoine de Luanda fo u r la mission

— L es

missionnaires franpais ont fait acte

d ’obedience

a

loges

le Seminaire.

dans

l’A utorite

ecclesiastique

— lls

et

recevront

ont

ete

juridiction

fo u r les circonscriftions defourvues de cure.

Diocese de Angola e Congo

Confidential

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a distinta honra de dizer a V . Ex.* que recebi as
duas Confidenciais, endere^adas ao Ex.mo e R.mo Sr. Bispo desta
Diocese, as quais devo responder, por nao o terem encontrado
nesta provmcia, donde partiu para ai, a fim de tratar da sua
saude detieriorada.
Em resposta comunico a V . Ex.a que os meus cuidados
a respeito da Missao do Congo nao tern enervado; porque,
antes de receber as referidas Confidenciais, ja tinha ordenado
a dois Missionaries portugueses para se estacionarem naquele
ponto; e, depois que elas chegaram as minhas maos, nomeei
para director da dita Missao um Conego desta Se, a quern
o Ex.mo Sr. Governador Geral desta Provmcia mandou prestar
todos os auxilios para as comodidades do transito, e fornecer-lhe todos os objectos necessarios naquelas paragens; cumprindo assim com zelo as determinates, que a tal respeito
baixaram do Governo de Sua Majestade. / /

O meu cora^ao se inundou de inefavel jubilo; porque sem
tal expediente, repetido em prol dos sacerdotes, que servem
neste Bispado, me faz crer que a Religiao do Estado tera mcremento e brilho nesta parte da Monarquia portuguesa.
O dito Conego de bom grado aeeitou o encargo da referida Missao, e ja partiu, levando instrupSes de captar a benevolencia do Rei do Congo; aconselhando-o para fins salutares,
e ensinando o povo com paciencia e afabilidade, etc. Estou
convencido que o dito director da Missao do Congo fara
bons servifos, porque tern dedica^ao para o servifo, de que
esta encarregado, e e morigerado.
Aproveito o ensejo de participar a V . Ex.a que os dois
Missionarios Franceses, de que fala a segunda Confidencial,
prestaram bomenagem ao Prelado desta Diocese; que se aohao
hospedados no seminario deste Bispado; e que tiveram licen^a
de funcionarem somente nesta cidade.
Nao transluzindo nas referidas Confidenciais alguma proibifao de missionarem nesta Diocese; e estando eles sujeitos
a Autoridade Eclesiastica, vou dar-lhes permissao de missiona
rem nos concelbos, onde nao existem parocos; ficando eles sob a
miniha vigilancia; ate que o Governo de Sua Majestade deter
mine o que 'for conveniente.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 26 de Maio de 1866.
s) Timoteo Pinheiro Falcao

Governador do Bispado
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinba e Ultramar.
A H U — Angola , Carton 36 (18 6 6 ). Original. — A A L
— Correspondencia Expedida, 1866, fl. 89.
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A C T E D ’O B E D IE N C E D E S P E R E S P O U SS O T E T E S P IT A L L IE
A L ’fiV fiQ U E D ’A N G O L A E T C O N G O
( n -V I-18 6 6 )

SO M M AIR E

— L es

missionnaires Spiritains pretent acte d ’obedience

a l’A u torite ecclesiastique d ’A n gola.

Nos infrascripti Obedientiam praestare, ut praestamus,
Praesuli hujus Dioecesis Angolensis promittimus, in quantum
possumus et ad tempus donee aliquid per auctoritates competentes stabiliatur, atque eo veniam diffundendi Religionem
Catholicam per loca, ubi baud Parochi fuerint, vel etiam
inibi cum expressa eorum licentia, a’b Eodem petimus.
Datum Loandae, die undecima Mensis Junii, Anno 1866.
ssJ Poussot, Miss. Apost.
Espitallie F. X ., Miss. Apost.

Esta conforme:
s) S. P. Falcao

A H U — Angola , 1866, Carton 36. — Original

N O T A — Le 22 Juin 1866 le chanoine Timoteo Pinheiro Falcao,
Gouverneur de l’Eveche, en accomplissant des ordres refus le 5 fevrier
de la meme annee, envoi au M inistre et Secretaire d’Etat de la M arine
et Outremer, la supplique de juridiction et demonstration d ’obedience,
et aussi la concession de la dite juridiction, pour pouvoir missionner
dans les lieux ou il r iy aurait pas de cure.

Mb

C O N C E S S IO N D E L A JU R ID IC T IO N E C C L fiS IA S T IQ U E
A U X P E R E S P O U SS O T E T E S P IT A L L Ifi

(12 -V I-18 6 6 )

SO M M AIRE

— A c te

de

concession

de

la

juridiction

ecclesiastique

aux missionnaires Spiritains par 1‘A u torite dt* Diocese.

Timochaeus Pinheiro Falcao, Sanctae Sedis Angolensis
Archidiaconus, Vicarius Generalis, hujus Episcopatus Ango
lensis atque Congensis Gubernator, & a.
Cum ab Apostolicis Missionariis Joanne Joseph Poussot,
et Antonio Francisco Xavier Anselmo Espitallie, Gallicanis
subditis, ad me directae essent litterae, quibus hujus Dioecesis
Angolensis et Congensis Praesuli o'bedientiam praestare promittunt (ut praestiterunt earn) et veniam diffundendi Religionem Catholicam per loca, ubi baud Parochi fuerint, vel
etiam inibi cum eorum permissione, ab Eodem petunt: ego
attente ac benevole praedictas litteras deprecationis legens,
atque ab ecclesiastica jurisdictione Mihi gravi utens, quae
ad istam Dioecesim gubernandam, super humeros debiles
meos posita est, petitam obtemperanter veniam propagandi
Religionem Catholicam per loca, ubi non Parochi fuerint,
vel itiam inibi licentia eorum, concedo; in quantum haud
contrarium jussum fuerit.

Datum Loandae, die duodecima Mensis Junii, Anno 1866.
ss) Timotheus Pinheiro Falcao.
Poussot

Espitallie

Miss, apost.

C. du S. E. C. M .
miss, apost.

Esta conforme:
s) T . P. Falcao

A H U — Angola, 1 866, Carton 36.
AGCSSp. — Boite 469-B.

N O T E D U T . R . P . S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E

(12 -V I-18 6 6 )

SOMMAIRE — Situation politique du C on go. — D iffic u lt y a la C h a m bve des deputes de L isb o n n e .— Reception des mis
sion naires a Luanda. — Questions soulevees au sujet
de la conduite a suivre.

I.

£tat politique actuel du pays

Jusqu a ces dernieres annees le royaume du Congo etait
entierement independant du Portugal ^ j 1c pouvoir et la
suzerainete du Gouvernement portugais ne s etendait que
jusqu a la riviere Lifune, en de^a du Congo. C ’est ce qui rap
porte expressement un ouvrage compose en 18 2 5, par le
fils d un Gouverneur d Angola, Feo Cardoso, ouvrage en

0 ) 11 n’est pas facile prouver historiquement cete «entiere independance» du Congo vis-a-vis du Portugal, depuis le X V I® siecle,
surtout apres la victoire portugaise sur Ies Jaga (Yalta) vers 1573
C L b/f. Plancquaert S. I., L es Jaga et les Bayaka du K w ango, Bruxel
les, 1932. Les temoignages de Paulo Dias de N ovais rapportes par
son capitaine Garcia Mendes Castelobranco en 1620 et de Antonio
Dims en 1622, entre autres, sont bien claires. C L nos M onu m en ta
Missionaria Africana, Lisboa, 1955, V I, p. 438-439; Ibidem , Lisboa,
*956. V II, p. 70; Carlos Alberto Garcia, Paulo D ia s ' de N o v a is e a
sua £poca, Lisboa, 1964, ch. V III.
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quelque sorte officiel et dont Fautorite par consequent ne
peut-etre recusee (2).
Mais depuis la mort du dernier roi Henri II, en i860,
cet etat de choses est completement change. Ce roi, laissait
deux fils, dont I’un legitime, et l’autre naturel. Le fils et heritier legitime, Dom Pedro V , se voyant disputer la couronne
par son frere naturel Dom Alvare, eut recours aux Portugais.
Ceux-ci lui preterent secours, mais exigerent en retour qu’il
jurat hommage au Portugal (3). Depuis lors, Ies Portugais
ont meme a San Salvador, capitale du Congo, une garnison
composee d’une centaine de soldats commandes par deux officiers portugais. Et le roi parait entierement dependant du
Gouvernement portugais.
Ces renseignements que nous n’avions pu avoir auparavant
nous ont ete transmis en partie par le R. P. Poussot, dont
nous venons de recevoir des lettres, et ils se trouvent d’aileurs
officiellement confirmes par les debats qui ont eu lieu aux
Chambres portugaises.

( 2) II s’agit de l’ouvrage Memorias contendo a biographia do
Vice Alm irante Lutz da M otta Feo e Torres, par Joao Carlos Feo
Cardozo de Castellobranco e Torres, Pariz, Fantin, Livreiro, Rua de
Seine — S. Germain, 1825. L ’Auteur etait officier de l’armee, genealogiste et fils de Luis da M otta Feo e Torres, capitaine-general de
Ceara (Bresil) et de Leocadia Van-Zeller. M ais le fait que son pere
a ete gouverneur d’Angola ne prete a cet ouvrage aucune portee
«officielIe», ni un gage de correction scientifique.
(3) Le roi Henrique II est mort en 1859 et son successeur
Pedro V a ete aclame, couronne, proclame et reconnu roi du Congo,
avec Ies formalites religieuses traditionnelles et a jure et prete vassalage
et hommage au roi de Portugal Dom Pedro V , le 7-8 -18 51. C f. notre
document du 7-8-1859.

II*

Difficultes soulevees a la Cham bre des deputes
du Portugal au mots de fevrier dernier

Les journaux fran^ais n’avaient dit qu’un mot de cette
affaire, mats nous venons de recevoir les journaux portugais,
qui coritiennent divers details utiles a connaitre.
Un des deputes de l’opposition, M . Levy, ayant appris
que le St. Siege venait de nous confier la Prefecture du Congo,
interpella le h/finistere a ce sujet, presentant cet acte comme
un demembrement le l’Eveche d’Angola, et proposant un
ordre du jour tout a fait hostile au St. Siege.
C etait la surtout une arme dans les mains de Lopposition
pour attaquer le Gouvernement. Le Ministere combattit done
cette proposition; et bien qu’il n’ait ete favorable au St. Siege
autant qu il 1 aurait desire, il se montra cependant plus modern;
et la Chambre, par une majorite de 77 voix contre 2 1, declara
se reposer a cet egard sur le Gouvernement, repoussant par
la meme la proposition si hostile de M . Levy.
Le Ministre des Affaires [fitrangeres], Comte de Castro,
declara qu il allait demander a Rome des explications. Son
Eminence le Cardinal Antonelli a du sans doute recevoir une
depeche a ce sujet. Nous senons bien aises, si cela ne sou'ffrait
pas de difficultes, d’avoir communication de la reponse de Son
Eminence; elle nous serait utile pour nous guider dans nos
relations a ce sujet avec le Gouvernement de Lisbonne et agir
au besoin dans le meme sens pres du Ministere des Affaires
£trangeres a Paris, qui a eu la bienveillance de nous recom
mander pres du Portugal.
Ces recommandations ne nous ont ete inutiles, et a la
Chambre meme le Comte de Castro ajouta qu’il avait ecrit au
Gouverneur d’Angola de recevoir avec bienveillance les Missionnaires fran^ais, tout en lui rendant compte de ce qui se
passerait.
Depuis lors, les esprits paraissent un peu calmes; et l’Am-
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bassadeur portugais a Paris vient encore de me declarer
aujourd’bui mcme que tout etait tom'be.
HI.

Reception de nos Peres a St. Paul de Loanda

Arrives a St. Paul sur la fin du mois de Mars (4), le R. P.
Poussot, vice-Prefet Apostolique de la Mission, a ete rendre
visite quelques jours apres a FEveque et au Gouverneur. Cela
etait necessaire vis-a-vis de FEveque, cFapres l’lnstrucdon de
1 746 (5) reglant les rapports de la Prefecture avec l’Eveche;
et pour la visite au Gouverneur, elle aussi etait indispensable
vu Fetat nouveau des choses politiques (6).
Sa Grandeur a re^u nos Peres avec bienveillance et les a
invites meme a loger dans son Palais, ou se trouve aussi le
Seminaire, compose de huit eleves (7). Mais elle demanda
au R. P. Poussot qu’il lui fit une demande de pouvoirs par
ecrit, ajoutant toutefois que ce n’etait que pour la forme et
pour avoir quelque chose a presenter au Gouvemement (8).

(4) Partis de Lisbonne le 5 fevrier 1866 les missionnaires debarquairent a A m briz le 14 mars, apres une traverssee de 3 7 jours, ou
ils re^urent l’hospitalite du cure. Le P. Poussot partit pour Luanda
le 27 mars et y est arrive le 29, Jeudi-Saint, ou il re$u Fhospitalite
genereuse de l’Eveque M gr. Lino de Oliveira, dans son Seminaire.
(5) Cette celebre Instruction est datee du 14 Janvier 1726, et pas
de 1746. C f. notre document de cette date.
(6) Cette visite serait indispensable meme si les conditions poli
tiques etaient celles qu’on s’imaginait a Paris, dues aux reveries historisques du Pere Duparquet, adoptees par le T . R. Pere General.
( 7) Le Seminaire de Luanda et Palais episcopal etait le College
des Jesuites du X V II0 siecle. Transforme et agrandi dans ces demieres
annees par M gr. Moises Alves de Pinho, C . S. Sp., cet edifice est a
present reserve aux services de l’Archeveche.
(8) La raison etait, bien au contraire, que cette demande etait
censee necessaire du point de vue canonique et pas seulement politi
que.

Lc R. P. Poussot ne pouvait faire une demande formelle,
ayant ses titres et pouvoirs direecement du St. Siege; cependant il a cru devoir faire certain acce de soumission, d une
maniere generale, pour ce qui concernait du moins la ville
de St. Paul de Loanda, et 1’Eveque lui accorda provisoirement
le libre exercice des pouvois (9). Get Eveque devait d’ailleurs
revenir en Europe, nous cent le P. Poussot, par le paquebot
d’Avri'l (10).
Quant au Gouverneur, il s’est aussi montre assez bienveillant. Mais il a declare cependant ne pouvoir donner d’approbation avant d’avoir le Placet royal (1X). Il a ajoute que,
du reste, il etait tres bien dispose pour notre oeuvre et qu’il

( 9) L Instruction de la Propagande, de 1726, et le Decret de
1653 sont formels: les missionnaires ne pouvaient exercer leur ministere
«ad quinque leucas intra iurisdictionem parochorum», done parce
que la Propagande ne leur donnait pas les pouvois pour cela. D ’autre
part il n’est pas vrai que la juridiction accordee par 1’Autorite ecclesiastique aux Peres Poussot et Espitallie etait simplement «provisoire».
La formule employee «in quantum haud contrarium jussum £uerit»,
signifie precisement le contraire. Il n’existe dans l’Eglise juridiction
((definitive)) ou «a vie» pour les simples pretres.
( 10) M gr. Jose Lino de Oliveira est partit de Luanda pour Lisbonne le 15 M ai 1866.
( X1) C e Placet, qu’on trouve en France en 1329 et en Portugal
depuis 1355, consistait dans la defense de publication des lettres
pontificales sans le consentement royal. On ne doit pas exagerer
ni vicier sa valeur et signification. Il ne signifie pas, de soi, la volonte
ou le desir de contraindre ou d’aggraver le St. Siege, mais le besoin
de couper les abus et maintenir les legitimes libertes et droits de
1’Eglise. E n effet etait frequente l’impetration subreptice de rescrits,
avec lesquels on offensait la justice et le droit canon, servant a J’usurpation de benefices ecclesiastiques, patronages et juridictions. Le Pla
cet exigeait simplement l’enregistrement des lettres et titres pour
qu’on en puisse verifier et controler l’authenticite. Le Placet royal
dont parle le Gouverneur etait justement la verification de l’authenticite des titres romains donnes aux missionnaires.
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allait ecrire par ce meme courrier une supplique au Roi pour
le prior de vouloir bien accueillir favorablement nos offres genereuses et nos sacrifices pour le bien du pays.
Les choses etant ainsi, voici les questions qui se presentent naturellement.
IV.

Questions sur la conduite a suivre

1.
° Le R. P. Poussot a-t-il bien fait de faire cette demande
de pouvoirs exigee par 1’Eveque?
II a ete assez embarrasse a ce sujet; ll desiderait savoir ce
qu’il y aurait lieu de faire en pareils cas, il ne nous donne
pas d’ailleurs les termes de la demande).
2.
° II a pu se fonder sur ce que 1’Instruction de la S. Con
gregation de la Propagande de 1746 (5) porte que les Missionnaires n’exerceront leurs pouvoirs qu’a trois lieues des postes
occupes par des pretres du diocese, et les demander en conse
quence pour Loanda (12).
Hi y aurait done a savoir a ce sujet si cette exception des
postes occuppes par les pretres du diocese concerne la validite
meme des pouvoirs du Prefet et des missionnaires apostoliques, de sorte qu’ils n’aient pas de pouvois du St. Siege pour
ces indroits et doivent les demander a 1’Eveque comme les
autres pretres? Ou bien si cette exception ne concerne que
l’exercice de leurs pouvois, en ce sens que ces pouvoirs seraient
accordes d’une maniere generale pour tout le territotire de la
Prefecture, mais qu’ils ne devraient en user en ces postes que
du consentement de l’Eveque? (18).
(12) On n’avait en effet qu’a suivre exactement la doctrine exprimee dans les documents de Rome, a laquelle on semble avoir quelque repugnance a se soumettre.
( 13) II va de soit que si on devait avoir le consentement (juridiction) de l ’Eveque, e’est parce qu’on n’avait pas de juridiction du
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3*° Cette question en entraine naturellement une autre.
Quel est, proprement dit, le territoire de la Prefecture apostolique du Congo? D apres les anciens Decrets, elle semblerait
comprendre non seuiement le royaume du Congo proprement
dit, mais en general tout le territoire du diocese d’Angola,
et de plus d’autres pays circonvoisins encore independants du
Portugal, tel que le Sogno, le Loango, etc., autour du fleuve
Congo ou Zaire, et en general toutes les parties de cette
contree non comprises dans le Vicariat des Deux-Guinees (14).
4.0
Quant a la formalite du Placet royal, ne peut-on
pas 1’envisager comme simple permission de rester dans le
pays, vu qu’ii est actue'Hement sous la dependance du Portu
gal et 1’accepter en ce sens? (16).
Si le Placet royal etait absolument refuse, que faudrait-il
faire?
Paris, le 12 Juin 1866.

St. Siege dans ces lieux. D u reste n etait pas le diocese qui etait a le ta t
d’excepdon mais la prefecture, qui est venue s’incruster sur le terri
toire du diocese 44 annees apres sa creation, et d u n e maniere juridiquement bien peu claire pour tout le monde.
( 14)
Voila la grande question et la vraie source de tant de querelles inutiles et ruineuses: jamais le St. Siege, meme dans ces «anciens
Decrets» dont on parle, n’a donne quelque indication sur les Hmirps
de la Prefecture. Tout ce qu’on dit ici e’est une reverie toute depourvue du moindre fondement historique. Les limites du Vicariat des
Deux-Guinees, q u o n a pousse jusqu’au Sud-Ouest africain, ont la
marque du Pere Duparquet, le grand geographe de la Propagande
pour l’Afrique occidentale au X IX ® siede...

(is)

note
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Le Superieur General de la Congregation
du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
Sshwindenhammer

AGCSSp. — Boite 469-B. — A PF — SR C — Congo —
Vol. 8, fl'S. 773-774 V.

N O T A — Le T . R. Pere e envoye cette note au sujet de la Mission
du Congo au Cardinal Barnabo, prefer de la Propagande, apres la
reception de la premiere lettre du P. Poussot de Loanda, et des journaux portugais. II a prefere faire demander ainsi par le P. Freyd,
d’abord pour avoir une reponse plus prompte, et surtout pour mieux
sonder le terrain et voir ce qu’on pense a Rome, avant d’ecrire d’une
maniere plus officielle au Cardinal lui-meme. — P. Barillec.
Cette lettre «plus officielle» a ecrire au Cardinal lui-meme c’est,
il nous semble, notre document du i.er Decembre 1867.

LETTRE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU CARDINAL PREFET DE LA PROPAGANDE
(12-VI-1866)
SO M M AIR E — Insiste sur l’envoi des elements historiques demandes

aux Archives de la Propagande pour donner une
reponse adequate au Charge d‘Affaires du Portugal.

Dalle Stanze del Vaticano
12 Giugno 1866
N.° 41 212
Crescendo di giorno in giorno le insistenze del Regio Incaricato Portoghese per la rispostra alia timostranza da lui avanzata in nome del suo Governo, rispetto ai Religiosi Missionarii
recentemente inviati al Congo, il Sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, vedesi nel bisogno di richiamare premurosamente
alia memoria di Vostra Eminenza la comunicazione direttaLe
suU’argomento, con foglio del 12 Apri'le p. p. N .° 4 0 5 7 5 ,
e di raccomandarLe che voglia metterlo in grado di soddisrare
senza ulteriore prolungamentx) deH’occorso ritardo alia giusta
especcaciva del suddetto Rappresentante.
Di cio si confida il Sottoscritto, mentre pregiasi di confermare alia Eminenza Vostra i sensi del suo profondo ossequio,
con cui Le bacia umilissi'mamente le mani
[Autographed : Humillissimo Devotissimo Servitore
G. C . Antonelli

Signor Cardinal Prefetto
della S. Congregazione di Propaganda.
[En marge et en haut]: Urgente.

A PF —- SRC, vol. 8, £ls. 304-304 v.
457

LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(16-VI-1866)
SO M M A IR E — A u sujet des feres frangais de la Congregation du

St. Esprit le gouverneur a fidelem ent accompli les
consignes gouvernementales, tout recemment revues,
et leur a accorde les subventions possibles.

Serie de 1866
N.° 142
Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a honra de acusar a recercao da portaria do ministerio a cargo de V . Ex.a de 5 de Fevereiro ultimo, dando-me
mstru^oes sobre o modo como me hei-de haver com os padres
franceses, pertencentes a congrega^ao do Espi'rito Santo, vindos
para esta provrncia no vapor Lincolnshire, em 5 do mesmo
mes.
Apesar de so agora, pelo vapor Norfolk, ter recebido esta
portaria, a que alias ja me referi em um dos paragrafos do meu
oficio confidencial n.° 12 de 25 do mes passado, penso contudo
que, em perfeita conformidade com o seu conteudo, tenho eu
procedido, como de tudo ja dei o devido conhecimento a
V . Ex.a tanto naquele meu referido oficio, como nos outros
tambem confidenciais, n.° 2 e 6 de 3 de Abril proximo passado.
Conquanto os padres acima anunciados tivessem prestado
ja obediencia ao prelado de Angola e Congo, todavia, esse
mesmo acto acabam de renovar, pedindo juntamente jurisdifao

para funcionarem nesta diocese, ao governador do bispado,
que lha deu, como V . Ex.a podera certificar-se dos documentos inclusos.
Quanto a serem tratados com toda a considerafao que
merece o caracter que os reveste e a circunstancia de serem
su'bditos duma na^ao com a qual Portugal mantem amigaveis
rela^oes, posso assegurar a V. Ex.a que nao tenho faltado a
esse dever, havendo-lhes prestado os auxilios e favores que tern
estado ao meu alcance.
Deus Guarde a V . Ex.a
Luanda, 16 de Junho de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos negocios da Marinha
e Ultramar.
s) Francisco Antonio G. Cardoso

Governador Geral
A H U — Angola, Carton 36 (18 66).
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LETTRE DU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
AU REVEREND PERE MIEL
(23-VI-1866)
SO M M A IEE — Le Superieur General prie le Pere M id , superieur des

Lazaristes de Saint-Louis des Franqais a Lisbonne, de
bien vouloir envoyer la correspondance de Paris au
Congo et de s’informer des affaires de la mission.

Paris, le 23 Juin 1866
Monsieur le Superieur,
La bienveillance avec laquel'le vous avez bien voulu nous
offrir vos services, au sujet de notre Mission du Congo, me
porte de nouveau a recourir a votre obrigeance.
Le R. P. Poussot m’a ecrit que pour recevoir et envoyer
plus surement nos lettres, il fallait les adresser a Lisbonne
a quelqu’un qui voulut bien se charger de les affranchir et les
faire ensuite passer. N e connaissant personne en cette ville,
je prends la liberte, Monsieur le Superieur, de m’adresser a
vous, en attendant. Je vous transmets done sous ce pli diverses
lettres au Pere Poussot, en vous priant de les lui expedier en
les affranchissant, si cela est necessaire ou utile. Mais il est
bien entendu que vous nous tiendrez compte de tous les frais
d’affranchissement ou de commission. Ce n’est qu’a cette con
dition que je vous demande ce service et que je puis L accepter
J ’ai refu les journaux portugais que vous avez bien voulu
me faire passer. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Nos
journaux fran^ais n’avaient rapporte que quelques mots insig-

ni'fiants sur les debats qui ont eu lieu a la Chambre au sujet
tie notre Mission du Congo. Je suis bien aise d’avoir tous
les discours prononces a cette occasion. J ’y ai appris des choses
utiles a savoir au sujet de 1’etat actuel du Congo. J ’espere,
comme vous, Monsieur le Superieur, que toutes les difficultes
s’applaniront.
Je viens de recevoir tout recemment des lettres de nos
Peres, dattees de St. Paul de Loanda. Ils ont etc bien refus
de Mgr. l’Eveque de cette ville et de M . le Gouverneur. Seulement le Gouverneur leur a declare qu’il ne pouvait les laisser
exercer le saint ministere, d’une maniere definitive, dans les
possessions portugaises, qu’a la condiction d’avoir le Placet
royal. II leur a dit qu’il allait ecrire en leur faveur a Lisbonne
et qu’il n’y aurait nulle difficulte.
M . l’Ambassadeur du Portugal a Paris, que j ’ai etc voir
dernierement> m’a dit, de son cote, qu’il croyait que les cho
ses etaient arrangees et qu’il n’y aurait plus d’opposition.
Je ne suis toutefois pas completement rassure sur ce point,
d’autant plus que le Congo se trouve actuellement, depuis
i860, sous la dependance complete du Portugal. Je vous
prierais done de vouloir bien prevenir de tout cela son Excel
lence de Nonce de Lisbonne, en lui demandant ce qu’il y aurait
a faire de notre cote pour nous rendre le Gouvernement portugais favorable. Peut-etre pourriez-vouz vous-meme, par
quelques persohnes influentes pres du Ministere, ou de Sa
Majeste tres fidele, contribuer a applanir les difficultes. Je
vous en serait bien reconnaissant pour le bien de cette pauvre
Mission. Car, vous le savez, ce n’est que le bien des ces ames
delaissees que nous recherchons.
Le R. P. Poussot m’annonce aussi que Mgr. l’Eveque
de St. Paul a du revenir a Lisbonne par le packet d’avril. Je
serais bien aise de me mettre en rapport avec ce Prelat; seriez-vou assez bon pour vous informer s’il est effectivement arrive
en Portugal et me faire parvenir en ce cas son adresse? Si

[vous] aviez l’occasion ou la facilite tie le voir, je vous prierais
de lui offrir l’expression de notre humble devouement. Peut-etre pourrait-il, mieux que tout autre, aplanir les difficultes.
En terminant, permettez-moi, 'Monsieur le Superieur, de
vous prier de me donner ou me faire donner encore quelques
renseignements sur les communications avec le Congo. Le
service des paquebots se fait-il maintenant d’une maniere rcguliere; et quels sont les jours de depart et d’arrivee? Pour les
lettres et paquets, peuvent-ils etre envoyes directement de
France au Congo; peut-on affranchir a 1’avance; et quels sont
les prix de port ou d’affranchissement a l’avance?
Veuillez m’excuser de la liberte avec laquelle j’ose ainsi
mettre votre bienveilance a contribution, et peut-etre, ne sera-ce
pas la derniere fois, en vue des interets de cette chere Mission
du Congo. Et je vous prie d’agreer de nouveau, Monsieur le
Superieur, Texpression de ma vive et sincere reconnaissance
et de tous mes sentiments respectueux et devoues en N . S.
Votre tres humbre serviteur
s) Schwindenhammer

AGCSSp. — Boite 469-B.

NOTE DU CHARGE D’AFFAIRES DU PORTUGAL
AU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
(9-VII-1866)
S o MM AIRE — Insiste sur title reponse attendue depuis trois mois.
— Le Gouvernement portugais se reserve le droit (Tagir

comme bien lui semblera pour retablir la confiance
dans Vopinion publique portugaise.

Embaixada de Portugal
em Roma
Roma em 9 de Julho de 1866
O abaixo assinado, Encarregado de Negocios de Sua
Majstade Fideli'ssima, tteve a honra de dirigir em data de
6 de Abril proximo passado, a Sua Eminencia o Sr. Cardeal
Antonelli, Secretario de Estado de Sua Santidade, uma Nota,
com o fim de chamar a especial aten^ao de Sua Eminencia,
para o facto de haver sido criada no Reino do Congo, Diocese
de Angola, uma Prefeitura Apostolica, e mandados para ali
Missionatios franceses do Santo Espirito, sem previo entendimento cOm o Governo de Sua Majestade Fidelrssima.
Manifestando entao o abaixo assinado, em virtude de ordens
tecebidas, a desagradavel e penivel imptessao, que havia causado no Gabinete Portugues a noticia daquele acto, tao poucO
em harmon'ia com as relates de boa imteligencia que felizmente
subsistem entre os dois Governos e reclamando outrosim con
tra a arbitrariedade daquele proceder, que fere os direitos e a
dignidade do Regio PadrOeiro, esperava, em resultado das conferencias, que depois teve com Sua Eminencia o Sr. Cardeal
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Secretario de Estado, e das seguran£as que recebeu, que em
breve poderia ter tido a sacisfa^ao de dissipar do animo do
Governo Portugues as justas apreensoes nascidas com aquele
acto, e desvanecer tambem as suspeitas que ele causou no
Reino.
Sao, porem, decorridos tres 'meses sem que o abaixo assi
nado recebesse a anelada resposca !a sua mencionada Nota, e
e por este mOtivo, e em virtude de recentes e terminantes
ordens do sfeu Governo, sempre desejoso de afastar difieuldades e complicates, que o abaixo assinado vem hoje de novo
rogar a Sua Eminencia o Sr. Cardeal Secretario de Estatdo,
se digne dar as necessarias ordens, para que nao seja por mais
tempo diferida a indispensavel e urgente resposta a precitada
Nota de 6 de Abril, a fim de nao ser colocado o Governo
Portugues na dura mais imperiosa necesidade de prover, como
lhe incumbe, a uma situa^ao tao violenta e anormal.
O abaixo assinado aproveita ainda esta circunstancia para
oferecer a Sua Eminencia o Sr. Cardeal Aritonelli, as segurangas da sua mais elevada consideragao.
/. de Souza Lobo’
A Sua Eminencia
O Sr. Cardeal Antonelli
Secretario de Estado
de Sua Santidade
A PF — S R C , vol. 8, fls. 30 9-31 o v .
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L E T T R E D U C A R D IN A L S E C R E T A IR E D ’E T A T
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(10 -V II-18 6 6 )
SOMMAIRE — Insiste encore une fois sur l’envoi des elements demandes aux archives de la Propagande.

Dalle Stanze del Vaticano
10 Lugjlio 1866
41582

Dopo le premure (innovate a V . E , dal Sottoscritto Cardinale Segrdtario di Stato, con foglio del 12 di Giugno,
N c 4 1 2 1 2 , 'per la somministrazione degli elementi che lo
ponesero in grado di dare al Signor Incaricato di Portugallo
la tanito actesa risposta suiroggetto della comunicataLe di Lui
rimostranza, gli e forza ritomare anche una Volta suH’argomento
in conseguenza di altra nota da esso ieri indirizzatagli, nella
quale dolendosi dei fin qui mancati risoontti, chiede con
urgenza che non se nte drlunghi ultenormente la dilazione,
affinche ll suo Real Governo non abbia a vedersi, come egli
si esprime, nella dura ma impenosa necessita di prowedere
come creda conveniente ad una situazione di cose ben Violenta
ed innormale, qu'ale egli lo chiama nella nota scessa ehe qui si
annette.
La circonstanza del lasso di ben tre mesi dalla data dell’
avanzatosi teclamo, dispensa ll Sottoscritto da ogm osservazione
per fare apprezzare all’Eminenza Vostra in qual posizione egli
andrebbe a trovarsi verso ll suddetto Rappresentanite, ove non
potesse quanto prima corrispondere alia diuturna di lui es'pettazione.

30
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Nella fiducia pertanco che l’E. V . sia per torlo prontamente dal disgustoso imbarazzo, il Sottoscritto si pregia di baciarle umilissimamente le rnani.
[Autographe ] : Umillissimo Devotissimo Servitore
G. C . Antonelli

Signor Cardinale Prefetto
Della S. Congregazione di Propaganda
con insert©.
\E n

marge et en haut ]:

Urgente,

A PF — SRC , vol. 8, fls. 308-308 v.
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LETTRE DU PREFET DE LA PROPAGANDA FIDE
AU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
(16-VII-1866)

SO M M A IR E — Observations de la Propagande a la Note du Gou-

vernement portugais an sujet de la Mission du Congo
confiee aux Peres du Saint-Esprit de Paris.

16 Luglio 1 866
Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli
Segretario di Stato di Sua Santita

Nel ritornare aU’Eminenza Vostra la Nota della Reale
Legazione Pordoghese, relativa alle Missioni del Congo con i
suoi aHegati, et altri tre favoriti in seguito col mezzo di un
addetto a codesta Segreteria d'i Stato, il Cardinale Prefotto
della Propaganda unisce alcune osservazioni documentate,
che a paier suo sono capaci a dissipate le temute usurpazioni,
qualora lo Stesso Governo Portoghese voglia saper gettatvi
spassionatamente uno sguardo.
Deve poi lo scrivente dimandar scusa all’Eminenza Vostra
se non ha potuto corrispondere con la bramata sol'lecitudine,
per le diverse ricerche che sonosi dovute praticare, e per la
soverchia moltiplicita de’ lavori che sonosi in questi ultimi
mesi commessi agli addetti airArdhivio.
E con sentimento del suo profondo ossequio le baccia umilissimamente le mani.

ossEiRViAiZioasri

Sulla Nota della Reale Legazione Portughese relativa alia
Missione del Congo affidata alia Congregazione dello S-pinto
Santo.
6 Aprile 18 6 6

Fondasi sopra un passo suposto quanto si asserisce nella
nota Portoghese suenunciata, essersi. — « 1 .° On ado no Reino
do Congo, que e sujei'to a suzerania, ao Real e efctivo dominio, e ao Padroado da Coroa de Portugal, uma prefeitura
Apostoli'ca sem previa inteligencia com o Regio Padroeiro,
e sem o seu assenso nem audiencia». 2.0 Che con questa creazione sias'i separato — «o seu territorio da jurisdi^ao do Bispo
de Angola e Congo)). 3.0 Che finalmente sias'i decampato dai
concerti stabiliti dall’Internunzio Pontificio nel Luglio del 1854
in occasione di pratiche da lui mossfe per otfenere rassenso del
Governo medesimo alle Missioni di Religiosi in Angola, secondo le viste della Santa Sede, per la spirituale assisttnza dei
fedeli e per la propagazione della Fede in quelle bisognose contrg.de — essendo espressamente vietato dalle leggi del Regho:
(cos missionarios estrangeiros passarem as provi'ncias portuguesas de alem mar sem previa licen^a do Governo e depois
de obtida esta Segundo as mesmas leis, devem os missionarios
prestar juramento de guardar £iel obfediencia ao Rei de Portu
gal e respeito ao Padroado, juramento que deve ser tepetido
depois de ali 'se acharem perante o Vigario Portuguese
Si disse fondato sopra un falso supposto, poiche la Prefettura esiste sin dal 1640, fondata sotto il Pontificato di Urbano VIII, eon decreto che la confiava ai Religiosi Cappuccini
italiani, sotto la immediata dipendenza della Sagra Congre
gazione di Propaganda: il Portogallo ne ricconobe la esistenza
legitima; e se per 'la qualita di Missionari Italiani in preferenza
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dei Portoghesi 'non voile sulle le prime somministrare loro H
passaggio sulle navi dello staito Q , visto poi dhe la Spagna,
cui si era ricorso, subentrb ben volentieri, e fece 'ttasportare
i Missionari directamente al Congo, rivenne dal suo rifiuto,
e dfrri generosamente il passaggio sopra i suoi navigli dal 16 55:
e da queste’epoca trovansi in Arehivo le reiterate dimande di
questi passaggi, sebbene spesso contradedde e molto difficol-

tate. / /
E vero che dopo il 1836, per le note vioende, per le avarie
sofferte dagli ordini tegolari, e quind'i per la scarsezza dbgli
individui, era questa prefettura 'andata detteriorando di giorno
in giorno, a segno que poteva dirsi di fatto quase abbandonata;
ma era sem'pre vivenitte di d'iritto, e lo provano i reitterati eccitamenci datti dalla Propaganda in proposito all’Ordine Cappuc
cino: e le pratiche fatte inutilmente per procurare d’altra parte
1 necessari opera'i, ed appunto per la inefficacia di questi stimuli,
rinternunzio Pontificio nel 18 54 cerco ridhiamare l’attenzione
del Governo Pordoghese sul patimento della Religione in quei
luoghi e n ’ebbe la confessione che — «por muitas vezes se
tern por via de diversos Prelados do Reino, convidado eclesiasticos para irem exercer o sagrado ministerio nessas Igrejas, £acilitando-lhes os meios de transporde, e assinando-se-lhes decente
sustento: irifelizm'ente foram poucos e quase nenhum resultado
tern havido desde convite repdfido)) — e quindi accettando
la proposizione del menzionato Internunzio, il quale a ripararvi
al piu presto suggeriva rimplorare dal Santo Padre — «alguns
eclesiastioos do clero secular ou Regular, os quais sendo obrigados pela obediencia e com o zelo que os anima pelo bem de
nossa Santa Religiao nao se recusariam a coadjuvar o R.d0 Bispo
(1) Les motifs du refus sont bien plus complexes et tous bases
sur les mauvaises relations diplomatiques entre le Portugal et le Saint-Siege en consequence de son attitude devant l’independance du Por
tugal le 1-12-1640. Evidemment toute verite n’est pas a dire...
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de Angola nas fadigas do Apostolado, e o Governo de Sua
Majestade poderia insinuar ao Prelado angolense que mande
quanto antes um numero conveniente de mancebos da sua
Dioeese para os quais se poderia no Seminario patriarcal ampliar,
pelo cofte de Bulla da Cruzada, a dotafao oportuna, resultando
erased que daqui a alguns anos 'havera ministros habeis e suficientes para aquelas igrejas, reduzrdas a um estado de abandono
total)) — rispondeva ai 5 Luglio di quello stesso anno, che
animato sinceramente il suo Governo da religiosi sentimenti
— «nao teria ele duvida em prometer, como previdencia provisona nas actuals circunstancias, que sejao admitidos ao servico pastoral das Igrejas da Diocese de Angola alguns Saeerdotes do clero secular ou Regular da escolha de Sua Santidade;
os quais fiquem comecumque (!) sujeitos a jurisdi^ao Ordinaria do Prelado da mesma diocese, como quarsquer outros
eclesiasticos seus subdicos. Para que esta admissao se realize
convem que o Rispo represente directamente ao Governo de
S. M . a su'a necessidade e conveniencia religiosa, e que ele
fixe o numero de sacerdotes que julga desde ja necessarios;
e no caso em que a Sua Santidade aprouver designar para o fim
de que se trata alguns Regulates, espera o Governo que estes
serao dispensados de usar do habi'to proprio de suas religioes
e vestirao como clerigos seculares)). //
Sta in facto pero che malgrado cos! belle disposizioni concinuava lo stato infelicissimo della religione in quelle contrade:
10 stesso Re del Congo nel 1855 invib un suo dispaccio autorevole al Governatore Portoghese in Angola, per ottenere che
un Sacerdote cattolico andasse alrneno a battezare i suoi sudditi
al quale reggio dispaccio corrispose il governo spendendoui
11 Canonico Domenico Pereira de Silva; e quindi per mezzo
della Nunziatura Apostolica in Lisbona fece conoscere, come
a provedere ai futuri bisogni spirituali delle Missioni Africane
del Pottogallo pensavasi gli alunni dimoranci nel Seminario
di Santarem, fatti venire da Angola per abilitarsi ne’ studi.

Ma il S. P. cui netl’Udienza de’ 28 Novembre 18 55 umiliavasi questa letteta, presi a calcolo da una parte gli urgenti
bisogni di quei fedeli, e daH’al'tra il tempo ben lungo dhe esigiva il suggerito temperamento, ordinb per organo della Segreteria di Stato, che si scrivesse nuovamente alia S. Congregazione di propaganda, interessando la a non lasciar nulla intentato per provedere nel miglior modo ai bisogni sprrituali di
Angola: si i Cappuccini hanno ricusato cerchi di mandarvi gli
Osservanti, i Riformati.
In esecuzione di questa sovranna ingiunzione interpellati
nuovamente i PP. Cappuccini e non ricevendosi da essi categonca risposta, ma evasive parole, e languide speranze, conoscendosi anche la scarsezza di Missionarj nelle altre corporazioni Francescane, ai 5 Gennaro 1856 venne interpellato il Superiore della Congregazione dei SS. Cuori in Napoli, D. Gae
tano d’Errico, il quale dopo auer dato sulle prime belle spe
ranze, termino col rinunciare, o a dir meglio albbandonare
ogni trattadva. / /
Finalmentte sul principiare del 1865, p^sentatasi la Con
gregazione dello Spirito Santo e del S. Cuorfe di Maria, incancata gia della cura delle Due Guinee, con termini quasi al
Congo, assai ben disposta d’incaricarsi anche di questa Missione a chiedere— ((d’etre substituee aux Missionnaires italiens, et de Continuer cette mission dans les conditions ou elle
a subsistee depuis son origine, avec reconnaissance du Portugal
lui-meme» — e quanto alle contrade sottoposte alia giurisdizione del Vescovo di Angola — «ne voulant se presenter
a lui que comme des auxiliaires, prompts a lui preter tout le
concours de Iteur zele, et de leur devouement, ils se sont les
premiers a demander, que ses droids demeurent intacts; et c’est
pourquoi ne demandent cette Prefecture de Congo, que dans
les conditions de subordination envers 1’Eveque telles quelles
ont toujours exrste, e quelfes soient determmees par le decret
du 14 Janvier 1726, dont ils acceptent volontiers les clauses)).

(£ questa una istruzione colla quale si limitavono i nspettivi
diritti del Vescovo, cioe e de’ Missionari, e da quell’epoca rn
poi si tenne in vigore con reciproca soddis'fazione e senza re
claim). / /
— «Ils pensent, continuavano i Sacerodti dello Spirito
Santo, que leur demande ainsi formulee ne peut soulever aucune
difficulte serieuse; aussi esperent-ils que la S. C. touchee du
triste abandon de ces populations delaissees, qui attendent
en vain depuis si longtemps des ouvriers evangeliques, voudra
bien leur permettre de s’y devouer».
£ inutile il dire con quanta soddisfazione si ricevesse ques'da
generosa domanda; nulladimeno, prima di nferirne al Santo
Padre si giudicb Opportuno di ricercare nuovamente i Cappuccini per conoscere defirirtivamente il loro parere su questa
Missione coltivata da essi per tanti anni, e nel caso di non
potervi almeno per ora accudire, a darne la rinuncia (prova
parlante dell’esse tuttora vigente in diritto quella Prefettura)
e avutasii questa ai 3 1 Luglio del 1865, ed acdettatasi ai 13
del successivo Setembre, si 'fece di tutto pieno rapporto a Sua
Santita, che neirUdienza de’ 10 Agosto di quell’anno fece
rescrivete — (cconfirmata per rescriptum renunciatione quam
sponte emiserunt PP. Cappuccini 'Missionis Congo ejusden
attributa decreto anni 1670 (2); matureque perpensis omni
bus, jussit eamdem concredi Congregationi S. Spiritus, et
Immaculati Cordi Mariae sub immediata dependentia S. C.
de Propaganda Fide, eaque sub lege ut eidtem viri idonei
idonei presententur quos inter Praefectus elegi valeat et ad
tramites instructionis da'tae 14 Ianuarri 1726. Voluit insuper
opportune id nodificetur Nuntio Apostolico Lisbontensi, transmittendo eidem pro sui notitia et gubernio copiam relationis
exhibitae per Superiorem Congregationis S. Spiritus et Imma-

(2) Lege: 1640.
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culati Cordis 'Mariae, una cum ceteris notitiis ad rem facientibus, praesertim quoad renunciationem sponte factam 'per PP.
Cappuccinos; utque scribatur Episcopo Angolae ed effectu'm
ilium mformandi de hac innovatione, et de praeservatione suae
jurisdictionis juxta instructionem diei 14 Januarii 1726, expresse datum pro evitando conflidtu jurisdictionum; tandem
ut moneatur Superior praefatae Congregationis quod si in
Domino expedite judicaverit, opportune edoceat Gubernium
Impenale pro omni eventu, ab eoque 'postulet in casu auxilim
apud Regnum Lusitanum». / /
Si adempirono fedelmente questi sovrani voleri, ed il
Nunzio di Portogallo nbll’accusarne ricevuta con lettera de’
26 Settembre 1865, scriveva— «puo ben essere, che venendo
a cognizione di questo Governo, la misura possa promuovere
qualdhe difficolta sotto l’aspetto di preteso Patronato, che si
crede illimitato; ma d’altronde sono di parere, che i clamori
che mai si potessero elevate, non saranno di grande importanza,
essendo ora mai universalmente riconosciuto, che senza Missionari 1’Africa Portoghese non pub prosperare ne sotto 1’aSpetto
religioso, ne sotto il rapporto civile». / /
A 1 Vescovo poi di Angola venne scritto nei termini che
possono verdersi nell’unita copia N .° 1, come in quella del
decreto trovasi la conferma di quanto si e venuto esponendo.
N .° 2.
Da tutto questo sembra potersi con ragione concludere, che
nel fatto in questione la Santa Sede nulla innovo, che ritenne
sempre esistente quella Preffetura, 'a segno che prima di surrogarvi altri Missionari voile dai PP. Cappuccini una espressa
rinuncia, che non solo non separo dal Vescovo di Angola e Congo
alcun territorio, ma voile anzi richiamata in vigore la istruzione
del 1726, emanata appunto per salvare la giurisdione di quel
Prelato, come si annunciava al medessimo nel summenzionato
foglio. Sta poi in fatto che i nuovi Missionatj si presentarono
al Vescovo di Angola e ne ebbero favorevole accoglienza e corn-
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municazione di poteri, come apparisce dalla lettera del Superiore
dello Spirito Santo in copia N .° 3 e dalla quale si apprendono
ancora altre notice assai utili.
Sollo potrebbesi dire maneante quanto nella corrrspondenza
deirinternunzio (18 54 ) dicevasi sulla via a tenersi dal Vescovo
di Angola per la proposta dimanda di Missionari; ma sembra
esservisi sostanzialmente supplito, quanto a nome del Governo
egli proponeva, i giovani del Seminario di Santarem, ed il Santo
Padre vedendo che il progetto riohiedeva molto tempo e non
provedeva al bisogno del momento prese la risoluzione rifetita
di sopra.
Resta per verita inevasa la pretensione accampata dal Governo
sul giuramento da emettersi dai Missionari. Dee per altro dich'iararsi che malgrado le reiterate indagini non si e potuto
trovare in Ardhivo cosa alcuna ad esso relativa, si sono bensi
rinvenute le formole di tale giuramento; ma nula dhe possa
fare conoscere il pensiero della S. Sede in proposito.: et e facile
Targuirne il motivo. Tante le volte per evitare maggiori difficolta si tolerano senza che per questo si approvino certe misure
governative di qUeste benedette Potenze cattoliche, che estendono le loro pretenzioni al di la del dovere: e a questa categoria
potrebbe aggiudicarsi appunto la menzionata formola di giura
mento. E anche a riflettersi che nel decreto di surrogazione
de Missionarj Francesi nulla si e detto di contrario o favorevole
in proposito. E siccome i Francesi non hanno incommodato
il Governo Portoghese per il gratuito traggito, neppure ha avuto
luogo lo sperimento di un rifiuto, che se fosse quindi potuto
interpretarse Oome un articolo di segrete istruzioni.
Con questa genuina esposizione di fatti si ha tutto il luogo
di credere che facilmente si vedra l’incongruenza delle assertive
ministeriali dirette a far conoscere alia Santa Sede— «quanto
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o seu procedimento nesta ocasiao foi ofensivo da dignidade
da Cotoa de Portugal, improprio das boas rela^oes que subsistem entre a mcsma S. Se e o Governo desce Reino», e si conoscera quanto infondatamente vi e gridato alia lnvasione, etc., etc.
A PF — Lettere e Decreti, vol, 357, fls. 647-654.
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LETTRE DES PERES ESPITALLIE ET POUSSOT
AU VICAIRE-GENERAL DE L’EVECHE D’ANGOLA
(19-VII-1866)

SOMMAIRE — Proposition de se fixer a A m b r iz avant la reglementation de leur situation definitive. — Etat ctabandon
de I’eglise privee des objets de culte.

Loanda le 19 Juillet 1866

Monsieur le Vicaire General
N ’ayant pas encore refu d’Europe les depeches que nous
attendons relativement a la regularisation de notre position
dans la colonie, desirant cependant ne pas rester plus longtemps
dans l’inaction, nous venons, conformement au desir que
vous nous avez vous meme manifeste, vous signaler Ambriz
comme etant le lieu actuel'lement sant pretres ou nous croyons
pouvoir le plus commodement utiliser a 1’avantage de notre
religion et des ames, le temps plus ou moins long que nous
aurons encore a passer dans cette attente.
Mais vous savez le pitoya'ble etat de la maison de Dieu
en cette localite, aussi bien que la privation ou elle est de tous
objects de culte, le besoin d’une residence sortable pour le
pasteur, etc., etc.; en consequence, si vous croyez devoir donner suite a cette declaration, nous esperons que vous aviserez
aussi a ce qu’il soit pourvu a ces divers besoins et tous autres
que votre haute sagesse et votre penetrante intelligence sauront
mieux vous dire que nous le ferions nous memes.

Nous sommes, Monsieur le Vicaire General, avec le plus
entier devouement et le respect le plus profond,
Vos tres-bumbles et tres obeissants serviteurs
Espitallie

Poussot

AGCSSp — Boite 4 7 1 .
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHE D’ANGOLA
AU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT
(20-VII-1866)
SO M M AIR E — Demande la concession de deux maisons a Ambriz

aux missionnaires Spiritains, pour residence et chapelle. — Construction d'une chapelle a Ambriz.

Ilmo e Ex.mo Sr.
Os missionaries Franceses desejam ir para o Ambriz,
onde presentemente nao ha paroco, para difundirem a religiao;
e, como precisam duma casa para residirem, e uma outra para
ali dizerem missa, rogo a V. Ex.a que fa^a constar a S. Ex.a
o Governador Geral esta necessidade; a fim de que o Chefe do
Ambriz lhes fornega uma habita^ao propria para a sua missao.
Aproveito o ensejo de lembrar ao mesmo Ex.mo Sr. Go
vernador Geral a construfao duma ermida no mesmo local,
ou por conta do Estado ou por conta dumas esmolas que os
habitantes do Ambriz dispensaram ja ha muito a um negociante, Antonio Jose Gomes Moreira, que ali faleceu, e a respeito do que a Sec^ao dos Defuntos e Ausentes da Junta da
Fazenda ha-de ter noticia, segundo os papeis que o dito falecido
deixou; devendo de tirar do dito espolio a quantia depositada
que lhe foi confiada.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 20 de Julho de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Secretario Geral do Governo.
s) T . P. Falcao. / /
Governador do Bispado

A A L — Correspondencia Expedidaj 1866, fl. 93.
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NOTE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU CHARGE D’AFFAIRES DU PORTUGAL
(28-VII-1866)
SO M M AIR E — Repo nse objetive a la Note du Gouvernement portugais

au sujet de I’envoi des missionnaires du Saint-Esprit
an Congo sans en avertir le meme Gouvernement.

Dalle Stanze del Vaticano
28 Luglio 1866
Con Nota del 6 April p° p° V. S. Ill.ma comunicava al
Sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Sandta un
dipaccio del Signor Ministro degli Affari Esteri in Lisbona,
relativo alia missione lecentemente awenuta di akuni Ecclesiastici stranieri ndl Regno del Congo, senza essere precorse
su di essa 'per cura della Santa Sede le opportune intelligienze
col Reale Governo Portoghese, per ragione del Patronato che
conta su quelle terre la Corona di Portogallo. H qual fatto
ha messo in grave apprensione io stesso Real Governo per la
supposizione dhe siasi inteso di creare nel detto Regno una
Prefettura Apostolica, separandone ii 'territorio dalla giurisdizione del Prelato Diocesano, cioe del VescOvo di Angola.
Di cio poi, come si soggiunge nel dispoccio Ministeriale
e nella Nota suddetta, il Governo Portoghese ebbe a meravigliarsi ancor maggiormente per non trovarsi il fatto della
enunciata missione in coerenza con le miziative ehe nel Luglio
1 ^54 erano occorse in Lis'bona tra la Nunziatura Apostolica
ed il Real Mimstero per provvisorio espediente sull’invio di
un sufficiente numero di Missionarn esteri in Angola, per
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essercitarvi con dipendenza dal Prelato Diocesano il Ministero
evangelico a vantaggio delle tanto bisognose popolazioni.
E quindi nel accennarsi la benevola accoglienza fattasi
agli inviati Missionarii del Governo Portoghese in ragione dei
riguardi proprii delle amichevoli relazidni internazionali, si
conchiudeva col dimandate che a sopimento delle suscitatesi
apprensioni, ed a temozione di conflitti nocevoli agli interessi
religiosi, venisce strectamente ingiunto a que’ Missionarii dalla
Santa Sede di regolare la loro azione nel senso delle cornunicazioni diretcesi dal Reale Governo nel proposito al Governatore Generale di Angola ed al Prelato Diocesano.
Quanto al ritardo della sua risposta il Sottoscrirto ebbe
gia ad indicarne con suo rincrescimento la causa a V. S. Ill.ma,
cioe l’aver egli dovuto lungamente attendere sull’argomento
della Nota le necessarie informazioni dal Dicastero ch’erasi
occupato della cosa: il quale neH’averle or somministrate ha
dedotto di rion aver potuto corrispondere con la desiderata
sollecitudine a motivo delle indagini ch’ebbero a praticarsi
sipra di antecedent! che si connettevano coll’affare.
Le notizie e osservazioni trasmesse al Sottoscritto dalla
parte or accennata lo rendono in grade di affermare che nella
operazione poc’ anzi dispostasi dalla Santa Sede pel Regno del
Congo non avvi alcun elemento che possa cagionare fundate
inquietudini al Real Governo Portoghese. La stessa S. V . Ill.ma
no tardera, sperasi, a cdnvincersene in forza delle delucidaziom
che sul tema della sua Nota e del congiuntovi dispaccio il
Sottoscritto prende ad esporle.
Fin dai tempi del Pontefice Urbano VIII £u fundata nel
Regno del Congo una Prefettura Apostolica, affidandosene
la direzione ai Religiosi Cappuccim italiani, con dispenza dalla

Propaganda. II Portogallo nc riconobbe 'la legittima esistenza (1).

Qutesta interruzione (2) per altro nulla toglieve alio stabilimento della IVfissione medesima, la quale percio comunque
rimasta di fatto in uno stato di a'bbandono, conservava totalmente in diritto la sua esistenza.
In si sfavorevole stato di cose sopraggiunse providenzialmente una spontanea esibizione per parte dei Sacerdoti della
Congregazione dello Spirito Santo e del S. Cuore di Maria
residenti in Francia.

Da quanto il Sottoseritto ha voluto esporre con sufficiente
detaglio alia V. S. Ill.ma Le sera manifesto dhe il prowedimfento teste dispostosi dalla Santa Sede rispetto al Congo, ben
lunghi d’aver laspetto di creazione di una Prefettura Apostolica, 'non ha ne puo esattamente aver altro scopo che quello
di ripristinamento di una hdissione che non avea mai cessato
di esisterc, comunque fosse rimasta intertotta e sospesa per le
cagioni di sopra accennate.
E conseguentemente Le sara facile il dedurre che siccome
tal Missione erasi gia organizzata fin della sua origine con
qutelle basi che convenivansi a garanzia dei diritti del Vescovo
Diocesano e dei riguardi del 'Reale Patrona'to, cos! nel richiamarla ora in attivita pote reputarsi sufficiente il riportarsi
(x) Fn suite le Cardinal Antonelli expose les {aits transmis par
la reponse de la Propagande du 16-VII-1866, ici publiee.
(2) Interruption creee par le depart du dernier Capucin, le
7-V-1835.
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alle basi medesime, senza che sembrasse necessario il farsi
carico delle intelligenze awenute nel 1854, tra la 'Nunziatura ed il Ministero Portoghese nell’essersi occasionalmente
divisato, qual misura prowisoria, l’invio di un Competente
numero di Religiosi Missionari nella Diocese di Angola.
La qual necessity ancor meno affacciavasi a (motivo della
sostanziale coi'ncidenza tra le primitive basi della rinascente
Missione, e le condizioni avute in mira dal Real Governo
Portoghese, nella circostanza or mentovata.
E di tal sostanziale coincidenza se ne ha la palpabile pruova
nell fatto della spesso citata istruzione del 1726, si e gia presa
dai Missionarii verso Monsignore Vescovo di Angola, al quale
essendosi essi presentati nell’accingersi ad assumere il Sagro
Ministero, ris'cossero da lui favorevole accoglienza e si ebbero
la occorrente comunicazione di poteri.
La somma degli schiriamenti e rilievi fin qui addotti lascia
il Sottoscritto nella convinzione di aver evidentemente dimostrato dhe l’operazione della Santa Sede rispetto al Congo e di
tal carattere, da dover affatto dissiparsi, come prive di fundamento, le moleste preoccupazioni del Real Governo di Portogallo. Trattasi, secondo 1’esposto di sopra, non gia dello stabilimento di una nuova Missione Apostolica in quel Regno,
ma soltanto della ristaurazione di quella gia stabilitasi, ne mai
abolita, sebbene arrestata da diuturna interruzione: le norme
onde venne ripristinata equivalgono nella loro sostanza alle
condizioni intese dal Governo Lusitano nell’interesse del Regio
Patronato: i Missionarii subentrati a sostenerla trovansi in
ottime relazioni coil Vescovo, a tutela della giurisdizione ad
esso spettante nei luoghi della Diocesi, ai quali estendesi il
perimetro della Missione. Laonde viene a cessare ogni ragione
di rimostranze dal lato del Real Governo; siccome cessa dal
pari if motivo della dimanda che si passava a fare nel Dispaccio

e nella Nota anzidetta: dappoiche tali dimande trovansi gia
prevenute dal fatto ad esse conforme. II qual fatto rende sempre piu manifesto quanto emerge dalle finor addotte considerazioni, die cioe la Santa Sede nel ristabilire la interrotta
Missione del Congo tenne fermo il concetto delle succennate
intelligenze del 18 54 ; e che conseguentemente nel conservare
a quella Missione la primitiva istruzione del 1726, non intese
porre un atto in contradizione alle dette intelligenze, ne punto
alterare la giurisdizione del Prelato Diocesano di Angola, nei
rapporti di soggezione dei Missionarii aH’ordinaria di lui
autorita.
Del rimanente, se nel reassumersi la sospesa Missione non
ne fu direttamente dato awiso al Real Governo Portognese,
di cio non potrebbe assegnarsi altra causa the quella della persuasione in cui era la Propaganda, che in seguito della partecipazione fattasi suirargomento a Monsignore Vescovo di
Angola, andava a risultarne anthe al Regio Governo la opportuna notizia. Ed in questa parte il Sottoscritto senza che senta
il bisogno di maggiore spiegazione, e ben sicuro che la V . S.
111.™ ed il suo illustre Governo punto non esitaranno a ravvisare 1’incidente comme affatto scevro da tutto cio che potesse
mai aver ancor 1’ombra di una men premurosa osservanza de’
giusti riguardi verso lo stesso Governo. I quali riguardi avendo
ben presenti la Santa Sede non esitara ad accogliere le osservazioni che nel tratto sucessivo il Reale Governo Portoghese
avesse a fare per qualche giusto titolo in cose relative alia Mis
sione onde si tratta.
N ell’occasione poi di ques'ta sua risposta il Sottoscntto
non pud dispensarsi dal fare un opportuno appello aH’impegno
che il R. Governo Portoghese manifestava, particolarmente
nella surricordata trattativa del 1854, diehiarandosi ben propenso a coadiuvare col valevole suo concorso le provvidenze

apostoliche dirette a promuovere la luce del Vangelo nei rimoti
paese del Regno tuttor involti nel'le tenebre dell’errore. £ su
tal nobile impegno dbe la S. Sede conta con viva compiacenza,
sperandone prosper! effetti alia 'Missione teste ripristinatasi
a salute spirituale degli abitanti del Congo. Trattasi di argomento sul qual il Regio Governo assai ben conosce quanto
interessi il favorevole suo concurso, essendo dimostrato dalla
esperienza come il salutare espediente della Sagre Missione
operi la piu vantaggiosa influenza ancbe per la sociale civilizzazione dei popoli.
Si val il Sottosoritto della presente circostanza per confermare alia S. V. Ill.ma i sensi della sua piu distinta stima.
s) G. C. Antonelli

A M N E — Cx. 253.

LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHfi D’ANGOLA
A L’EVEQUE DU M £M E DIOCESE
(3-VIII-1866)
SO M M AIR E — Excellente reception faite aux missionnaires Spiritains

par le Gouverneur du diocese. — Construction dune
chapelle a Ambriz pour desservir la paroise.

Il.mo Ex.mo e R.mo Sr.
Tenho presente o oficio de V . Ex.a de 17 de Junho do
corrente, em que me ordena que de toda a protec^ao aos
missionarios Franceses; e em que V . Ex.a me fala a respeito
das instrujoes, a respeito dos ditos missionarios. / /
As instru^oes foram recebidas e religiosamente cumpridas, dando-se Shospitalidade aos referidos missionarios, e concedendo-se-lhes jurisdi^ao para difundirem a Religiao, nas
paragens aonde nao ha parocos; eles ja escolheram o Ambriz
para a sua missao, por ter partido o paroco respectivo para
Portugal. Por causa disto ja oliciei ao Ex.mo Sr. Governador
Geral para lhes dar ali uma casa decente para dizerem missa, etc., porem ate agora ainda nao tenho, digo, tive resposta;
e nessa ocasiao pedi providencias a respeito da solu^ao dumas
esmolas dadas pelos habitantes do Ambriz e confundidas com
um espblio dum sujeito ja falecido, para se erigir uma capela
naquela freguesia; creio que este meu servi^o e descoberta vai
ter bom exito; porquanto ja o Ex."10 Governador Geral verbalmente me disse que se tinha apurado a quantia de duzentos mil reis. Em extremo folgarei pela realiza^ao dele; porque
Ambriz ha muito nao tern um lugar decente para as fun^oes
religiosas; e quando ha muito devia ter um templo. / /
4s 5

Aproveito o ensejo de por nas sagradas maos de V. Ex.a
a inclusa copia do oficio remetido ao Ex.mo Ministxo da Marinha, a fim de cooperar para o bom exito, favoravel e conveniente a dignidade de V . Ex.a. / /
As solenidades religiosas tern sido magmficas, e brilhantes; neste mes celebrar-se-a a festa da Senhora do Carmo e
dos triunfos da mesma Serihora e da Na^ao, em que pregarei,
se Deus quiser. / /
Deus guarde a V . Ex.a.
Luanda, 3 de Agosto de 1866.
Il.mo Ex.mo R.mo Sr. Bispo Diocesano.
s) T . P. Falcao / /
Governador do Bispado

A A L — Corresfondencia Expedida, 1866, fls. 95 v.-q6.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHE D’ANGOLA
AU CHANOINE ANTONIO RAMOS
(14-VIII-1866)
SO M M AIR E — Defense aux missionnaires Spiritains d’exercer le saint

ministere dans la paroisse d’Ambriz.

Il.mo e R.mo Sr.
Como aos missionarios franceses £oi dada a jurisdi^ao
para exercerem a sua missao nos lugares onde nao houverem
parocos, e querendo eles partirem para ai, previno a V. S.a que
ponha em pratica as instrujoes que llhe foram dadas, nao deixando missionarem ai, por estar V . S.a representando nesta
paroquia como paroco.
Deus guarde a V . S.a
Luanda, 14 de Agosto de 1866.
Il.mo e R.mo Sr.
Conego Antonio Maria Ramos.
s) T . P. Falcao. / /

A A L — Correspondencia Expedida, 1866, £1. 96.

LETTRE DU PREFET DE LA PROPAGANDA FIDE
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(25-VIII-1866)
SIOfMMAIRE — Communique la reception de sa lettre de Juin et lui

fait part de sa correspondance avec le Secretaire
d’Etat sur la Mission du Congo.

25 Agosto 1866
Signor Abbate Ignazio Schwindenhanimer
Superior della Congregazione dello
Spirito Santo e S. Cuere di 'Maria. Parigi.
M i giunse oppoitunamente il suo foglio del 12 Giugno
quando doveva rispondere ad una nota che ITminentissimo
Signor Cardinale Segretario di State mi aveva diretta sulla
Missione del Congo, dietro le rimostranze fattegli dall’Incaricato di affari del Portogallo, poiehe potei valermi delle notizie
cbe aH’uopo V. S. veniva a favorirmi. La mia rispasta e riuscita
di soddisfazione airencomiate Signor Cardinale, come in via
officiosa ho conosciute; ma mi manca tutt’ora il riscontro offi
cial. Pero sebbene non mi trovi in grado di dare completa
evasione a quel suo foglio, ho oreduto di fomirle questo cenno
per sua norma. E intanto prego il Signore che la conservi. & .
A PF — Lettere e Decreti, vol. 357, Els. 795 V — 796.
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LETTRE DES PERES POUSSOT ET ESPITALLIE
AU GOUVERNEUR-GENERAL D’ANGOLA
(29-VIII-1866)

SOMMAIRE — Reconnaissance et gratitude fo u r I’accueil fait aux missionnaires a Luanda fa r le Gouvernem ent.

Monsieur de Gouverneur

Sur le point de sortir de Loanda pour aller exercer en cette
Colonie, selon que nous y sommes autorises, les fonctions du
Saint Ministere, votre Excellence voudra bien nous permettre
de lui exprimer par les presentes, notre vive reconnaissance
et profonde gratitude pour la grande bienveillance et l’extreme
bonte avec lesquelles Elle a daigne nous accueillir, dont Elle
n’a cesse de nous environner depuis notre arrivee, et qu’Elle
voudra bien nous continuer dans la suite, nous en avons l’intime et douce confiance. Que le Dieu de Bonte et de Misericorde daigne couvrir d’une protection toute speciale la personne auguste de Son Excellence, et la conserver longues
annees au milieu de nous, pour la prosperite et le progres non
moins spirituel que temporel le cette Colonie.
Nous avons l’honneur d’etre, avec 'le plus profond respect
et le plus entier devouement, Monsieur de Gouverneur, de
Votre Excellence de tres humbles, tres devoues et tres reconnaisants serviteurs.

ssJ Poussot missionnaire apostolique
Espitallie missionnaire apostolique

Loanda vingt et neuf Aout mille huit cents soixante six.
Esta conforme.
Secretaria do governo geral em Loanda, 3 1 de Agosto de
1866.
Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao
s. g.

A H U — Angola, 1866, Carton 36. — AGCSSp. —
Boite 4 7 1, avec la date du 19-VII-1866.

LETTRE DU GOUVERNEUR-GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(31-VIII-1866)
SOMMAIRE — E n v o i la lettre des missionnaires Spiritains remerciant le bon accueil qui lenr a ete fait a Luanda.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Para corroborar o que a V. Ex.a tenho dito sobre o bom
acolhimento que sempre dei aos padres franceses Poussot e
Espitallie, de que hei tratado em diferentes oficios anteriores,
que de Franca vieram com inten^ao de irem missionar no
Congo, junto envio a V . Ex.a, por copia, a carta que acabo de
receber dos mesmos padres, na qual expressam os seus agradecimentos, pelo modo como por este governo foram acolhidos
e tratados; ficando assim satisfeitas as recomendagoes que me
foram transmitidas a tal respeito.
Dos ditos padres um vai para o Ambriz exercer 0 seu
ministerio, por assim o desejar, bavendo prestado a devida
obediencia a superior autoridade eclesiastica deste bispado;
e o outro, tendo-a igualmente ja prestado, deve seguir para o
Zaire por estes dias.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 3 1 de Agosto de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar.
s) Francisco Antonio Cardoso
_ or _ al

g*

g-

A H U — Angola , 1866, Carton 36.

DECRET DE LA PROPAGANDA FIDE
(5-IX-1866)
SO M M A IR E — be Pere Duparquet est nomme «Missionarium Apos-

tolicuim> de la Prefecture du Congo, sous la dependance stride du T. R. Pere Schwindenhammer, qut
en est le Prefet Apostolique.

Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide
Referente infrascripto H. Capalti, secretario, Sacra Congregatio Missionarium Apostolicum Praefecturae apostolicae
Congi nuncupatae, ad suum beneplacitum, declaravit R. P.
Carolum Victorem Duparquet, Congregationis Sancti Spiritus
et Immaculati Cordis Mariae, sub directione tamen et dependentia Reverendissimi Patris Schwindenhammer, proedictae
Missionis Praefecti apostolici, et ejusdem Societatis Superioris
Generalis, cui omnino parere debeat, ac necessarias facultates
ad missiones exercendas a'b eodem.
Juxta si'bi tributam auctoritatem in totum vel in partem
recipiat, servata semper ipsius Superioris Generalis et Praefecti
apostolici, tarn circa facultates quam circa looa et tempus
easdem exercendi moderatione; nullo vero modo extra fines
suae Missionis iis uti queat, ad quam donee et quousque
pervenerit nulla prorsus exemptione aut privilegio gaudere
possit.
Datum Romae, ex aedibus dictae Sacrae Congregationis,
die 5a Septembris 1866.
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
s J A l. C . Barnabo, Praef.
( (Locus ■ f sigilli)

AGCSSp. — Boite 46q-B. — Copie du Pere Duparquet.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(2-X-1866)
SOMMAIRE — Retenue au Lazaret. — Conduite a tenir vis-a-vis du

Gouvernement et de I’Eveque d‘A ngola.— Relations
diverses. — Entretien avec le Nonce. — Causes des dif
ficult^ -politiques. — Entretien avec I’Eveque d’A ngola.
— Reconnaissance de la Prefecture du Congo.

Lazaret de Lisbonne, 2 octobre 1866
Tres Reverend et bien-aime Pere
Ma traversee de Bordeaux a Lisbonne a ete on ne peut
plus heureuse, mais un incident assez facheux m’attendait a
mon arrivee. Comme 'le cholera regne en France, notre navire
a ete mis en quarantaine et tous les passagers conduits et
enfermes dans le Lazaret, ou nous devons rester jusqu’a jeudi
matin. Or vendredi a trois beures du soir par le Yorkshire;
packet sur lequel je vais m’embarquer, de sorte que je ne vais
guere avoir qu’une demi journee environ a passer a Lisbonne
pour arranger mes affaires et faire quelques visites. Cela me
contrarie beaucoup, mais il faut bien en prendre son parti.
Toutefois cet incident n’es aussi facheux qu’on pourrait
le croire. Pour ce qui regarde en effet les affaires de la Mis
sion, Mgr. le Nonce, Mr. Miel et moi-meme sommes tout
a fait d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire de demarches aupres
du Gouvernement pour obtenir une reconnaissance ou une
protection officielle. Ce serait une mesure tout a fait imprudente et qui n’aboutirait a aucun resultat utile. Au contraire,
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ce serait attirer sur nous 1’attention de la franc-magonnerie,
qui en prendrait occasion de nous attaquer ou d’attaquer le
Gouvernement, ce qui nous attirerait des affaires desagreables.
Le mieux est done de passer inapper^u et sans bruit et arrive
la bas de travailler comme sous la juridiction de l’Eveque.
De cette maniere on n’excitera la susceptibilite de personne
et on pourra faire un bien plus grand. C ’est la la marche qui
suivent les Lazaristes pour leurs oeuvres en Portugal et Mr.
Miel me disait que les protections et recommandations qu’ils
avaient eues en arrivant leur avaient beaucoup nui.
N i vous ni moi, mon Tres Rev. Pere, n’avons done rien
a faire en Portugal en ce moment et les Peres du Congo doivent se contenter de la position qui leur est faite, sans reclamer autre chose. On leur a donne juridiction et permission
de s’etablir partout ou ils voudraient, qu’est-il besoin d’autre
chose pour faire le bien? Ils doivent se contenter de cela. L ’opinion en Portugal ne nous parait pas hostile. Dernierement
un journal a publie un petit article sur nos peres, qui etait
bienveillant. De mon cote je crois que mon depart ne va
susciter aucune difficulte. Le mieux pour nous est done de
nous contenter de la position qui nous est faite, et de nous tenir
tranquilles. Surtout nous devons veiller a ne pas blesser la
juridiction de l’Eveque d’Angola, comme cela d’ailleurs nous
est prescrit par le St. Siege, qui dans le decret nous conferant cette Prefecture apostolique a eu le soin d’ajouter ces
mots: salva episcopi Angolensis juris diction e. C ’est la un
point important pour nous et sans cette clause le P. Poussot
n’aurait dbtenu aucune juridiction a St. Paul. Mr. Miel le
tient d’un negociant portugais, qui est revenu naguere de ces
pays. Void comment la chose s’est passee, selon ce nogociant.
Lorsque les Peres sont arrives le Gouverneur a aussitot
fait defendre a l’Eveque de leur donner juridiction; alors celui-ci
a montre la lettre qui lui avait ete envoyee de Rome et
dans laquelle on lui assurait que sa juridiction serait intacte.
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Ce nest qu’apres avoir reconnu cette clause que l’Eveque,
du consentement du Gouverneur, leur a donne juridiction.
D ’apres cela il me semble, mon Tres Rev. Pere, que le seul
moyen qu il y ait de recussir c’est de n’agir en tout que comme
des auxiliaires de 1 Eveque et c’est la, ce me semble, l’esprit
de 1 Instruction de 1726. Selon moi, nous ne devons faire
usage des pouvoirs qui nous viennent de Rome que dans le cas
ou le Gouvernement et 1’Eveque ne voudraient pas nous accep
ter, miais dans ce cas extreme il me semble que nous ne pourrions accomplir le bien que beaucoup plus difficilement en
ces pays.
Toutefois, quoique je ne croie pas opportun de faire
aucune demarche tendant a obtemr une reconnaissance officielle, cela ne m’empechera de faire plusieurs connaissances
utiles, qui pourront nous aider au besoin. J ’ai deja fait au
Lazaret la connaissance de Mr. Husson da Camara, venerable
vieillard, qui pendant 36 ans jusqu’en 18 55, a ete ambassadeur de Portugal aupres du St. Siege et est en ce moment
conseiller du roi; m’a promis tout le secours de son appui et
nous aidera de tout son pouvoir. Ce sera, m’a-t-il dit, un devoir
de conscience pour moi, car je vois que les interets de la reli
gion sont engages dans votre oeuvre. Il m’a deja recommande
a un banquier de Lisbonne, qui le chargera de me faire parvenir 1’argent dont nous aurons besoin; une de mes preoc
cupations apres demain va etre en effet de bien assurer tous
mes moyens de communication avec la Maison-Mere, pour
les lettres, 1’argent, les marchandises et les voyages. Tout
cela va s’organiser facilement et avant mon depart je vais vous
faire connaitre comment tout cela aura ete regie.
Lisbonne, 4 octobre 1866.
Dieu soit beni, mon Tres Rev. Pere, voila enfin les affai
res de notre pauvre Mission arrangees et dans les meilleures
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conditions possibles. Je suis alle aujourd’hui chez Monseigneur
le Nonce, qui m’a appris que tout etait enfin arrange et au
gre des deux cours de Lisbonne et de Rome. La Note du
Cardinal Antonelli relative a cette affaire est arrivee a Lis
bonne il y a environ une douzaine de jours et Mgr. le Nonce
s’etant trouve reuni avec les deux Ministres des Affaires
etrangeres et de la IMarine, ces deux Ministres 1 ont entretenu
de cette affaire, lui ont dit qu’ils etaient tres satisfaits de la
Note du Cardinal Antonelli et que cette affaire se trouvait
ainsi heureusement terminee. Ils ont toutefois fait une restric
tion dans leur approbation, relativement a un passage du decret
de 1726. Ce passage est celui ou il est dit que les Missionnaires doivent se presenter a l’Eveque de St. Paul pour lui
demander juridiction et que dans le cas ou il la refuserait, ils
pourraient s’en passer. Ce passage leur parait subversif des
droits de 1’Eveque. Sauf ce passage nos Missionnaires sont
reconnus ainsi que la IVTission, dans tous les droits et condi
tions et prerogatives dont la Prefecture a toujours joui depuis
plus de deux siecles.
Comme vous le voyez, mon Tres Rev. Pere, nous voila
reconnus officiellement dans cette colonie portugaise et nous
sommes la seule Congregation qui ait ce privilege; et remarquez que cetde existence etant reconnue par une espece de
contrat entre le S.* Siege et la Cour de Portugal, cette derniere
ne peut aujourd’hui seule detruire cette Prefecture apostohque.
Tout le monde s’accorde a dire aujourd’hui que tout le
bruit qui a eu lieu n’est arrive que par suite de malentendus.
Mgr. le Nonce l’attribue a trois causes. 1 .° A 1 ambassade
fran^aise, qui dans sa note au Gouvernement portugais s est
servi d’une expression impropre, en disant que le St. Siege
venait de retablir la Tvfission du Congo; il aurait du dire
continuer ou lieu de retablir.
2.0
A ce qu’a Rome on n’a pas mis le Nonce de Lisbonne
au courant des affaires. Sans cela il aurait explique le veritable
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etat des choses au Gouvernement et tous les d^bats n’auraient
pas eu lieu. II n’a connu cette affaire que par nos Peres et n’a
pu renseigner le ministre des Affaires etrangeres que d’une
maniere officieuse et privee, vers le commencement du mois de
Mars. 'Mais le Comte de Castro, dans la discussion qui n’a
pas tarde a suivre, n’a pu se servir de ces notions devant
les Chambres et a agi comme s’il ne les connaissait pas. D ’ailleurs Mgr. le Nonce m’a dit qu’il y avait en cela quelque
chose d’heureux, parce que le Nonce eut ete obrige d’adresser
une Note par ecrit au Gouvernement Portugais, le decret de
la Cour de Rome eut ete soumis au Placet royal, ce qu’a Rome
on n’eut pas accepte! (Je ne comprends trop comment il m’a
explique cela) (1).
3.0
La troisieme cause de ce mal entendu est 1’Eveque
d’Angola, qui apres avoir ete averti par le St. Siege, de l’etat
des choses avant notre arrivee, a garde la lettre par devers
lui sans la communiquer au Gouvernement, si ce n’est a
I’arrivee de nos Peres a St. Paul. Depuis qu’il est en Portugal
il a parle de cette affaire bien souvent avec le Nonce, qui m’a
dit d’aller le voir, pour lui presenter mes respects et lui demander juridiction, mais seulement peu de temps avant mon
depart, dans la crainte qu’i'l ne s’empresse d’aller avertir le
Gouvernement pour le consulter a mon sujet, chose parfairement inutile. De cette maniere il n’en aura pas le temps.
En resume, nous sommes reconnus efficiellement par le Gou
vernement comme succedant aux Capucins dans la Mission
du Congo et cette affaire est entierement terminee. C ’est
a nous maintenant a agir avec une grande prudence, a ne pas
blesser le Gouvernement Portugais et surtout a bien observer

(1) Note du P. Duparquet: La legation fran^aise n’avait pas
non plus averti le Nonce de la lettre envoyee par l’ambassade, autrement le Nonce leur aurait fait effacer le mot retablir et rien n’aurait
eu lieu.
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le Secret de 1726 dans sa lettre et surtout dans son esprit,
qui est de paraitre n’agir en rien que sous la dependance de
l’Eveque et qui je crois ne doit avoir d’autre but pour nous
que de forcer l’Eveque a nous donner juridiction.
Je ne veux pas dire pour cela que nous devions renoncer a
notre juridiction, mais je crois qu’il nest pas opportun den user
quand on peut faire autrement; nous ne devons, pour ne blesser
personne, nous en servir que pour le for interieur et en cas
de refus de la part de l’Eveque, mais ce dernier cas est a eviter.
M serait bon que le P. Barillec 'fit attention a ne pas employer,
lorsqu’il parlera du Congo, le mot retablir ou un terme qui
semblerait indiquer une creation nouvelle, creation qu aurait
eu lieu a l’insu du Portugal; il doit toujours representer notre
Mission comme n’etant que la continuation de 1 ancienne,
qui a toujours ete existante en droit, meme depuis 1 absence
des Capucins. C ’est la l’explication qui a ete admise par les
deux Cours de Rome et de Portugal et qui a tout reconcilie.
La seule chose qui a eu lieu c est que le soin de cette Mission
a ete transfere des Capucins a notre Congregation.
1 heure de l’apres midi. J ’arrive de chez 1 Eveque d An
gola et pars a l’instant pour le packet. Ce bon Eveque a ete
admirable de bonte. II m a accorde tout ce que je lui ai demande. II m’a donne de plus une lettre de recommandation
pour son Grand Vicaire de St. Paul. Je ne puis vous parler plus
au long de cet entretien. Le bateau m’attend.

Votre tres humble et tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet
AGCSSp. — Boite 471.
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L E T T R E D U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T
A L ’E V E Q U E D fA N G O L A E T C O N G O
(13-X -18 6 6 )

SOMMAIRE — D em an de

la juridiction de l‘£v e q u e dtAngola et C on go

■ pour le saint ministere a Capangom be, pour construire
une chapelle et evangeliser la province de M ogam edes, la ou il n y aurait pas de pretres diocesains.

Reverendissimo Angolensi Episcopo
Carolus Victor Aubert-Duparquet, sacerdos e missionariis
a Sancto Spiritu et Immaculato Corde Mariae nuncupatis,
sequen'tes facultates a Reverendissimo Angolensi et Congensi
Episcopo humillime petit:
i.° In loco dicto Capangombe sacramenta ministrandi,
missam celebrandi, verbum Dei pradicandi, aliaqua omnia
ecclesiastica ac etiam jura parochialia exercendi, servatis tamen
servandis.
2.0 Inibi (collegium ad juventutem educandam erigendi
et in eodem ) (x) sacellum aedificandi in quo Sanctissimum
Sacramentum asservetur et missa celebretur.
3.0 In reliqua Mossamedea provincia, in locis tamen ubi
non reperientur sacerdotes, infideles evangelizandi illisque et
christianis sacramenta ministrandi.
Quapropter praedictus missionarius, ratione horum ecclesiasticorum munium, Reverendissimo Angolensi Episcopo obe(x) Les mots rayes (entre paranthese) ont ete suprimes dans le
document signe par 1’Eveque.
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dientiam promittit scilicet nunquam iis privileges uti nisi
cum ipsius intelligentia et sub ipsius jurisdictione.
Ulysipone, die 13.® Octobris 1866.
C . Aubert Duparquet

m. S. S. et I. C. M .
A rrete de l’£ v e q u e :

Consedemos as faculdades que o R.do Suplicante requer, e lhe
damos jurisdi^ao para paroquiar por encomenda^ao na colonia de
Capangombe, e em qualquer outro sitio de Mo^amedes onde nao houver
paroco, com a condi?ao de assinar termo de obediencia ao Prelado
diocesano, e ao Governo de Sua Majestade Fidelissima. //
Lisboa, 15 de Outubro de 1866

f

Jose, Bispo de A n g o la e C on go

AGCSSp. — Boite 4 7 1.
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LET T R E D U P£R E C H A RLES D U PA R Q U ET
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

(14-X-1866)

SOMMAIRE — Acceptation

de la cure de Capangom be. — A u to 
m ation episcopate pour fonder un college et pouvoirs
juridictionnels pour le district de M opam edes.

— Avan—•

tages de Capangom be et relations avec l‘£ v e q u e .
O euvres a y entreprendre.
gom be.

— O pinions

— Grands

colons de C apan

du N o n c e apostolique a Lisbonne.

Lisbonne, 14 octobre 1866
Tres Reverend et bien-aime Pere
Comme je vous l’avais annonce dans ma derniere lettre,
je suis alle trouver hier Mgr. l’flveque d’Angola, pour lui
demander la paroisse de Capangombe, qu’il m’avait offerte
lors de ma premiere visite et que je n’avais ose accepter vu
Tignorance ou j’etais de 1’etat des choses relativement a cette
localite.
Comme Mgr. avait paru desirer que je lui adressasse mon
requerimento par ecrit, je l’avais redige en latin et le lui ai
presente. Dans cette requete, que je vous envoie, je demandais
trois choses:
i.° D ’etre nomme cure de Capangombe ou plutot d’exercer les droits curiaux dans cette localite, car elle n’a pas ete
encore erigee en paroisse par le Gouvernement. 2.0 L ’autonsation d’y etablir un college avec un oratoire distinct de l’eglise
paroissiale, ou on puisse conserver le St. Sacrement et celebrer
la Messe, c’est-a-dire une chapelle de communaute. 3,0 La
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juridiction necessaire pour precher et administrer les sacra
ments dans toute 1’etendue de la province de Mo^amedes.
Ces pouvoirs me paraissaient sufficants, de plus etendus ne
me seraient d’aucune utilite.
Mgr. m’a tout accorde. Seulement pour ce qui regarde
l’erection du college il m’a dit qu’il ne fallait pas mettre cela
par ecrit sur cet acte officiel, vu que l’erection du college
appartient au Gouvernement et non a l’Eveque, mais que je
devais neanmoins installer ie college sans en rien ecrire. Que
c’est une chose qui se ferait tout naturellement. Voici en
effet qu’el est l’etat des choses a Capangombe.
Cette colonie est toute nouvelle, de quelques annees
seulement, tres salubre, d’une fertilite prodigieuse et a 15
lieues de Mo^amedes. Les colons ou planteurs qui y font des
fortunes considerables, n’ont encore ni maison d’education,
ni pretre, ni eglise. Mgr. etant a Mofamed'es s’etait deja
occupe de leur procurer les secours religieux. Comme cette
localite n’est pas erigee en paroisse par le Gouvernement, il
n’y a pas sur le budget de traitement pour un cure. Mgr. leur
ayant done demande ce qu’ils pouvaient faire pour en entretenir un, ils se sont reunis et ont fait repondre qu’ils se cotiseraient ensemble pour fournir un traitement de 1.200 francs
chaque annee au pretre qu’on leur enverrait. Mgr. m’a dit qu’il
me donnerait ces engagements a fin que je puisse toucher ces
1.200 francs de traitement.
Mgr. m’a fait justement observer que cet etat de choses
a Capangombe m’est plus favorable, que si cette paroisse etait
reconnue par le Gouvernement, qui payrait et nommerait
a cette cure ou au moins participerait a cette nomination et
qu’il me serait peut-etre difficile d’etre ainsi nomme sans
etre agrege au diocese (x). Je n’ai pris en effet d’autres enga( x) Sa qualite d’etranger non nationalise l ’aurait impossibilite
d’etre cure, d’apres la lettre meme de la loi.
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gements envers l’Eveque que ceux qui nous sont presents
par nos Saintes Regies, e’est a dire, de n’exercer les fonetions
ecclesiastiques qu’il me confie que sous sa juridiction. C ’est
une chose de droit commun et je me trouve dans la meme
situation que nos confreres de Bourbon, de Maurice et de la
Martinique.
Comme Mo^amedes ne depend pas de la Prefecture du
Congo, au moins se'lon routes les probabilites (2), je n’ai par
cet acte nullement compromis la juridiction du Prefet apostolique et meme dans le cas ou ce territoire en dependrait,
cet acte ne compromettrait en rien, vu qu’en cette circonstance je n’ai pas agi comme missionnaire du Congo, mais
comme simple membre de la Congregation. II me parait evi
dent qu’en acceptant une paroisse de FEveque avec le traitement qui y est attache, surtout une veritable colonie portugaise, je ne povais faire autrement que je n’ai fait. Pour le
Congo proprement dit il en serait meme ainsi, vu que l’Eveque, aussi bien que le Prefet apostolique, a le droit d’y envoyer
des pretres. Ou du moment ou l’Eveque pourvoit aux besoins
d ’une localite en y assignant un traitement, par un pretre, ce
pretre en acceptant ce traitement, doit evidemment relever de
l’Eveque et non du Prefet apostolique. II est alors employe
comme cure et non comme missionaire (3).
Je n’ai d’ailleurs rien concede, je n’ai fait que reconnaitre
le droit commun, car il est bien evident qu’un cure, acceptant
une paroisse d’un Eveque, ne peut en aucune maniere se
poser dans un etat d’independance a l’egard de l’Eveque.
J ’ai eu le soin de specifier en quoi consiste cette obeissance

(2) De toute certitude la Prefecture du Congo n’a jamais eu de
juridiction sur Mo^amedes.
(3) Le siege meme du diocese, le siege canonique et historique,
etant toujours a S. Salvador du Congo, il serait vraiment bizarre que
1’fiveque n’ait pu nommer les cures dans sa propre ville episcopale...
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que je promets a l’Eveque. Ce n’est d’abord qu’une obeissance
tombant sur les fonctions ecclesiastiques ratione h orurn ecclesiasticomm munerum et a raison de ces seules fonctions et
cette obeissance ne consiste qu’a reconnaitre la juridiction de
l’Eveque dans les fonctions que j ’ai acceptees, scilicet, nunquam uti Us privilegiis nisi sub ipsius jurisdictione. L ’Eveque
n’acquiere par consequent nullement le droit de disposer de
ma personne pour m’envoyer en cel ou tel endroit, ou me
confier telle ou telle function, il ne peut que me diriger dans
1’exercice des seules fonctions ecclesiastiques que j’ai acceptees
comme des privileges. En y renonjant l’Eveque n’a plus de
droit sur moi.
Quant a ce que est de la vie de communaute n’y a aucune
ingerence, puisque je n’ai de rapports de dependance a son
egard, que ratione muniurn ecclesiasticorum... scilicet non
Us uti privilegiis nisi sub ipsius jurisdisctione. De ce cote je
ne crois qu’il soit meme possible d’obtenir plus que je n’ai
obtenu; ce serait contre nos Regies et contre le droit canon.
Je reviens maintenant a ma position a Capangombe; je
vais done me trouver la seul, a une distance de 15 a 20 lieues
des deux autres cures et n’ayant aucun rapport de dependance
a leur egard, je serai done bien li'bre dans ma position, d’organiser ma petite oeuvre comme bon me semblera. Le P. Poussot ayant ecrit que le Grand Vicaire de la bas nous paraissait
peu favorable, il me semple tres avantageux d’arriver avec
ma nomination et mes pouvoirs en bonne forme, sans etre
a sa discretion.
Maintenant voici ce que je me propose de faire. Des en
arrivant je me rendrai a Capangombe et la m’y installerai
une petite rnaison avec une petite ohapelle, qui servira d’eglise
jusqu’a ce que les colons aient construit une eglise paroissiale.
Le travail ne manquera certainement pas avec deux mille noirs
a instruire et a baptiser, car n’ayant jamais eu de pretres, il
est probable qu’ils n’etaient plus sauvages qu’ils etaient domes-

tiques, c’est a dire qu’ils sont ce qu’etaient les pauvres noirs
de Maurice lorsque le P. Laval est arrive dans cette lie.
Outre le besoin de ces pauvres ames il y aura encore les
blancs, puis tons les peuples pai'ens qui encourent la colonie
et qui sont par centaines de mille. Voila pour le ministere.
En outre de cela il y aura l’instruction des enfants et surtout
des enfants blancs, pour lesquels les colons demandent une
ecole a grands cris. Ce sera la un element precieux pour jeter
les fondements d’une ecole, qui pourra devenir, en se developpant, seminaire ou college. Mais si tout cela prospere il
est bien evident, mon Ties Rev. Pete, que mes forces n’v
pourront suffire et qu’il me faudra etre aide. En attendant je
ferai ce que je pourrai avec 1’aide de Mr. Cretin et de Mr.
Lombriere, lorqu’ils pouront venir me rejoindre. Je compte
aussi sur Joseph Xavier de Sa, du Gabon. Vous devez bien
penser que je suis incapable moi seul d’etablir le culte sur
un bon pied si je n’ai pas un chantre, surtout au commen
cement. pour apprendre le chant aux enfants de la localite.
J ’ai sur le bateau ou je me trouve deux de mes paroissiens,
le pere et le fils. Le pere est un homme de manieres tres distinguees, le fils a Lair un peu trop jeune-homme (4). Il parle
tres bien fran^ais. Ce Monsieur possede a Capangombe un
grand etablissement agricole, dirige en ce moment par un
regisseur; il va pour installer son fils a la tete de cet etablis
sement. C ’est ce Monsieur qui fait venir d’Amerique un
batiment tout charge de mulcts pour transporter son cafe et
son cdton de Capangombe a Mo^amedes. Il y aura 120. Si
chacun des colons a de sembla'bles moyens de transports a sa
disposition vous voyez, mon Tres Rev. Pere, que les moyens
de relation ne manqueront pas avec Mo^amedes. Il y a aujourd’hui dans Capangombe 25 grandes etablissements agricoles,
qui n’ont pas moins de 900 a 1.000 hectares chacun. Les
(4) Ce colon s’appelait M r. Mascarenhas.
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deux miile noirs qui ihabitent Capangombe sont employes
a ces vastes cultures. Ils ne sont pas esclaves, mais simples
ouvriers. Et tout cela n’est que l’ouvrage de quelques annees;
si la colonie continue a se developper dans la meme propor
tion, elle deviendra en peu de temps tres considerable. II y
a toute apparence qu’il en sera ainsi, les commencements ayant
reussi parfaitement. Aussi plus tard, il eut ete sans doute,
tres difficile d’obtenir un poste semblable.
15 octobre. Hier soir Mgr. le Nonce est venu passer la
soiree ici. C ’est l’homme le plus aimable, le plus distingue,
le plus spirituel, le plus erudit que j’aie jamais rencontre. II
connait routes les affaires de notre Mission beaucoup mieux
que nous et nous porte beaucoup d’interet. Nous lui avons
appris ma nomination de cure a Capangombe; il a trouve
cela tres bien, mais il m’a fait la remarque que cette localite
se trouvait en dehors de la Prefecture apostolique. C ’est aussi
l’opinion du P. Poussot et ga a toujours ete la mienne. Il resulterait de la: i.° Que l’obeissance que j’ai promise a l’Eveque
dans les termes ou je l’ai fait, est tout a -fait raisonnable.
2.0 Que les peuples environnants qui ne sont pas soumis au
Portugal, dependent du Vicaire apostolique des Deux Guinees
et non du Prefet apostolique du Congo (5). Cela pourrait
amener quelque difficulte au sujet des aumones de la Pro
pagation de la Foi, mais je leur ai bien explique les choses,
par consequent ils ne sont pas trompes.
Comme le P. Poussot nous parle dans ses dernieres lettres
de Mr. Ferreira Pinto, comme devant devenir le coadjuteur
de Mgr. l’Eveque d’Angola, j’ai demande au Nonce ce qu’il
en etait. Son Eminence m’a repondu que cetait un bruit qui
courait, mais que la chose probablement ne se realiserait pas,
vu que Mr. Ferreira Pinto a beaucoup d’opposants et l’Eveque
( 5)
Cette dependance du Vicaire des Deux-Guinees c’est une
fable, dont l ’inventeur responsable est le P. Duparquet lui-meme.
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en premiere ligne, lequel prefererait retourner a Loanda plutot que de voir ce Mr. Ferreira administrateur. Ce Mr. Ferreira
Pinto est un bon ecclesiastique, mais si nous n’envisagions
que les interets de notre oeuvre je ne sais s’il nous serait bien
favorable. Le reve de sa vie est en effet d’introduire a Angola
les Jesuites, qu’il aime beaucoup (6).
Les Jesuites se trouveraient ainsi maitres du diocese, maintenant quelle place nous y laisseraien-ils et nous en laisseraient-ils quelqu’un c’est cte que j’ignore, au moins en dehors de la
Prefecture. Le bon P. Poussot se trompe done grandement
en soupirant apres 1’arrivee de ce Mr. Ferreira Pinto et des
Peres Jesuites (7). C ’est au moins un desir qu’il serait bien
imprudent de manifester, car vu les mauvaises relations de
l’Eveque avec ce Monsieur, il est evident que manifester de
la sympatlhie pour l’un c’est faire de l’opposition a l’autre;
aussi je me garderai bien d’aller faire visite a ce Monsieur
Ferreira. Je crains bien que Mr. Violin ne mette les Peres
dans le travers, c’est la crainte de Mr. Miel. Ce Mr. Violin
a fait les bevues partout, c’est un homme sans jugement et
si le Grand Vicaire lui a refuse d’accompagner le P. Poussot
c’est qu’il se sera deja plus ou morns 'brouille avec lui.
La discussion sur les affaires du Congo a laisse une im
pression profonde dans le pays. Jusque la en Portugal on
avait plus ou moins ferme les yeux sur le triste etat des colo
nies au point de vue religieux. Mais depuis cette fameuse

(6) Le 2 1 Novem bre 1868 un memorial a ete adresse au Roi
de Portugal signe par Timoteo Pinheiro Falcao e M anuel Monteiro
de Morais, thresorier du chapitre, contre le choix du chanoine ma
gistral Francisco M aria Constantino Ferreira Pinto comme eveque
d’Angola. V id. A H U — Angola, Carton 40.
(7) Le P. Ehiparquet avec ses preventions contre les jesuites de
nonce une Jesuitophie vraiment deplacee.
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discussion ou les plus tristes documents ont ete Stales sous les
yeux du pays, on ne se fait plus illusion, et une certaine
crainte s’est emparee des esprits, celle de perdre les colonies,
precisement par le defaut des missions.
Mgr. le Nonce discutant sur ce point avec les ministres
leur dit ces paroles: Un moyen sur, facile et peu dispendieux
vous reste de conserver votre influence coloniale, votre patronat religieux, retablissez les missions. C ’est la, leur a-t-il
ajoute, le conviction du pays tout entier. Resumez, leur a-t-il
dit, tous les discours qui ont ete prononces sur l’affaire du
Congo et vous verrez que dans tous on revient a cette idee:
la necessite des missions et des Congregations missionnaires.
C ’est vrai, ont repondu les ministres, mais c’est impossi
ble, l’etat des esprits en Portugal ne le permet pas. C ’est qu’en
e'ffet c’est la franc-ma^onnerie toute seule qui gouverne. Le
roi est gouverne par les ministres et les ministres le sont par
les loges, devant qui tout flechi et s’incline.
C ’est cet etat de choses qui vous explique, mon Tres Rev.
Pere, pourquoi il est necessaire que nous ne nous refusions
aux promesses d’obeissance que demande l’Eveque et que
nous nous effacions le plus possible, afin que soit l’Eveque soit
les autorites civiles, ne soient pas compromis dans le cas ou
ils seraient interpelles. II est evident que dans un tel etat de
choses ces fontionnaires publics ne peuvent sortir de la legalite
sans s’exposer a de graves inconvenients et pour eux-memes
et pour ceux qu’ils protegent. C ’est pourquoi il me semble
que les missionnaires du Congo peuvent tres bien prefer promesse d’obeissance, meme en bon droit et sans compromettre
la Prefecture. Ce qui est certain en effet c’est qu’ils restent
toujours, meme de par Rome, sous une certaine dependance
de l’Eveque. Or cette promesse d’obeissance peut tres bien

ne tomber et ne doit meme tomber que sur ces relations de
subordination restreinte.

[Votre tres humble et tout pauvre enfant en N . S.]
\Ch. Duparquet]
AGCSSp. — Boite 4 7 1 .

L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E C O N G O
A S O N G R A N D -V IC A IR E
(15-X -18 6 6 )

SOMMAIRE — Recom m ande le Pere Charles D uparquet a sa bienveillance, com m e cure am ovible de Capangom be.

Ilustrissime et Reverendissime Seigneur
Le porteur de cette lettre est le Rev. Charles Victor
Aubert Duparquet, que j ’ai nomme pour etre cure par encomendapao dans la colonie de Mo^amedes, jusqu’ici privee
de secours spirituels, par defaut de pretres.
Quoique dans sa requete il ait prete obeissance, il est
pret a signer encore un acte d’obeissance au 'Prelat diocesain
et au Gouvernement de Sa Majeste Tres Fidele.
J ’espere que Votre Seigneurie lui donnera tout le secours
qui sera en son pouvoir, en lui donnant l’hospitalite dans le
Seminaire tant qu’il ne sera pas a Mo^amedes et en le traitant
avec toute sorte de consideration.
Que Dieu garde Votre Seigneurie.
Lisbonne, 15 octobre 1866.
I Ilustrissime et Reverendissime Seigneur
Gouverneur et Vicaire general du diocese d’Angola
Joseph, eve que d‘Angola

AGCSSp. — Rorte 4 7 1. — Traduction du P. Duparquet.
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LET T R E D U P£R E C H A R LES D U PA R Q U ET
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(16-X -1866)

SO M M AIRE — Visite a l'E v e que cFA n g o la . — Engagem ent des colons
■ pour le traitement d ’un pretre . — M aison en Portugal.

Lisbonne, 16 octobre 1866
Tres Reverend et bien-aime Pere
Je suis alle chez Mgr. l’Eveque d’Angola pour lui faire
signer mon «requerimento» (ma demande de pouvoirs), que
j’avais recopie sur papier timbre. Mgr. a pousse la bonte jusqu’aux dernieres limites, non seulement il m’a nomme cure
de Pagangombe ( sic) et m’a donne juridiction dans toute
la province de Mo^amedes, mais encore il m’a laisse libre
de choisir la cure vacante qui me conviendrait dans la pro
vince de Mo^amedes. Si Pacangombe (sic) ne me convenait
pas j’ai done juridiction pour m’eta'blir ailleurs, mais je ne
crois pas pouvoir trouver mieux que Capangombe ( sic). Huila
il est vrai est un climat qui l’importe encore sur Mo^amedes.
mais la cure est ocupee et e’est eloignee de Mo^amedes du
double de Capangombe. La colonie de Capangombe se trouvant juste a moitie chemin de Mo^amedes a Huila.
Ge n’est pas tout, Mgr. m’a remis une lettre pour le
Vicaire administrateur, lui donnant connaissance des pouvoirs
qui me sont accordes, et de plus une autre pour un riche habi
tant de Mo^amedes qui me recevra a mon arrivee et me
rendra les services dont j’aurai besoin.

Ce n’est pas tout; je vous ai dit que les habitants de
Capangombe avaient fait un acte par lequel ils s’engageaient
a sustenter le pretre qui leur serait envoye. Mgr. m’a remis
cet acte avec tous les papiers relatifs a cette affaire, afin que
je puisse reclamer ce traitement. II est signe de 2 1 notables
de Capangombe, dont plusieurs ont souscrit pour plus de
100 francs chaque. J ’ai I’espoir que ces bons colons, qui
s’imposent de tels sacrifices pour avoir un pretre, me recevront
bien et m’aideront de tout leur pouvoir. Mgr. m’a dit que
le Gouverneur de Mo^amedes m’aiderait certainement aussi
et me ferait transporter mes bagages a Capangombe. Je vous
envoie ci-joint la copie de ma feuille de pouvoirs, vous y trouverez qu’en arrivant je dois renouveler la promesse d’obeissance au prelat diocesain.
Je vous ai deja explique en quoi consistait cette promesse,
qui est specifiee sur mon «requerimento». Je dois promettre
aussi obeissance au roi de Portugal; mais c’est la un devoir
de conscience, car nous devons donner le bon exemple de
la soummission aux pouvoirs etablis de Dieu. Si j’ai le temps
je vais aussi vous envoyer copie des pieces et titres qui m’ont
ete confiees par l’Eveque, aussi bien que des deux lettres de
recommandation qu’il m’a donnees.
En resume, le bon Eveque a fait tout ce qu’il lui etait
posible de faire. Le P. Lazariste qui m’accompagnait en etait
merveille e me disait qu’il etait impossible de faire plus.
II est indispensable, mon Tres Rev. Pere, que vous lui
ecriviez une lettre de remerciement; le P. Lazariste qui m’ac
compagnait le pense egalement.
Tot ou tard il nous sera necessaire d’avoir une maison
en Portugal et les oeuvres ne manqueront pas; il n’y a pas
une seule maison d’education qui soit sur un pied vraiment
satisfaisant, pas meme celle des Peres Jesuites. Les Portugais
5/2
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sont obliges d’envoyer leurs enfants a l’etranger. Mais c’est
une question qu’il serait trop long a traiter ici, je la remets
a plus tard en vous priant, Tres Rev. et bien-aime Pere, de
benir votre tres humble et tout pauvre enfant, avec l’oeuvre
qui lui est confiee.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Borte 4 7 1 .

N O T A — Capangombe cetait une colonie agricole de toute
recente origine, mais avec une population coloniale de 2.000 habi
tants environ, sans compter les peuples indigenes d’alentour. (Lettre
du 12-X -1866 ).
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V O Y A G E D U P E R E JO S E P H P O U SS O T A U Z A IR E
(Septembre-Octobre 1866)

SOMMAIRE —- Saint

A n toin e. — Beaux jours du christianisme au
C on go. — Ruines du passe. — Visite a leg lise et au

chef.

— Visite

au prince de Saint Antoine.

Le 30 [Septembre] l’Helene (x) leva l’ancre. La crainte des Mossorongos du bas du fleuve, plus aguerris et
plus audacieux que ceux de l’interieur, avait engage le Capitaine a mettre son navire en etat de guerre. Precaution bien
utile, car deux batiments marchands venaient d’etre pilles
peu de jours auparavant. La rencontre d’une corvette portugaise, chargee de la police du fleuve, le Dom Joao, vint fort
a propos dissiper lin premier rassemblement, et nous dispen
ser d’une defense, qui nous eut peut-etre beaucoup coute.
Nous abordons erifin a Santo Antonio. Je foulais, pour
la premiere fois, cette terre de Sonho (Sogno) si nche en
souvenirs. Le Comte de Sonho, eut la glone de voir germer
les premieres fleures de 1’Eglise du Congo (2). Quand les
Capucins vinrent 'a Banza-Sonho, capitale de la province
(16 4 5 ), ils y trouverent une eglise dont la fondation remontait aux premiers etablissement portugais (8). Ils construisirent
(1) Bateau anglais a trois mats, en rade a Porto da Lenha.
(2) E n effet le prince de Sogno (Soyo) a ete le premier a recevooir le Bapteme le 3 A vril 14 9 1, jour de Paque, avec le nom de
M anuel. C f. notre M onu m en ta M issionaria Africana, Lisboa, 19 52’
I. p. 60 et sv.
(3) Pour le Bapteme du prince de Sogno, en 14 9 1, les Portugais
ont construit une chapelle. M ais nous ne croyons pas quelle etait
debout en 1645, a moins d’etre souvent restauree.
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entre Banza-Sonho et Pinda, sur la rive gauche du Zaire, un
grande couvent dedie a Saint Antoine (4).
Sous l’ha'bile direction des enfants de Saint Francois, le
bien s’acrut rapidement, Ton compta bientot dix huit eglises,
baties dans les endroits les plus populeux. Une croix s’elevait
dans tous les villages ehretiens. En 1’absence des missionnaires
un noir, eleve dans le couvent de Saint Antoine, faisait reciter
le Rosaire tous les deux jours, et y ajoutait chaque samedi,
une instruction publique. Le dimanche, tous les fideles se
reunissaient avec lui, pour le chant des prieres. Le premier
dimanche du mois etait celebre par une procession solennelle.
On ensevelissait avec honneur les ehretiens, tandis qu’on ne
se melait pas de la sepulture des autres.
Les religieux Capucins n’etaient pas seulement medecins
des ames, ils y ajoutaient les soins corporels. Leur couvent
possedait une pharmacie et un hopital, et des noires, formes
par eux, assistaient les malades. Ces charitables soins, ajoute
un voyageur du temps, n’ont pas peu servi aux progres de
la Religion.
Mais helas! Que ces beaux jours sont loin de nous!
Aujourd’hui le port de Pinda est ruine; un banc de sable
le comble peu a peu. A Saint Antoine, deux factoreries construites en bois, ou en une sorte de natte en joncs appele loungo,
sont la pour attester la ruine de la ville europeenne. II me fut
impossible de decouvrir meme un souvenir du couvent ou

(4)
Ce «grand couvent)) des Capucins n’a jamais existe, les cons
tructions de ces religieux etant toujours pauvres. N ous avons cherche
en Decembre 1962 la localisation de la mission des Capucins a Pinda
(Santo Antonio). Les fondations etaient encore reconnaissables pour
la chapelle, mais rien pour le «couvent», ou plutot l’habitation des
missionnaires.
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de l’hbpital (5). L eglise a intierement disparu, la miserable
case a'ffectee aujourd’hui a cet usage est de construction recente. Un immense tamarinier et deux ou trois cocotiers,
aibres que je n’ai pas aper^us dans les environs, et quelques
acajous plantes avec une certaine symetrie, tels sont les seuls
vestiges, qui ont pu me faire soup^onner la position des jardins
du couvent. Quant a Banza-Sonho, je n’ose guere decorer
du nom de cette antique capitale, la reunion de miserables
cases, dont j’aurai occasion de parler plus loin.
Le 4 octobre j’ai pu trouver enfin des noirs pour me
conduire a l’lgreja (figlise) dont on m’avait tant parle. Nous
nous mettons en route des 7 b. du matin; j ’importe mon
petit necessaire, 'pour etre pret a toute eventualite, sans oublier
ma petite chapel'le portative, pour le Saint Sacrifice. Nous
traversons plusieurs marigots et deux petits villages agreablement ombrages, mais sans doute peu sains. Les villages de
Saint Antoine sont formes de cases tres espacees les unes des
autres; ils sont nombreux et bien peuples. Une epaisse ceinture de broussailles les entoure, et en fait de veritables forteresses. Apres avoir depasse ces villages, il nous fallut marcher
pendant une heure, a travers une plaine immense, toute
employee a la culture du manioc.
Nous arrivons enfin a la celebre Igreja. Pauvre basilique!
C ’est une simple case en terre, irregulierement plaquee entre
des piquets. Pour toute ouverture elle avait une porte et un
petit volet sur la facade; on y a ajoute depuis une autre porte
sur m cote. Les murs interieurs sont garnis de paille. Pas de
pave, c’eut ete du luxe aupres de pareils lambris. Une espece
de plate-forme, d’un demi-metre de haut, s’eleve dans le fond
de la dhapelle. La sont exposes sans ordre: un Christ en bois,
( 5)
U n autre gros mot, r«hopital»! M ais cet hopital etait tout
au plus une pauvre case ou Ton pratiquait quelques piqures...
Comme aujourd’hui...
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deux anciennes statues de la Sainte Vierge, un encensoir et
une navette en cuivre, un tas de vieux livres reunis en liasse
et a moitie detruits par les insectes, d’anciens chandeliers et
autres debris de ce genre. Les statues de la Sainte Vierge sont
tellement vermoulues que les traits se reconnaissent a peine (6) .
Le gardien du monument est un vieux noir autrefois,
dit-on, esclave des Peres Capucins (7). Son pagne, de vieille
laine grise toute rapee, et le vieux Chrit avec lequel il s’est
presente a moi, semblent confirmer la tradition du pays.
J ’avais le coeur bien serre, en contemplant ces tristes mi
nes. Ec oependant ce que s’offrait a mes regards attristes n’est
helas! qu’une faible image des mines spirituelles!... II reste
encore neanmoins, parmi ces noirs du Sonho, un vague desir
du bapteme et un certain respect pour le pretre. Etincelles
precieuses, qu’il serait urgent de rallumer, pour qu’elles ne
s’eteignissent pas entierement!
On m’avait assure que je rencontrerais a 1’eglise des noirs
sacchant lire et ecrire, et capables de servir la Sainte Messe. Pas
un seul ne savait meme faire le signe de la Croix. ‘Apres
quelques moments d’hesitation, je me decidai pourtant a celebrer le Saint Sacrifice. J ’avais eu si rarement ce bonheur pen
dant mon voyage! La terre, sur laquelle je marchais, me rappelait de si doux souvenirs, surtotut en cette fete de Saint
Francois d’Assise, le glorieux Pere des premiers apotres du
Congo! Ce fut pour moi une veritable consolation de faire
descendre N . Seigneur en ces lieux, pour qu’il en prit dfe
nouveau possession. Fideles a mes recommandations les noirs

( 6) C ’est dommage que le Pere Poussot se soit si peu interesse
pour ces objets. Sa curiosite n’a pas ete alertee par ces vieux livres;
il pourrait les avoir sauves ou au moins en prendre note...
(7) Le mot «esclave» ne peut etre pris au sens technique; les
Capucins ne les ont jamais eus. C ’etaient des «servants» ou des gens
au service des misssionnaires, mais des gens libres.

se tinrent a genoux et en silence, pendant toute la Sainte
Messe. Je terminal par le eh ant de YAve Maris Stella et par
un distribution de medailles. Puissent elles attirer sur ce pays
les benedictions de la Bonne Mere des pauvres ames aban
donees!
Environ quarante noirs avaient assiste a la Sainte Messe.
J ’ai du leur permettre egalement d’assister a mon dejeuner,
II etait impossible cependant de le faire partager a tous; cet
honneur fut reserve au seul gardien de l’eglise. Une demi
piece d’etoffe dont je lui ai fait cadeau a mon depart rendit
sa joie complete.
J ’avais temoigne le desir de visiter le convent et le village.
Pour me satisfaire, les noirs me conduisirent a la demeure du
capita ou chef du village de Saint Antoine. II n’existe plus
de restes du convent, du moins je n’en ai rien aper^u. A mon
arrivee je trouvai les Fidalgas ou notables de l’endroit, reunis
pres de la maison du dhef. Le Capita ne tarda pas a se pre
senter lui-meme. Cette reunion avait pour but la reception
d’un des dhdfs de l’interieur. C ’etait pour moi une bonne
occasion. Apres les compliments d’usage, j ’expose en peu de
mots le but de mon voyage et de ma mission. Le Capita se
montrait peu satisfait; il aurait voulu autre cbose; il me fit
des reproches de ce que je me presentais a lui, seul et sans suite,
sans m’etre fait annoncer, et surtout sans lui apporter de
cadeaux. «C’est la coutume, dit-il, nul blanc ne traverse mon
village sans faire son offrande au Capita)). J ’ai beau lui repre
senter ma qualite d’envoye de Dieu, le bien que je veux faire
au pays, etc. Cest peine perdue. Mon interprete rend mal
mes pensees; le pauvre chef n’y fait guere attention, et ne
parle que de commerce, de coutumes a payer pour un etablissement europeen, m’offre a ce prix terrain et secours, etc.
Enfin, voyant l’inutilite de mes efforts, je me leve et
prends conge du Capita, en lui promettant une bouteille d’eau
de vie. C ’est ce qu’il a le mieux compris, et ce qui lui a laisse
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le meilleur souvenir de ma visite. Aussi le lendemain, n’a-t-il
pas manque d’envoyer son interprete en grande tenue, bonnet
princier et peau de chat, pour reclamer la bouteille promise.
Je n’avais pas encore vu le roi de Santo Antonio. Tout
ce que j’en avais entendu dire, tout ce qu’on m’en disait a
chaque instant rendait plus vi£ mon desir de le voir. C ’etait
du reste le dernier prince royal qui se trouvait sur ma route;
je n’avais pas encore eu l’avantage d’une audience a la cour,
il fallait profiter de la derniere occasion.
Les Comtes de Sonho, dont descendent les rois actuels
de Santo Antonio, sont celebres dans les annales catholiques
du pays. Ils accueillirent avec honrieur et protegerent de tout
leur pouvoir les Peres Capucins. De meme que leur piete,
leur puissance l’emportait sur celles des autres princes de cette
partie de l’A'frique. Ancien eleve des religieux Capucins le
Comte de Sonho se faisait un honneur lui et ces courtisans,
de servir la Sainte Messe, et de se montrer le fidele observateur
des lois de l’Eglise. Le roi actuel avait encore, disait-on,
un grand crucifix qu’il conservait avec soin.
Plusieurs fois deja, j ’avais hautement mani'feste le desir
d’etre presente a Sa Majeste; mais mille pretextes ajournaient sans cesse cette entrevue. Je commen^ais a desesperer
du succes de mes demarches, lorsque je fis la connaissance
du prince Moab, chef d’un village des environs, et allie particulier des Fran^ais. II me promit de m’introduire a la Cour,
et vint me prendre le 1 1 au matin.
Nous nous rendons d’abord a son village, un des plus
considerables des environs. La foule qui nous entoura en peu
de temps, me montra dans cette population un amour de
la Religion et un culte pour le missionnaire, qui me rejouit
et me consola de l’indiference que j’avais recontree ailleurs.
Toujours accompagne de mon fidele cicerone, le prince
Moab, je me rends au village du prince Mambokosec. Le vil
lage est agreablement situe, les cases sont disposees autour
S l9

d’une espece de cirque taille dans la coline. Le prince qui y
preside parait avoir une cinquantaine d ’annees. C ’est un des
noirs les plus ceremonieux que j’ai jamais rencontres; ce qui
ne l’empeche pas d’etre l’esclave des fetidhes et de leurs
pretres.
Devant sa case est une grande table, route chargee de
fetiches aux formes les plus variees. C ’est un veritable musee;
je regrette de n’avoir pas eu le temps de l’examiner a loisir.
Les Statues de ce pays ont un caractere bien distintif. Pour
leur donner un certain air de vie, les artistes enchassent des
morceaux de miroirs dans les orbites de leurs divinites. Du
reste, les noirs eux-memes font grand usage de ce brillant,
meme sur leur personne; ils en portent sur le front, les bras,
la poitrine, etc.
Outre ce cachet, en quelque sorte generique, chacune de
ces statues a un caractere special. J ’en ai remarque une toute
couverte de ferrailles: clous, lames de couteaux, pointes de
sagaie, de fleche, etc. Fort heureusement que ce pauvre dieu
ne jouit pas de la sensibilite, il serait bien a plaindre. Dans
le village precedant j ’avais remarque un grand fetiche tout
barbu. Les proprietaires, craignant de le perdre, Font attache
a un gros pommier d’acajou.
Apres avoir jete un coup d’oeil rapide sur cette triste
collection princiere, je fus presente a Mambokosec. Les com
pliments d’usage eohanges, je lui parle du vrai Dieu, de la
faussete du culte du demon, en excusant toutefois le prince
sur son ignorance. Mambokosec se leve, rentre dans sa case,
et revient bientot, portant a la main un crucifix assez bien
conserve. Par respect, je le suppose, il le garde a part, loin des
images de ses divinites, et couvert d’une espece de voile. Je
lui parle encore quelque temps de la vraie religion, des anciens
missionnaires, etc.
La satisfaction du prince etait si grande qu’il me donna
deux poules comme cadeau. C ’est le seul chef indigene qui
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m ait offert un present, au lieu de m’en demander. De mon
cote, je lui promis une bouteille d’eau de vie, par le retour
de la pirogue. Ce Mambokosec m’a paru anime de bonnes
dispositions. Puisse le Ciel les lui conserver, et lui accorder
la grace de connaitre et d’embrasser la vraie foi, la foi de ses
ancetres!
Apres cette visite, nous allons en'fin joindre notre piro
gue pour gagner plus promptement la demeure royale de
St. Antoine. II n’y a qu’une petite crique a traverser, c’est
1 affaire d un instant. En mettant pied a terre, nous sommes
en face d’un groupe de cases; c’est la demeure du roi defunt,
et la residence du gardien de ses restes. Le prince regnant,
Rei novo, habite a quelque distance de la cote.
Le prince Moab delegue une deputation pour annoncer
mon arrivee au roi. Des deputes s’elancent au pas de course
pour remplir leur mission. On me dit d’attendre sur le nvage
la reponse des envoyes, mais voyant que le jour s’avance, que
le palais de sa Majeste est assez eloigne, je fis semblant de
ne pas entendre, et escaladai d’un pas decide la petite colline
couverte de broussailles, qui conduit au village. A mon atti
tude resolue, Moab comprit qu’il n’y avait point a tergiverser
avec moi, et il me suivit avec tous les siens, en riant aux eclats.
Arrives a un hangard assez vaste, contigu a une case plus
grande que les autres, on m’avertit d’attendre l’appel de SaMajeste. Le mouvement que j’apenpis dans quelques cases
voisines, me fit conjecturer que nous etions au terme de notre
petit voyage. J ’avals encore a dire mes petites heures. Je m’assis sur un siege en bambou qu’on m’avait prepare, et au grand
etonnement de 1’assistance, je dis la tranquillement mon office.
Je terminais a peine, quand trois ou quatre noirs viennent
nous annoncer que Sa Majeste, le roi de Santo Antonio, nous
attend. Sans plus de retard, me voila debout, precedant mes
guides. Un sender etroit et tortueux, a travers d’epaisses
broussailles, conduisait au palais royal. On m’indique une
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espece de cour, longue de quinze metres et large de io envi
ron. J ’y entre, et a ma grande surprise, je me trouve en face
d’un beau vieillard. Sa dhevelure et sa batbe bien blanches
sont de belle tenue et encadrent tres bien une belle figure
noire un peu seche, mais douce et agreable. II est vetu d un
grand manteau bleu, d’etoffe commune, a carreaux. Une
pelerine tissee, de Cabinda, lui couvre les epaules. Ses reins
sont ceints de deux pagnes en coton, aux couleurs vives. Pour
chaussures ll a des pantouffles en grosse toile. Une natte
s’etend sous ses pieds. Le bonnet des princes couvre sa tete.
C ’est le signe de sa dignite royale. Sa Hautesse trone sur un
fauteil, tenant de la main droite un crucifix, dont l’extremite
repose sur son genou.
Je m’avance vers Sa Majeste, lui serre amicalement la
main, et je prends place vis-a-vis du trone royal sur une chaise
preparee a dessein.
Les noirs qui m’accompagnerent devaient se soumettre
au ceremonial d’usage. En arrivant, chacun se prosterne et
frappe legerement des mains. Alors le roi eleve le crucifix
devant son visage, remue les levres comme pour prononcer
une priere, agite un instant la croix, puis reprend sa premiere
attitude, pendant que le nouveau venu va se joindre a l’assistance. Cette reception, toute empreinte d’un cachet religieux,
est sans doute une imitation de ce que faisaient les Peres
Capucins, quand les noirs venaient leur parler. On m’a assure
qu’elle etait en usage dans plusieurs habitations royales du
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Pendant cette ceremonie, je jette un coup doeil sur la
royale habitation. Elle se compose de trois cases bien miserables,
dont une un peu plus grande. Les deux autres sont des plus
pauvres des alentours. Une simple palissade en bambous ferme
l’enceinte de ce palais d’un style toutJa-fait primitif.
Les receptions cerminees, Sa Majeste prend la parole et me
demande quel cadeau je vais lui faire. Je lui reponds aussitot

que le missionnaire nc vient pas pour faire des cadeaux; que
cependant connaissant la grande estime qu’ils font de l’eau-de-vie, je lui en donnerai une bouteille, et je la lui fais remettre aussitot par un des noirs qui m’accompagnaient. ((Com
ment? rien que cela; un peu d’eau-de-vie, sans 'tabac, sans
etoffes, sans marchandises?...» II fallait s’excuser, je le fis
de mon mieux. «Si je venais fixer ici ma residence, dis-je
au roi, je serais a meme de faire a Votre Majeste des cadeaux
plus considerables; mais je ne fais que passer par votre village,
ce n’est done pas pour moi le moment d’offrir de grands
presents.))
Le roi s’entretint encore quelque temps avec le prince
Moab, sans doute a mon sujet. Je ne pouvais suivre la con
versation, mais j’admirai la remarquable facilite d’elocution de
Sa Majeste. Je profitai du premier moment de silence pour
exposer en peu de mots 1’objet de ma mission. Mais le roi
m’ecoutait a peine, il etait preoccupe de sa bouteille d’eau-de
-vie. Sur ses ordres, on partage la liqueur en trois parts: une
pour le roi, une pour l’assistance, qui lui fait honneur sur
le champ, la troisieme refoit une destination dont je ne me
rends pas bien com'pte.
J ’allais continuer, lorsque deux jeunes Mossorongos, armes
de fusils, sortent de derriere la palissade; et sans observer le
ceremonial d’usage, disent a voix basse quelques mots rapides
a leur souverain, et disparaissent immediatement par la meme
voie.
Le roi echange alors quelques paroles avec le prince Moab.
Celui-ci se leve tout trouble, et me presse de sortir. J ’hesite
un peu, il insiste d’un air tres inquiet. Ignorant le sujet de son
trouble, je me leve moi-meme, et m’approchant de Sa Majeste,
je lui serre de nouveau cordialement la main, tout en lui faisant
cadeau d’un beau mouohoir de coton. Ce present paru rejouir
le roi, il s’en servit aussitot pour s’essuyer le visage. Nous
nous quittons ainsi precipitamment, mais en assez bons termes.
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Le prince Moab me presse de m’embarquer sans visiter
le village. Nous arrivons bientot aux factoreries, ou un cadeau
assez leger du reste, le rendit beureux d’avoir fait ma connaisance et de m’avoir conduit a la cour royal de Santo Antonio.
Je n’ai pu jusqu’ici etre renseigne sur le veritable motif
de mon depart precipite de la demeure du roi. Toutefois le
caractere perfide de la peuplade des Mossorongos, qui habitent le Sonho, me permet de conjecturer que ma surete etait
compromise.
Peu de temps apres mon retour a Ambriz, j’ai eu connaissance du pillage des deux factoreries de St. Antoine, ou j’avais
re$u une cordiale hospitalite. La geolette portugaise, chargee
de la police du fleuve, vint au secours des malheureux Europeens; mais les 25 matelots descendus a terre durent se retirer
apres avoir perdu six des leurs et le chef d’une factorerie. et
laissant entre les mains des ennemis une piece d’artillerie et plusieurs prisonniers, qu’on a pu, dit-on, racheter a bon compte.
De pareils faits laissent a supposer, qu’il eut ete dangereux pour moi de demeurer plus longtemps dans ce village
royal de Santo Antonio.
Rien, du reste, ne me retenait a St. Antoine, et bien
des raisons m’engageaient a regagner au plus tot Ambriz.
J ’avais visite les villages de St. Antoine, son eglise, son
roi, ses princes. C ’etait a peu-pres tout ce que j’avais a explo
rer. D ’un autre cote, la nouvelle si penible pour moi de la
mort de notre cher et regrette Billon (8), et par suite l’isolement du P. Espitallie, me pressait de hater mon depart.
(8) fitienne Billon est mort d’un violent acces de fievre, a
Am briz, le 25 septembre 1866. C ’etait un agrege trcs fidele et utile, particuliercment comme cordonnier. M ilitaire au Senegal il avait fait connaissance avee les Peres et servit la maison des missionnaires a Dakar
comme portier et cordonnier. N e au diocese d’A utun en 1824, il a
voulu suivre le Pere Poussot dans sa nouvelle mission. Il n’avait que
42 ans. C f. BG CSSp., 1866-1867 ( V ) , p. 435.

Nous arrivons enfin a Quicombo, le 20 Octobre au matin.
Ici, comme a Ambriz, la mer est generalement mauvaise et
le debarquement difficile. Quicombo possede six factoreries;
une d’elles est dirigee par des Fran^ais.
Le jour meme, je puis regagner Ambriz, heureux de
retrouver le cher P. Espitallie en bonne sante, et de me retemprer dans les exercices de la vie commune, mon ame fatiguee
par ces courses aventureuses.

Poussot

Missionnaire du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
Vice-Prefet du Congo

BGCSSp.— 1866-1867 (V)> p- 7^5-795-

525

L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A B E R N A R D IN O D E A B R E U E C A S T R O
(15-X -18 6 6 )

SOMMAIRE — L ’P v e q ue d ‘A n g o la recommande le Pere Duparquet
au colon Castro etabli a Cavaleiros ( M o fa m ed es).

II.mo Sr. Bernardino Freire de Figueiredo
Abreu e Castro
Lisboa, 15 de Outubro de 1866
Recebi a carta de V .a S.a datada de 26 de Julho, que
muito aprecio.
O portador desta e o R.d0 Charles Victor Aubert Duparquet, que eu despachei, para ir ministrar os socorros espirituais
a colonia de Capangombe (1).
Recomendo a V .a S.a este Sacerdote, respeitavel tanto
pela sua ciencia, como por sua compostura e exemplar comportamento. Oxala que tivessemos em Africa muitos destes
para levar a luz do Evangelho a tantos povos ainda pagaos.
Quando eu estive em Mo5amedes desejei por um sacer
dote em Capangombe, e para este fim escrevi ao Sr. Jose
Maria Teixeira, o qual com a melhor vontade solicitou uma
subscrifao anual para subsistencia do Padre que para ali fosse
( 1) Capangombe n’etant pas une paroisse, l’fsveque nomme le
P. Duparquet seulement pour «ministrer les secours spirituels» et pas
comme cure.
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mandado. Infelizmente nao houve padre, ficando adiado este
negocio, que agora se podera tornar efectivo.
Finalmente espero que V .a S.a guiara o meu recomendado,
no que fara uma boa obra meritoria.
O Leal chegou no ultimo vapor, mas ainda nao pude
saber onde esta.
Sou com particular estima
De V .a S.a
am.0 af.° e obrigadissimo
Jose, bispo de Angola

Il.mo Sr.
Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro
No lugar dos Cavaleiros
Mo^amedes

AGCSSp. — Boite 4 7 1 . — Copie du Pere Duparquet.
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LETTRE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
(10-XI-1866)

SOMMAIRE—D em ande des renseignements pour la pratique a suivre
dans les relations avec I’eveche d’Angola et le Gouvernement portugais, ainsi que la solution de quelques
questions pratique douteuses.

Paris, le 10 Novembre 1866
Monseigneur,
Un de nos Missionnaires qui a passe dernierement a Lisbonne pour se rendre au Congo, le Pere Duparquet, m’a ecrit
que Votre Excellence portrait toujours le plus vif interet a cette
Mission, que le St. Siege a bien voulu nous confier. C ’est
ce qui me porte a vous ecrire, Monseigneur, pour vous en
remercier d’abord, et ensuite pour vous demander vos avis
eclaires. Nous ne voudrions rien faire vis-a-vis le Gouvernement portugais et l’eveche d’Angola qui put compromettre
le bien; mais nous voudrions encore moins nous ecarter des
intentions du St. Siege. Votre Excellence est a meme plus que
tout autre, vu sa haute sagesse et la connaissance parfaite qu’Elle
a de cette affaire, de nous tracer la ligne de conduite a suivre.
Voici done quelques doutes que me confiant dans votre
bienveillance toute particuliere, j’ose prendre la liberte de
soumettre a votre prudence.
i.° Les difficultes soulevees au mois de fevrier et mars
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dernier par le Gouvernement de Lisbonne Q sont-elles actuellement tout-a-fait aplanies? Y a-t-il de sa parte quelque arran
gement avec Rome au sujet de la Prefecture apostolique, et
quel serait cet arrangement? Le Gouvernement reconnait-il
positivement 1’existence de cette Prefecture, et nos Mission
naires peuvent-ils sans difficulte se presenter devant les autontes portugaises du pays comme missionnaires apostoliques,
c’est-a-dire ayant directement juridiction de Rome, en faisant
d’ailleurs, bien entendu, la soumission requise, d’apres 1’Ins
truction de 1726, a l’eveque du lieu?
Le P. Duparquet nous a dit que Votre Excellence avait
re^u du Cardinal Antonelli une Note qui avait satisfait la
Cour de Lisbonne. Nous serions heureux d’en avoir connaissance pour nous diriger dans le meme sens.
2.0 L ’etendue territoriale de la Prefecture apostolique du
Congo ne parait pas avoir jamais ete bien fixee, ni autrefois
ni presentement, et il serait bien cependant de savoir ce qu’il
en est, pour determiner les postes ou nos missionnaires pourraient s etablir selon 1’opportunite des circonstances.
D ’apres les anciens Decrets et l’ancienne pratique, ne
semblerait-il pas que la Prefecture embrasse, en general, le
meme terntoire que l’eveche lui-meme, sauf que les mission
naires ne peuvent occuper que les postes non encore desservis
par les pretres diocesains? (2).
3.0 L ’autorite diocesaine demande en general des pretres
qu lls signent un acte d’obeissance a son egard, pour obtenir
quelque poste. En quoi consiste cet acte, et les missionnaires
ne peuvent-ils pas le faire, comme les autres pretres, sans pre(*) Les difficultes n ’etaient pas de la part du Gouvernement,
mais de quelques membres de la Chambre des Deputes.
(2) II est evident de soi que la Prefecture du Congo n’avait de
territoires en dehors du Congo et dans le Congo meme pas de territoires definis.
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judice a leur qualite de missionnaires apostoliques et aux
droits de la Propagande?
4.0 On demande egalement serment d’obeissance au
Gouvernement de Sa Majeste. Y a-t-il quelques difficult^ a ce
que les missionnaires le pretre comme les autres pretres, afin
de pouvoir obtenir, au besoin, des titres de cures et des traitements, pour subvenir a leurs besoins?
5.0 De meme pour le placet royal exige du Gouverneur
pour pouvoir exercer librement le saint ministere, dans les
pays dependants du Portugal, quelle en est au juste la portee?
Ne peut-on pas le regarder comme une simple permission de
rester dans le pays et 1’accepter en ce sens?
Telles sont, Monseigneur, les differentes questions dont
nous serions heureux d’avoir la solution. Votre Excellence
me pardonnera d’avoir pris la liberte de les lui soumettre, et
nous lui serons tres reconnaissants si Elle daigne nous donner
ou nous faire donner quelques eclaircissements precis a cet
egard.
Daignez agreer, Monseigneur, 1’hommage des sentiments
respectueux et devoues avec lesquels j’ai l’bonneur d’etre,
de Votre Excellence,
le tres 'humble et tres obeissant serviteur
s) Schwindenhammer

Sup. g.1
Son Excellense, Monseigneur Falcinelli Nonce apostolique a Lisbonne.
Expedie le 12 novembre par le Ministere des Affaires
fitrangeres.
A G C SSp .------ Boite 4 7 1.
N O T A — II doit y avoir erreur dans le nom du Nonce a Lis
bonne, qui etait M gr. Innocent Ferrieri (Dec. 1858 — M ars 1868).
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LETTR E D U CURE D E M O ^A M ED ES
AU

GO UVERNEUR

DE

L ’E V E C H E

D ’A N G O L A

(25-XI-1866)

SOMMAIRE — O-position du cure de M o^dm edes d la nomination
du Pere D uparquet com m e cure de Capangom be . —
M o tifs de cette opposition.

Il.mo e R.mo Sr.
Acuso a recep^ao do oficio n.° 22 com data de ontem,
em que V. S.a R.ma me fazia saber que ficava sem efeito a sua
provisao de 3 do corrente mes, pela qua! eu tinha sido nomeado paroco missionario dos concel’hos sem paroco do distrito de 'Mo^medes, em razao de ter sido despachado por
Sua Ex.a o sr. Bispo para o desempenho das mesmas fun^oes,
o R.d0 M . Duparquet, vindo de Lisboa neste ultimo paquete.
Em resposta cumpre^me declarar em primeiro lugar, que
as ordens de V. S.a serao fielmente cumpridas, entretanto
seja-me permitido observar o seguinte:
Parece-me que a nomea^ao de M . Duparquet prejudica
tanto a minba nomeagao, como a minha prejudica a dele.
Sua Ex.a o sr. Bispo nomeou M . Duparquet paroco missionario
dos concelhos sem paroco no distrito de Mofamedes, porque
julgou e bem que eles, segundo os factos do passado, careciam
da assistencia de um sacerdote pelo menos, o que era melhor
de que nenbum. V. S.a, julgando o mesmo, nomeou-me para
o mesmo cargo, ignorando a nomea^ao de Sua Ex.a. Disto
resultou acharem-se dois missionarios prontos e autorizados
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a exercerem o seu ministerio em tres concelhos da provmcia,
onde ate hoje nao ihouve paroco ou missionario algum; mas
de certo nao resulta que um deles deixe de exercer a missao
para que foi nomeado, e que o sacerdote frances seja preferido
ao sacerdote portugues, em tais circunstancias.
Nem eu nem M . Duparquet podemos estar ao mesmo
tempo em mais de que num lugar dos tres concelhos sem
paroco do distrito de Mo^amedes, por isso, parece-me, que
tanto eu, como M . Duparquet, pessoa a quern dou toda a
considera^ao, podemos exercer as nossas atribui^oes naqueles
tres concelhos: ele exerce-las-a em um lugar, eu noutro. Das
nomea^oes apenas se segue que, onde estiver M . Duparquet
ha paroco, e portanto ai cessa a minha jurisdi^ao; onde eu estiver
ha paroco, e portanto ai cessa a jurisdifao de M . Duparquet.
Assim e que eu compreendo que se devem conciliar as duas
nomeafSes, tanto mais que um caso identico, dado comigo,
j a assim se resolveu.
Eu fui nomeado em Setembro do ano passado, paroco
missionario de todas as freguesias vagas do interior da pro
vmcia: em Maio deste ano, quando eu estava no Duque de
Braganfa, desempenhando a minha missao, chegou de Lisboa
a esta capital, o sr. P.e Ramos, que estava pronto a aceitar a
pardquia de Malange, entao vaga, e o sr. Governador do Bis
pado de entao, procedendo como lhe ordenavam as conveniencias publicas, nomeou-o logo paroco missionario daquela
freguesia e da de Cassange deu-me parte dessa nomea^ao, sem
me anular a provisao pela qual eu havia sido nomedo anteriormente para missionario de todas as freguesias vagas.
Podia expor a V. S.a muitas e mais fortes razoes pelas quais
deixasse ver que tenho mui justificados motivos para lhe pedir
que a minha provisao seja modificada, mas nao anulada;

entendo, porem, que sao tiodas elas desnecessarias para que
V. S.a haja por bem satisfazer este meu pedido.
Deus guarde a V . S.a
25 de Novembro de 1866.
Il.mo e R.mo Sr. Governador do Bispado.
Augusto Severino Freire de Figueiredo

Paroco de Mojamedes
A A L — Gavetas — Original.
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SE R M E N T D U P£R E C H A R LES D U PA R Q U ET
(26-XI-1866)
SO M M AIR E

— Le

Pere D uparquet prete acte de serment, com me
cure am ovible de Capangom be, au Gouverneur de

I’F v e c h e d ’A n g o la et C ongo.

Ano do Nascimento de Nosso Serihor Jesus Cristo de
mil oitocentos e sessenta e seis, aos vinte e seis dias do mes
de Novembro do ano supra, nesta cidade de Sao Paulo de
Assun^ao de Luanda, e no Pa$o Episcopal, sendo ai compareceu o Reverendo Carolus Victor Aubert-Duparquet, sacerdote missionario, com provisao de Sua Excelencia Reverendissima o Bispo desta Diocese, nomeado paroco missionario da
colonia de Capangombe, e rnais concelbos onde nao houver
parocos, em virtude da qual o Reverendissimo Deao, Vigario
geral e Governador deste Bispado, lhe tomou juramento,
em que prometeu prestar a inteira obediencia a Sua Majestade
Fidelissima, ao Excelentrssimo Prelado desta diocese, a ele
Reverendissimo Deao, e a todos os seus legitimos sucessores,
e guardar as constitutes, provisoes e pastorals, por que se
rege este bispado.
E para constar e por me ser mandado, lavrei este termo,
que assinei com o dito Reverendo Duparquet.
Dada ut retro. Eu Florencio Rodrigues da Costa, escrivao
da Camara, o escrivi e assinei.
ssj Ch. Aubert Duparquet

miss.
Florencio Rodrigues da Costa

Escrivao
A A L — Provisoes e O f trios, 1864-1867, fls. 72 v-73
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L E T T R E D U G O U V E R N E U R -G E N E R A L
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(29 -X I-1866)

SOMMAIRE — D em ande des instructions fo u r les cas semblables a
celui du P . D u fa rq u et, envoye fo u r C a fan g o m b e,
avec recommandation au gouverneur du district de
M o fa m ed es, de lui freter les subventions necessaires.

SER IE D E 1866
N .° 324

Il.mo e Ex.mo Sr.
Teriho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.a que
no vapor D . Pedro veio para esta provfncia o padre frances
Duparquet, despachado em Lisboa pelo Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo
desta diocese para paroquiar por encomenda^ao em Capangombe, no distrito de Mo^amedes.
Tendo-se efectivamente apresentado este eclesiastico e pretendendo seguir para o citado ponto, nao dve duvida em
deixa-lo partir para ali no mesmo vapor, 'havendo recomendado ao governador do distrito que lbe preste os auxilios de
que ele, por ventura, possa carecer, visto ter o mesmo padre
assinado termo de obediencia ao governo de Sua Majestade
e ao prelado da diocese, como consta no oficio n.° 2 1 do Go
vernador do bispado, junto por copia.
Como, porem, eu nao recebesse do governo comunica5oes algumas a respeito do referido padre, tenho duvida em
fazer-lhe quaisquer abonos, lhavendo por isso resolvido nao
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lhe abonar coisa alguma enquanto do governo nao receber
qualquer ordem em contrario.
Muito desejaria, porem, que V . Ex.a me desse algumas
instru^oes acerca do modo como devo proceder na presen^a
de casos identicos visto que, segundo creio, nao sera para
admirar que eles se sucedam, e eu so desejo, como alias e do
meu dever, caminhar em tudo em perfeita iharmonia e acordo
com o governo.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 29 de Novembro de 1866.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado de negocios da Marinha e Ultramar.
s) Francisco Antonio Cardoso

G.or G.al
A H U — Angola, 1866, Carton 36.
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L E T T R E D U G O U V E R N E U R D E L ’E V E C H E D ’A N G O L A
A L ’E V E Q U E D U M £ M E D IO C E S E
(10-X II-186 6)

SO M M AIRE — C o m m un ique avoir accompli exactement ses ordres
au sujet du Pere Charles D uparquet.

Excelentissimo e Reverendissimo Senhor
Bispo de Angola e Congo
Em 24 do mes findo tive a honra de receber o oficio
de V. Ex. apresentado pelo Reverendo Duparquet, encomendado por V . Excelencia na colonia de Mo^amedes, e em resposta tenho a dizer a V. Ex.a que apesar de eu me achat
doente nessa ocasiao, as suas ordens foram cumpridas o melhor
que me £01 possivel, porquanto tendo sido hospedado neste
Pa^o e tratado como devia se-lo um recomendado de V . Ex.a,
partiu para Mofamedes depois de ter assinado termo de obediencia ao Ex.mo Prelado Diocesano, e ao Governo de Sua
Majestade. / /
Igualmente se acham cumpridas as ordens de V. Ex.a a
respeito do paroco da Igreja de Nossa Senhora do Cabo da
Ilha de Luanda, que ja esta colado e devidamente de posse
do seu beneficio, tendo-lhe dispensado as formalidades do
estilo — tudo como V. Ex.a ordenou.
Nada mais tenlho hoje a acrescentar, senao que fico aguar-
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dando em tudo as ordens de V. Ex.a, que muito estimarei
poder cumprir a seu contento.
Deus guarde, etc.
Pa^o, io de Dezembro de 1866.
Antonio Guedes Coutinbo Garrido / /

Governador do Bispado
A A L — Correspondencia Expedida, 1866, £1. 9.
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TABLEAU

D E S PA R O ISSE S D U

D IO C E S E D ’A N G O L A

(21-X II-186 6 )

SOMMAIRE — L ’£ v e q u e cfA n go la et C on go dresse le tableau des
paroisses du Diocese, montrant celles qui sont desservies
et celles qui sont vagues.

Cassange .............................. N ao tem Igreja, e esta provida por encomendagao.
Pungo Andongo ................ Tem Igreja, e o seu Orago e Nossa Senhora do Rosario; tem paroco nomeado por
Sua Majestade.
Ambaca ................ ............... Duas freguesias sem Igrejas. Oragos N .a
Sr.a de Assungao e S. Joaquim de Locanda — estao vagas.
Cambambe ......... .............. Tem uma Capela, Orago N .a Senhora do
Rosario, esta provida por encomendagao.
Massangano ....................... Tem boa Igreja, Orago N .a Sr.a da V ito
ria; nao tem paroco.
Cazengo .............................. Tem uma Capela por acabar, Orago
S. Joao Baptista, esta provida.
Golungo-Alto ..................... Tem Igreja, Orago S. Hilariao, tem paroco
colado.
Encoge ..........................Tem Igreja em mau estado, Orago S. Jose;
nao tem paroco.
Am briz ............................. . N ao tem Igreja. O paroco veio para o
Reino; estao ali os P.es franceses missionando.
Bembe, ou D . Pedro V ... Tem uma Capela, e paroco nomeado por
Sua Majestade.
Zenga do Golungo ............ Tem Igreja, Orago S. Joao; nao tem pa
roco.
M uxim a .............................. Tem boa Igreja, Orago N .a Sr.a da Conceigao; tem paroco apresentado por
Sua Majestade.
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Calumbo ..............................
N ovo Redondo .................
Uha de Luanda ................

Cidade de Luanda ............
Idem ......................................
Bango Aquitam ba ............
Dande ..................................
Caconda ...............................
Quilengues de Bengueia...
Benguela ..............................
Huila

...................................

Vila de Mo^amedes .......
Colbnia
Congo

de Capangombe
..................................

Tem uma Capela, Orago S. Jose; nao tem
paroco.
Tem Igreja, Orago S.t0 Antonio, nao tem
paroco
Teem Igreja, Orago N .a Sr.a do Cabo,
tem paroco apresentado por Sua M ajestade.
N .a Sr.a dos Remedios; tem paroco colado.
N .a Sr.a da Conceifao, tem paroco apre
sentado por Sua Majestade.
Provida por encomenda^ao.
N ao tem paroco
Tem Igreja, Orago N .a Sr.a da Conceigao, nao tem paroco.
N ao tem Igreja, nem paroco.
Tem boa Igreja, Orago N .a Sr.a do Populo; tem paroco colado.
N ao tem Igreja, pertence ao distrito de
Mo^amedes e tem paroco colado.
Tem boa Igreja, Orago S.t0 Adriao, tem
paroco colado.
N ao tem Igreja, e esta provida por encomenda^ao.
S. Salvador — Esta ali missionando, e paroquiando o P.e Antonio M .a Ramos.

Lisboa, 2 1 de Dezem'bro de 1866.
Jose, Bisp0 de Angola e Congo

A H U — Angola, 1 866, Carton 36.

T A B LEA U DES PAROISSES DU DIOCESE D ’A N G O LA
(1866)
Mapa das paroquias do Bispado de Angola e Congo, instituidas
no seculo XVII, a maior parte das quais se acha privada
de socorros espirituais, pela falta de sacerdotes, que presentemente 'ha nesta diocese
N.°*

I—

2—

3—

4—
5-

DESIGNACAO DAS PAROQUIAS

NOMES DOS PAROCOS

— Paroquias nesta Cidade —jj
Nossa Senhora dos Remedios
Paroco Colado 0 Reverendo
do Bairro da praia— por se achar Conego honorario da Se, Jose
0 Templo arruinado, funciona M aria Fernandes.
na Igreja do Carmo.
Nossa Senhora da Conceifao
Paroco Colado 0 Reverendo
do Bairro alto — funciona na Conego Antonio M aria Ramos
Igreja da Misericordia.
de Carvalho
— Ilhas adjacentes —
Nossa Senhora do Cabo.

S. Joao Bapstista de Cazanga.
— Paroquias do Interior —
Sao Jose de Calumbo.

Paroco Colado 0 Presbftero
Rodrigo Jose Teixeira, fo r para
0 Reino tratar-se.
— V aga —

Paroco Colado 0 Presbftero
Luxs M aria de Carvalho.

6—

Nossa Senhora da Concei^ao
Paroco Colado 0 Presbftero
M uxim a.
Baltasar Antonio T e ix e ir a
Pinto.

7—

Nossa Senhora da Vitoria da
V ila de Massangano.

— V aga —
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8—

Nossa Senhora do Rosario de
Paroco Encomendado — o
P.e M anuel Inacio dos Santos
Cambambe.
Torres Junior.

9—

Nossa Senhora do Rosario de
Paroco encomendado o Code Pungo-Andongo ou Pedras nego honorario Domingos Pe
reira da Silva Sardinha.

10—

Negras.
Santo Antonio do Bengo.

11 —

Santo Hilariao — Bango-aquiParoco Colado o Presbftero
tamba em Golungo-alto.
Antonio Rodrigues Cerveira.

12

N a. Sr.a de Assun^ao em
Ambaca.

—

Paroco encomendado o Reverendo Conego da Se, A nto
nio Jose do Naseimento.

— V aga —

I3 “

Sao Jose de Encoge.

»

!4 —

Santa A na do Dande.

»

*5 —
16 —

x7 —

18 —

»

Sao Jose de Libongo.
Sao Jose de Zcnza do Golungo.

)i

Sao Joao de Talamatumbo.

»

N a Sr.a
Combe.

do

Desterro

do

)>

l9 —

N .a Sr.a do Livramento do
Chocolo.

»

20 —

S. Joao Evangelista, eoncelho
do Golungo-alto.

»

Santa A na de Quilengues.

»

Nossa Senhora dos Remedios
(em Benguela).

»

21 — -

22

--
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Sao Joaquim de Lucamba nos
contornos de Ambaca.

23 ~

— V aga —

24—

N .a Sr.a do Populo na ciParoco encomendado o Presdade de Benguela.
bitero Joao Bento Gil.

25 —

Nossa Senhora da Conceifao
de Caconda.

— V aga —

2 6 —•

N .a Sr.a da Concei^ao, ou
Paroco encomendado, Joa
Santo Antonio de N ovo Re quim Antonio do Carmo Fer
dondo.
reira.

27 —

Sao Joao Nepomuceno em
Galangue, jurisdi^ao de Ca
conda.

28—

Santa A na,
Benguela.

Quilengues de

»

29—

Sao Jose
Ambriz.

3°

Santo Adriao da V ila de M oParoco Colado o Reverendo
famedes.
Augusto Severino Freire de Figueiredo.

“

do

— V aga —

concelho

de

Paroco encomendado o Pres bitero Jose M aria de Morais
Gaviao.

31—

Capangombe, ou Huila.

Paroco o Presbitero Antonio
Manuel A lva.

32 —

Concelho de Cazengo.

Paroco Colado o Presbitero
Jose Cerveira Pinto, Conego
honorario da Se.

33—

N .a Sr.a da Conceifao do
Concelho de D . Pedro V .

— V aga —

Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao
A H U — Angola, 1866, Carton 36.
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L E T T R E D U RO I D U C O N G O D . P E D R O V
A U G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
(5-I-1867)

SOMMAIRE — Demande au Gouverneur d’Angola un peu de vin

pour ses diners et lui promet son indefectible amitie.

P a la c io em S ao
Salvador do Congo
5 de Janeiro 1 8 6 7

Ex.mo Senhor
Em seguida os dois officios que remetti a V. Ex.a pelo
Reverendissimo S.nr Conego Ramos, e mais alguns que dispaohei com os meus escoteiros embaxadores; pois teriho a
diser-lhe que incomodo mais por outra vez a V . Ex.a afim de
me inviar algum bucado de vinho que me chega para os meus
jantares porque eu ja estou acostumado delle; Ex.mo S.nr espero
que isto nao Ihe cauzamdo de grande incomodo como amigo,
porque isto e um sinal do meu recebedor para com V. Ex.a
de nao me disconfiar as mirihas inpertinencias.
Saiba a V . Ex.a que desejo a prote^ao, e quadigivar-me do
Ex.mo S.nr Governador como ten'ho sido dos mais que tern
avido ahi em Loanda, e por isso que mostro a V. Ex,a esta
inpertinencia ao meu querido amigo e nao achando por escandulla. Pois V . E x a e a i .a vez que incomodo ao meu amigo
des que se acba no estado daquelle Governo, e eu esperando
a sua boa resposta para o meu governo; V. Ex.a saiba que eu
n’este estado nao e demonstrar alguma inconveniencia e falta
de respeito a V. Ex.a, ou com qualquer que seja, quero que
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V. Ex. me ature estas minhas esprefoens do incomodo;
nada mais tenho de ho[n]rrar ao meu querido amigo, e nao
se [s] quecendo do que Ihe falei no[s] primeiro[s] officios
em consequencia dos vossos filhos para os inviar aqui — ature
as minhas lnpertinencias com tempo Ihe agradecerei se Deus
quiser.
Disponhe deste Seu Att.20 Obr.° V.°
Dom Pedro 5 .0 Ret Catholico do Congo

N B. os primeiros officios espero a resposta, e como tambem deste — nao esquecendo para afim eu saber que chegou
as minhas comrespondendas na mao de V. Ex.a os bois que
Ihe requesitei nao se[s]quecer que muito preciso.
O mesmo. D. Pedro 5.0 Rei.
I
1 :
I ;
V ‘ . . | 1 ■3 ' ! 1 .
, JumBB
I
A H U — Angola, 1867, Carton 37.
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P R O V IS IO N D E L A M IS S IO N D U C O N G O

(7-I'i867)
S'OMMAIRE — Acte de la reunion du clerge de Luanda au sujet de

la provision de la mission du Congo.

Aos sete dias do mes de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e sete. / /
No Pa$o Episcopal, estando presente o muito Reverendo
Deao — Vigario Geral e governador deste Bispado — as onze
horas — reunidos numa das salas do dito Pa$:o, todos os Reverendos Conegos e mais Sacerdotes que se acham nesta Cidade,
menos o Reverendo Padre Manuel Inacio dos Santos Torres
Junior, que para o dito fim tambem fora avisado.
Em primeiro lugar agradeceu o Reverendi'ssimo Deao
e Governador deste bispado a todos os seus colegas presentes
pela prontidao com que acederam ao seu convite — e em seguida declarou que o motivo da reuniao era para se tratar
acerca de um Saceerdote que deve safr o mais breve possivel
para o Congo, substituir o Reverendo Conego Antonio Maria
Ramos de Carvalho, que se acha muito doente, conforme a
participa^ao que teve, e ter de vir a esta Cidade tratar-se, e que
muito me custa, e sente nao se prestar nenhum dos Sacerdotes
para ir ao dito ponto; porque tendo nomeado o Reverendo
Padre Manuel Marques Nunes Ramos, a quern ja mandou
passar provisao, o qual para isso se ofereceu, adoeceu, e se
acha impossibilitado de partir, e tendo nomedo o Padre Ma
nuel Inacio dos Santos Torres Junior, estc recusa a ir fazer
semelhante missao, servindo-lhe de pretexto ter-se recolhido
ha pouco do mato.

Disse o mesmo Reverendissimo Deao, Vigario Geral e Go
vernador do Bispado que postos de parte todos aqueles que
estao encarregados de diferentes missoes e paroquias, que so
[rjestavao o Reverendo Arcediago Timoteo Pinheiro Falcao,
e o Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais.
O Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais, segundo lhe consta tem prestado muitos servi^os a Igreja e ao
Estado, e por isso o isenta, atenta nao so a sua idade, como os
servijos ja por ele prestados. Que quanto ao Reverendo Arce
diago, que era uma dignidade da Se desta Cidade, por varias
vezes Governador do Bispado — e que por isso o escolhia,
nao para ir para o Congo, mas para tomar as redeas do governo do Bispado durante a sua ausencia — porque ele aproveitava a ocasiao para participar a todos os seus Colegas que
tomava conta da Missao do Congo, levando em sua companhia o muito Reverendo Conego Jose Maria Fernandes, paroco
colado da Freguesia dos Remedios desta Cidade, que para
isso se havia voluntariamente oferecido.
O Reverendo Conego Manuel Monteiro de Morais, disse
que quando mesmo o negocio chegasse a tal ponto, e que
o Reverendissimo Governador do Bispado quisesse seguir para
o Congo, com que nao concorda, era conveniente esperar boa
esta^ao, visto este tempo ser a quadra das molestias, jamais (x)
tendo dhegado ha pouco tempo do Reino.
A isso respondeu o mesmo Governador do Bispado que
o nao detinha o receio de morrer aqui nem em parte alguma,
porque, o que ele queria e desejava era prestar servifos a Igreja
e ao Estado. A isto respondeu o Reverendo Arcediago, que
alem do atestado que tem dum facultativo que muito lhe recomenda ter cautela de si, sentia amargamente nao poder prestar
servifos a sua Mae-patria por ser muito doente, pois que aqui,
( i ) Sobretudo, principalmente.
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que tem melhor clima, tem padecido muito, e pior seria indo
para o interior.
O Reverendo Padre Rodrigo Jose Teixeira, tendo tornado
a palavra — disse, que nao adhava conveniente e nem concordava que o Governador do Bispado e Vigario Geral, se ausentasse desta Cidade — havendo aqui tantos sacerdotes. Respondeu depois o Reverendo Conego Jose Maria Fernandes,
que entendia o governador do Bispado nao devia ir ao Congo
— mas quando se desse este caso nao consentia que ele fosse
sem ser acompanhado por um Eclesiastico, para o que ele
desde ja se oferecia com a melhor vontade, apesar de todos
os seus incomodos de saude.
O Reverendo Padre Manuel Marques Nunes Ramos —
disse que nao obstante acahar-se doente, contudo la consultar
um facultativo e caso julgar que o estado da sua saude permite que ele va, de boa vontade seguiria para aquele ponto.
O Governador do Bispado agradecendo ao Reverendo Pa
dre Nunes Ramos — a boa vontade com que se dispunha,
apesar dos seus incomodos, a partir para o Congo — a fim de
que ele mesmo nao fosse, declarou que no caso de o dito Padre
Nunes Ramos se nao restabelecer a ponto de ir no primeiro
paquete, conti nuava o mesmo Governador do Bispado a considerar-se o Director das Missoes do Congo, e depois de ter
ordenado ao Secretario da Camara Eclesiastica que oficiasse
ao Padre Manuel Inacio dos Santos Torres Junior, que se
achava suspenso a divinis desde esta data e aos dois Reverendos Parocos desta Cidade participando-lhes isto mesmo, deu
a reuniao por acabada.
Sala do Pa^o Episcopal em Luanda, sete de Janeiro de
mil oitocentos e sessenta e sete.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao e Gov. do Bispado

Timoteo Pinheiro Falcao, Arcediago / Manuel Monteiro
de Morais, Conego j Jose Maria Fernandes, Conego I Padre
Jose Violin / Padre Manuel Marques Nunes Ramos / Padre
Rodrigo Jose Teixeira / Padre Baltasar Antonio Teixeira Pinto.

A H U — Angola, 1867, Carton 37.
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LETTRE D U GO U VERN EU R GEN ERAL
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(10 -I-18 6 7)

SOMMAIRE — Difficultes insuperables dans la provision de la mission
du Congo memo par un seul missionnaire. — Zele et

abnegation des Peres du Saint-Esprit.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tendo dado conhecimento a V . Ex.a no meu oficio confidenciall n.° 12 , de 25 de Maio do ano passado, da ida do reverendo conego Antonio Maria Ramos de Carvalho para o
Congo, a fim de exercer o cargo de director da respectiva
Missao; cumpre-me hoje participar a V . Ex.a o seguinte:
O conego Ramos partiu efectivamente para o seu destino
e tendo-se ali conservado quasi sempre doente piorou por tal
forma, que ultimamente se viu obrigado a pedir para recolher a Luanda. Atendendo a justi^a do pedido, consenti que
se retirasse, e mandei ao governador do bis'pado que nomeasse
um outro eclesiastico para o substituir na Missao.
Infelizmente, todos os esfor^os que aquele funcionario
ha feito para conseguir achar um padre para aquele mister,
tern sido inteiramente baldados. Todos se negao a marchar
para o Congo, um pretextando molestias, outro avan^ada idade
e finalmente outros declarando sem pejo que nao vao para all,
qualquer que seja o procedimento de que para com eles se use!
De modo que, como nao posso manda-los escoltados para o
Congo, unica maneira de conseguir a coloca^ao dum dos eclesiasticos que se acham nesta provincia naquela localidade, mal
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sei como prover de remedio a esta necessidade. Provavelmente
terei de aproveitar-me do espontaneo oferecimento do proprio
governador do bispado, Antonio Guedes Coutinho Garrido,
que, em presen^a do insolito proceder dos seus colegas, nao
duvidou oferecer-se para ir em pessoa exercer a missao do
Congo.
Tais sao, Ex.m0 Sr., as qualidades dos padres que em geral
do reino vem para Angola, e que unica e simplesmente miram
ao seu interesse individual!
Posso assegurar a V . Ex.a que se o governo de Sua Majestade, quando nomear novos padres para esta provmcia, l'hes
nao impuser logo a condi^ao expressa de irem missionar no
Congo, nada entao se conseguira, vendo-me depois eu aqui,
como agora sucede, e a superior autoridade eclesiastica, nos
maiores embara^os para alcan9ar um missionario para o Congo.
£ esta uma tristissima verdade, que muito custa a dizer,
mormente atendendo-se na completa abnega^ao e zelo religioso
com que os missionarios franceses (x) voluntariamente pretendem e se esforfam por irem funcionar nos mais isolados e msalubres pontos de Africa. / /
Deus Guarde a V. Ex.a
Luanda, io de Janeiro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos negocios da Marinha e Ultramar.
s J Francisco Antonio Gonsalves Cardoso

G.or G.*1
A H U — Angola, 1867, Carton 37.
O

Reference aux Peres du Saint-Esprit.
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L E T T R E D U P E R E A N T O IN E E S P IT A L L K
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

(n-I-1867)
SOMMAIRE — Arrangements avec I’Eveque. — Le Seminaire de Luan
da. — Obeissance a L ’Eveque . — Encore le Seminaire.
— Maison au nord d’Ambriz, -plus pres du Congo.

Am'briz, le 1 1 Janvier 1867
Mon Tres Reverend Pere

A propos des arrangements que Ton peut etre dans le
cas de faire, soit avec l’Eveque, soit avec k Gouvernement,
il y a, ce nous semble-t-il, une distinction a etablir entre la
Prefecture apostolique ou la Mission proprement dite, et les
autres oeuvres que Ton peut entreprendre sous une dependance plus directe de 1’Eveque*
Pour la Mission proprement dite, si des missionnaires
se trouvent dans le cas, comme par exemple si Ton fondait
dans l’interieur une maison dans un lieu soumis a la Prefec
ture et ou l’Eveque n’a envoye de cure, ni dans ce lieu, m
a dix lieues a la ronde, dans ce cas il y aurait, ce semble, a
s’en tenir purement et simplement aux Instructions de 1726.
Pour les oeuvres pour lesquelles on est plus ou morns
sous la dependance de l’Eveque, telles que cure, professorat, etc., il semble qu’il faut des conventions speciales. Le
diocese a peu de pretres, tous ne sont pas des plus reguliers,
il s’ent presente de bons, a lui de les recevoir, mais aussi de

les mettre dans une position viable; il parait bien dispose en
ce moment, il faut en profiter; a lui ensuite de s’entendre
avec le Gouvernement. Celui-ei parait en general assez favo
rable pour le moment.
Ici nous ne pouvons nen faire, parler de rien en fait de
conventions de ce genre; on nous renverrait a FEveque; Fancien Vicaire general nous etait plus ou moins hostile, celui-ci
est faible et timide, il n’oserait se hasarder si loin, du reste
il est toujours mieux que ces questions soient traites par les
Superieurs majeurs.
Si la Congregation entreprend le Seminaire, il semble
done qu’il faut des arrangements speciaux avec FEveque; mais
de plus il faudrait deux ou trois peres capables de professer
en portugais les diverses classes et ,au besoin meme la theologie.
Et a cet effet ne pourrait-on envoyer a Lisbonne un ou deux
peres capables traiter Ces questions avec FEveque, etudier le
portugais et se preparer a venir fonder cette oeuvre, si elle
est possible, et meme un etablissement en Portugal serait un
grand secours pour ces missions, si elles doivent prosperer.
Mais ou sont les ouvriers? C ’est, je crains fort, la reponse
que vous aurez a faire a cette idee, il est toujours bon de la
mettre sous les yeux du Prefet de la Mission.
Voyage du Zaire. Cette excursion a servi du moins a faire
connaitre les points de cette cote ou les populations plus nombreuses semblent plus favorables a Fetablissement d’une maison, a savoir: Embomma (1), St. Antoine (sur la rive gauche)
ou Eon trouve une population nombreuse disseminee sur un
espace de deux ou trois lieues, mais ou Fon peut etre pille
par les Mussorongos et meme par les habitants, gens inconstants. Cabenda [Cabinda] lieu bon et salubre, comprend
de 5 a 6.000 noirs repandus en cinq villages fort rapproches.
On donnait a la baie 5 a 6 lieues de large, avec une population
(x) Le meme que M bom a ou Boma.
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de 10.000 ames; cela parait exagere... C ’est une population
fort adonnee au fetichisme et defendant a ses chefs la pratique
de la religion chretienne; il semble qu’on pourrait y faire un
grand bien, malgre les obstacles, mais vous le savez, Cabenda
est en dehors de la Mission et peu a portee de la desservir; ce
serait plutot 1’oeuvre du Gabon.
Serment ou promesse d’obeissance a l’Eveque. L ’autorite
entend ici les choses d’une maniere bien differente de celle
exposee dans la lettre n.° 3 (2). Promettre obeissance a l’Eveque c’est lui etre absolument soumis comme tout pretre
ordinaire, aller a son gre la ou il veut, d’une paroisse a l’autre, etc. Ce point certes n’etait point douteux, nous nous sommes bien expliques avec l’ex-Vicaire general, j’etais present et
meme presque interprete; il n’y a pas eu moyen de faire
entendre la chose autrement; a ces conditions pouvons-nous
promettre obeissance? Non, je ne pense pas, et jamais on ne
le pourra, ce semble, car c’est contraire a nos Regies. Le R. P.
Poussot du reste a rendu compte de cette maniere de voir du
Vicaire general. La encore il peut y avoir lieu de consulter
Sa Grandeur, voir comme elle entend les choses.
Un pere pourrait-il etre cure inamovible, ou ayant re$u la
collation de la part du roi (paroco colado), suppose que Sa
Majeste conferait ce titre, du cote de l’Eveque les difficultes
pourraient cesser, car il ne pourrait le transporter ailleurs a
son gre; mais n’y aurait-il pas aussi des difficultes pour la
vie religieuse et de communaute; comment pourrait-on placer
ce pere dans une autre maison, cela pourrait avoir aussi des
inconvenients. Nous n’avons pas etudie a font cette derniere
question, n’ayant pas de grandes donnees sur cette collation
royale (3).
( 2) Lettre du 13-V -1866.
(3) La collation canonique n’etait pas donnee par le roi, mais
par l’eveque. Les pretres nommes etait amovibles ou inamovibles
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Serment au Gouvemement, c’est une chose qui parait
accessoire, nous n’avons pas du reste la teneur de ce serment;
le P. Duparquet, qui l’a prete, meme n’en a pas la copie, par
suite il est difficile d’en juger.
Seminaire. Je reviens sur cette question, a cause de nouveaux eclaircissements que j’ai eus depuis que j’ai commence
ma lettre. Les Portugais sont loin d’entrendre les choses comme
nous, ils veulent bien des Seminaires, mais ils les veulent
crees a leur etat parfait, ils ne peuvent comprendre d’enfance,
adolescence, pour ainsi parlfer; le Gouvernement approuve-t-il
la creation du Seminaire, aussitot il faut des professeurs et
des eleves nombreux; ainsi en ce moment on doit commencer
un Seminaire a San Thiago (4), d’apres ce qu’on a dit, il doit
y avoir une dizaine de professeurs deja sur place, et tous nommes par le roi, done inamovibles (5) ; quant aux eleves, pour
commencer on a du prendre quelques uns de Santarem (6);
de la meme maniere le Seminaire de Loanda avait quatre
professeurs retribues, presque autant que d’eleves, et voila
aussi pourquoi il ne semble guere possible que nous prenions
le Seminaire a ces conditions, et nous ne sommes certes pas
assez fortement etablis dans le pays pour etre a meme de
changer les idees a ce sujet. Voila aussi pourquoi plus haut
je disais que si Ton voulait prendre le Seminaire, on aurait
besoin immediatement de trois ou quatre professeurs, connais-

de par le droit canon et non du fait de la nomination ou presentation
du roi. D e fait les missionnaires n’avaient pas de «grandes donneesw
sur la matiere.
(4) lie de 1’archipel du Cap Vert.
( 8) La consequence n’est pas juste. Le fait d’etre nomme par
le roi ne rendait pas le poste inamovible.
(6)
Ces eleves de Santarem appartenaient, ou etaient deja des
tines au diocese de Santiago du Cap Vert.
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sane le portugais. Nous ne savons quelles sont la-dessus les
vues de la divine Providence; !humainement parlant nous
n’aurons pas le Seminaire diocesain d’ici a longues annees.
Le R. P. Poussot songeant, comme sa charge de Vice-Pre£ec de la Mission du Congo lui fait 1’obligation, quelles sont
les oeuvres et surtout les lieux plus favorables au bien general
de la Mission dont le St. Siege nous a charges, a pose cette
question en conseil: En dehors des oeuvres que Ton peut
entreprendre dans le Sud de la Colonie (partie portugaise)
r. est-il pas utile et meme necessaire d’avoir un etablissement
plus au Nord? Voici les raisons pour:
i.° A Ambriz nous ne sommes pas en rapport avec les
indigenes; en effet, presque toute la population qui, en y comprenant le postfe d’Ambriz et ses Musseques ou campagnes
peu eloignees (3 lieues de chemin a cause d’un detour qu’il
faut faire pour y aller), population dis-je, qui peut s’elever
de 3 a 4.000 personnes, blancs, noirs, mulatres, la plus part
sont des esclaves venus souvent de bien loin, dependants de
leurs maitres, plus ou moins religieux, on a necessairement
de la difficulte pour les instruire.
2.0 Ce point n’est pas frequente par les indigenes du
Congo, le commerce est presque nul, les noirs qui viennent
ici en petit nombre sont du Bembe, tout afflue vers Kisembo,
Ambrisette; e’est la que se portent les peuples habitant les
pays, tant ceux soumis au Portugal que les autres, et en particulier tous les noirs de l’ex-royaume du Congo, formant
notre Mission.
Bien plus, Ambriz fut-il un plus grand centre de com
merce, aurait encore l’inconvenient d’etre portugais. Les po
pulations en general ont une haine inveteree a cette nation;
les Quibucas (noirs portant les mardhandises des Europeens, etc.) ne vont qu’accompagnes de soldats; les postes
sont occupes par une force considerable (Ambriz 200 hommes
environ, le Bembe environ autant, San Salvador 10 0 ); d’ici
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on ne peut aller par terre jusqu’a Loanda a cause d’un peuple
ennemi; pour aller au Bembe et a San Salvador les negociants
font de tres grands detours pour la meme raison. Dans son
voyage au Zaire du reste il s’est encore convaincu de cette
idee (7).
3.0 Une mission plus au Nord serait par la meme plus
rapprochee du centre du Congo, en communication journaliere avec les noirs de ce pays; peu a peu on se ferait connaitre,
on gagnerait leur confiance et meme on irait peut-etre sous
leur protection et leur conduite, par des chemis bien plus
courts, jusqu’au centre du Congo.
4.0 D ’ici a quelques annees cette maison ne demanderait
qu’un personnel fort restreint, en attendant qu’on eut forme
des ecoles, cela ne nuirait en rien a Arnbriz, ou Ton maintiendrait une communaute pour la partie portugaise (8).
Quant ,au lieu c’est une those a examiner; Kisembo est trop
pres, marecageux du reste; Ambrizette paraitrait mieux; le
P. Poussot n’ayant pas parcourue la cote d’ici au Zaire, n’est
pas a meme de juger. En somme done, une maison au Nord
semblerait fort a desirer. Le P. Vice-Prefet ayant besoin d’un
suppleant ou d’un aide pour sa charge, il serait a desirer que
Ton put envoyer ici un nouveau pere.
Je termine en priant le Seigneur pour vous.
Votre tout pauvre enfant
Espitallie F. X .

AGCSSp. — Boite 4 7 1.
( 7) La haine inveteree contre les portugais, decouverte par le
P. Espitallie, est en parfaite contradiction avec les faits. Les detours
des negociants c’est une autre affaire, qui ne prouvent aucune these.
( 8) Cette expression. «partie portugaise» revient trop souvent
sous la plume de nos missionnaires. Cela ne correspond a rien de reel,
puisque tout le territoire etait bien portugais.
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L E T T R E D U C H A R G E D ’A F F A IR E S A L IS B O N N E
A U M IN IS T R E D E S A F F A IR E S E T R A N G E R E S
(14 -1-18 6 7)

SO M M A IR E —-Response du Cardinal Antonelli at* Gouvernement fo r tugais. — Bonnes relations des missionnaires frangais

avec I’Bveque d'Angola qui leur a donne la juridiction.

Legation de France en Portugal
Direction politique
N .° 4

Lisbonne le 14 Janvier 1867
Monsieur le Marquis,
Votre Excellence a pent-etre remarque le passage du dis
cours du trone ou le Gouvernement exprime sa satisfaction de
trouver le Saint-Siege dispose a prendre, pour ses colonies,
des arrangemens ( sic) conformes a la dignite de la nation Portugaise. Comme il y a, dans ces colonies, des religieux fran£ais, dont fenvoi par le Saint-Siege avait motive l’annee
derniere une assez vive opposition dans les Chambres, j’ai
cberche a savoir en quoi consistaient ces arrangemens ( sic).
D ’apres les informations que j’ai obtenues, il s’agit premierement de la continuation pour 6 annees de la juridiction
de l’eveque de Goa sur les misssions avoisinantes. C ’est une
formalite qui se remplit regulierement a certains intervalles,
et qui ne pouvait donner lieu a aucune di'fficulte.
En second lieu, lors de l’envoi dans le Congo des mis
sionnaires du St. Esprit, dans le courant de l’annee 1866,
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le ministere n’osant repousser ces religieux que protegeait
leur titre de fran^ais et la recommandation du Gouvernement
de l’Empereur, ne s’en est plaint que plus amerement des
procedes du St. Siege, qui disait-il, ne pouvait envoyer de missionnaires etrangers dans une colonie portugaise sans avoir
demande le consentement du Gouvernement. Le cardinal
Antonelli s’est borne a repondre que la Congregation de la
Propagande avait cru remplir ce but en donnant avis de sa
decision a l’eveque d’Angola. II parait que le Gouvernement
Portugais a voulu voir dans cette reponse un desaveu indi
rect de la conduite de la Propagande et n’a pas eleve d’autres
reclamations.
Les missionnaires du St. Esprit sont du reste en bons
termes avc 1’eveque d’Angola, qui leur a donne les pouvoirs
necessaires pour exercer leur ministere dans les pays de sa juridiction qu’ils doivent evangeliser.
Veuillez agreer, Monsieur le Marquis, les assurances de
la respectueuse consideration avec laquelle j’ai l’honneur d’etre.
de Votre Excellence
le tres humble e tres obeissant serviteur
E . de Vorges

Son Execellence le Marquis de Moustier, Ministre des
Affaires Etrangeres. Paris.
A M A E (Paris) — C onespandance
Vol. 201, fls. 200-201 V.

Politique

(Portugal),
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L E T T R E D U N O N C E A P O S T O L IQ U E A L IS B O N N E
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
( 18-1-1 867)

SOMMAIKE — Difficultes contre les missionnaires aplanies.— Les ex

plications donnees par le Saint-Siege au Gouvernement
portugais ont dissipe toutes les difficultes.

Tres Reverend Pere,
J ’espere que le Reverend Pere Miel vous aura manifeste
dans le temps le motif qui m’a oblige a differer jusqu’a pre
sent la reponse a la lettre que vous avez bien voulu m’adresser
sous la date du 10 Novembre dernier. Maintenant je puis
vous participer que les difficultes soulevees au mois de fevrier
et mars dernier par le Gouvernement au sujet des Missionnai
res envoyes par la Propaganda a Congo, sont aplanies. Outre
les difficultes creees par M . Levy, depute et avocat consultant
de cette Legation Fran^aise, le Gouvernement avait fait quelques remarques sur l’une, ou Lautre phrase de redaction de la
Concordia de 1726, entre 1’Lveque d’Angola et les RR. PP.
Capucins, mais les explications donnees par le St. Siege ont
dissipe les doutes et le Gouvernement se declare plainement ( sic) satisfait. Voila ce que j’ai appris hier de la bouche
de S. Ex. le Ministre des Affaires Ltrangeres.
N ’ayant pas les donnees suffisantes pour satisfaire aux
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autres demandes contenues dans la lettre a laquelle je reponds,
peut-etre la Propagande pourra etre a merne d’y satisfaire.
J ’ai l’honneur d’etre avec la plus parfaite estime,
Tres Reverend Pere
Votre tout devoue Serviteur
1. Arch, de Sida, N . A p.
AGCSSp. — Boite 464-B.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHfi D’ANGOLA
AU MINISTRE D’OUTREMER
(X9 -I- 18 6 7 )

SOMMAIRE — Difficultes rencontrees pour trouver un directeur pour
la mission du Congo. — Les missionnaires se refu-

sent a partir pour les endoits determines par VAu
torite ecclesiastique du diocese.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho em primeiro lugar a honra de acusar a recep^ao da
Portaria datada de 13 de Novembro de 1866, acompanhando
cinquenta exemplares do Compendio de doutrina Crista, oferecidos pelo Presbitero Jose de Sousa Amado, para serem distribuidos nesta diocese pela forma que mais possa aproveitar
ao ensino da Religiao. Junta encontrara V. Ex.a a Acta de
uma reuniao de todos os Eclesiasticos desta Cidade, que a meu
convite teve lugar neste Pa^o no dia 7 do corrente; por ela
vera V . Ex.a quao dificil me foi conseguir um Eclesiastico
para ir su'bstituir o director das Missoes do Congo, que se
acha gravemente dobnte, e tao dificil que me vi obrigado a
convidar o meu antecessor a tomar conta do Governo desta
diocese durante a minha ausencia, por isso mesmo que eu
desde aquela data me considerava 0 director das Missoes do
Congo.
Nao se verificou, porem, isto, porque o Padre Manuel
Marques Nunes Ramos, nomeado Missionario do Congo —
mas que havia adoecido, se prontificou como era do seu dever
— a partir no vapor ((Zaire)).
Aproveito esta ocasiao para levar ao conhecimento de
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V. Ex.a que os Missionaries despachados para servir nesta
diocese aonde a Autoridade Eclesiastica entender, se recusam a
maior parte das vezes a seguir para onde exige o servifo da
Igreja e do Estado — e que outros aceitando ai o encargo
de paroquiar em qualquer Freguesia do interior, quando aqui
chegam ja nao tern a mais pequena 'ten^ao de seguir para esse
ponto; tambem nao devo deixar de participar a V. Ex.a a
repugnancia que tenho encontrado na maior parte dos eclesiasticos de tomarem conta da Missao do Congo, e permita-me
V. Ex.a que Ihe lembre a grande conveniencia que haveria de
serem apresentados dois eclesiasticos para tomarem conta da
mesma Missao, com a clausula de aqui serem colados.
Esta e a min'ha opiniao, de que estou convencido se tiraria
bom resultado, mas em tudo e para tudo £ico aguardando as
determina^oes de V. Ex.a
Deus Guarde a V . Ex.a
Pa^o Episcopal em Luanda, 19 de Janeiro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao, G.or do Bd.
A H U — Angola , 1867, Carton 37.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU CONSEILLER OLIVEIRA LIMA
(28-I-1867)

SOMMAIRE — L ’affaire de la nomination dpi Pere Duparquet comme
cure amovible de Capangombe. — Le Pere a signe

I’acte d’obedience au Gouvernement et a I’Eveque.

Il.ffi0 e Ex.mo Sr.
Satisfazendo ao Oficio de V. Ex.a de 26 do corrente,
incluindo o oficio que devolvo do Governador Geral de An
gola de 29 de Novembro, participando a chegada a provmcia
de Angola do Presbftero Duparquet, nomeado por mim para
paroquiar por encomenda^ao em Capangombe, a fim de eu
dar informafoes sobre a referida nomea^ao, cumpre-me dizer
que estando eu em Mo^amedes, uma das coisas que me dava
bastante cuidado era ver que na Colonia de Capangombe, distante alguns dias de viagem da vila de Mo^amedes, nao
havia um Sacerdote que acudisse com os socorros espirituais.
aquele povo.
Os Colonos de Capangombe procuraram auxiliar-me a dar
remedio a este mal, apresentando-me uma rela^ao, pela qual
todos, segundo suas posses, se comprometiam a fazer uma
congrua anual ao eclesiastico que por mim fosse nomeado
com jurisdifao paroquial para aquella colonia, somando a dita
rela^ao duzentos mil reis em moeda forte, o que na verdade
era pouco. Apesar da minha solicitude ser auxiliada por aqueles
colonos, nao pode entao ter lugar a nomea^ao por falta de
Sacerdote.
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No mes de Outubro do ano findo requereu-me o Presbitero
Duparquet que o admitisse a paroquiar em qualquer ponto
da diocese de Angola que por mim lhe fosse designado, e
em 15 do referido mes despachei-o para paroquiar por encomenda^ao na Coldnia de Capangombe, com a expressa condi$ao de assinar termo de obediencia ao Governo de Sua
Majestade Fidelissima, e ao prelado diocesano, o que foi
cumprido.
Julgo ter feito bom servi^o a Igreja acudindo com esta
nomeagao as necessidades espirituais dos Colonos de Capan
gombe. O que tenho a honra de participar a V . Ex.a para
levar ao conhecimento do Ex.mo Sr. Ministro da Marinha e
Ultramar.
Deus guarde a V . Ex.a
Lisboa, 28 de Janeiro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Conselheiro
Manuel Jorge de Oliveira Lima
Jose, Bis'po de Angola

A H U — Angola, 1867, Carton 36 — Original.
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LE PERE DUPARQUET CURE DE CAPANGOMBE

(28-I-1867)

SOMMAIRE — Interpellation a la Chambre des Deputes sur la nomi

nation du Pere Charles Duparquet comme cure amovible de la colonie de Capangombe.

Sr. L evy: — Chamo tambem a aten^ao do sr. ministro
para o seguinte facto.
Consta-me que o reverendo bispo de Angola, nao sei se
a insciencia do governo, acabou de nomear paroco para uma
das freguesias do seu bispado um sacerdote franees. Isto e
contra as leis do reino e espero que s. ex.a tomara as necessarias providencias; os abusos vao sucedendo de tal forma, que
nao pode deixar de resultar daqui uma grande trovoada;
podem estar certos os padres franceses que nao se hao-de introduzir com pes de la, perdoe-se a 'frase. ( Apoiados).
O sr. ministro da marinha ( Visconde da Praia Grande) :
O sr. deputado tambem se referiu ao assunto de ter sido
mandado para Angola um eclesiastico pelo bispo daquela dio
cese, que se aeba com licenfa em Lisboa.
Pela mala que chegou ultimamente daquela provmcia
recebi um oficio do governador, em que me participa que se
lhe apresentava um eclesiastico frances mandado pelo bispo
para ir paroquiar no Congo. O que posso dizer e que no
ministerio da Marinha nao constava nada a respeito deste
padre, e que eu mandei que se lhe colhessem esclarecimentos
sobre este assunto, ouvindo o bispo respectivo.
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O sr. Jose M . Lobo de Avila: — Eu tinha comunicado ao
meu amigo e colega, o sr. deputado Levy, a inten^ao em que
estava de apresentar um requerimento, pedindo que fosse
convidado o nobre ministro da marinha e Ultramar a explicar-se
sobre o facto da partida de um eclesiastico frances, o padre
Duparquet, para Angola, a respeito do qual s. ex.a ja falou.
O modo por que este facto se deu e extremamente grave.
Sua ex.a, pela explicajao que acaba de dar a camara e ao meu
colega, mostra que o bispo de Angola, que se acha com licen^a
em Lisboa, e por consequencia nao pode estar governando
a diocese, mandou subrepticiamente para Angola um eclesias
tico, que nao estava sujeito a sua jurisdi^ao, porque era um
padre frances que estava em Lisboa, o qual foi mandado, como
que clandestinamente, sem audiencia nem consulta do nobre
ministro; e, segundo me consta, nao se pediu para ele a passagem e os abonos do costume, o que faz crer que se desejava
que este negocio fosse ignorado da respectiva secretaria de
estado.
Isto parece tao exacto, que o nobre ministro da marinha
acaba de dizer a camara que um bispo de Angola (um dos
tres que existem pertencentes aquela diocese) estando com
licen^a no reino, esta daqui, contra todos os preceitos, gover
nando a diocese e mandando um eclesiastico estrangeiro, e
que nao esta sujeito a sua jurisdi^ao, para funcionar como paroco de Capangombe.
Eu tinha feito este requerimento ja em tempo, para realizar a minha interpela^ao, mas desde o momento que s. ex.a
da esta explica^ao, e confessa que o bispo, iludindo a autoridade
do governo, fez aquela nomea^ao...

,

(Interrupfdo do sr. ministro da marinha que nao se ouviuJ.

Mas v. ex.a ja disse que o bispo nao tinha pedido autoriza^ao ao governo...
(Interrupgao do sr. ministro que nao se ouviu J .

Eu o que vejo, e que por uma noticia de Angola, consta
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que o padre Duparquet foi nomeado para paroco de Capangombe, como ja disse.
Por consequencia, depois de ter feito estas breves obser
vances, a que antecipadamente respondeu o nobre ministro da
marinha, nao tenho que mandar para a mesa a minha nota
de interpelafao; mas espero que s. ex.a em tempo compe
tence explicara a camara, para que saiba tambem o pais como
e que estas coisas se fazem; como e que um bispo manda por
vontade propria, sem consultar o governo, um eclesiastico
estrangeiro paroquiar nas nossas colonias. Isto revela umas
certas tendencias, que ja aqui foram referidas, e que o pais
e a camara tern direito de nao deixar passar sem reparo.
DIARIO DE LISBOA, 3 1 de Janeiro de 1867, p. 236.

NOTA — La seance de la Chambre des Deputes a eu lieu le
28 Janvier 1867.
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MINUTE DU PALAIS ROYAL SUR DUPARQUET
(Janvier - 1867)

SOMMAIRE — Les pretres Strangers ne peuvent pas etre nommes

cures, d’autant plus que Capangombe nest pas une
paroisse. — Delimitation des pouvoirs de I’Eveque.

Minuta:

Constando por Oficios do Governador Geral da Provmcia
de Angola de 29 de Novembro ultimo, e do R.d0 Bispo da
Diocese de Angola e Congo de 28 de Janeiro proximo passado, que o Presbitero Frances Duparquet se apresentara naquela Provmcia com a nomea^ao de Paroco Encomendado
de Capangombe:
S. M . ElRei, depois de ouvir o Conselheiro Procurador
geral da Coroa e o Seu Ajudante junto da Secretaria de Estado
dos Negocios da Maririha e Ultramar, Manda pelo mesmo
Sr. declarar ao dito R.d0 Bispo o seguinte:
i.° Que as Leis do Reino nao permitem a nomea^ao de
Eclesiasticos Estrangeiros para quaisquer Beneficios;
2.0 que nao estando ainda legalmente criada a paroquia
de Capangombe para ela nao pode ser nomeado Paroco nem,
sendo nomeado, mesmo se lbe pode abonar congrua paga
pela Fazenda Publica;
3.0 que podendo ele R.d0 Bispo conceder licen^a a qualquer Presbitero Portugues ou estrangeiro para exercer as Sagradas Ordens na sua Diocese, l’he pode tambem conceder a
faculdade de exercer fun^oes paroquiais na falta de Paroco,
ou em lugar onde este nao esteja, salvos sempre os direitos

que competem ao Paroco da Freguesia em que esteja o territorio em que o Padre nao paroco exercer as fun^oes paroquiais,
substituindo por esta forma a carta de encomendafao que Ihe
nao podia ser dada;
4 ’° que quando por qualquer motivo nomear algum pa
roco encomendado, ou conceder faculdade a qualquer Presbitero para exercer funfoes, devera participar tais nomeafoes
ou a autoriza^ao concedida para tal exerci'cio, a fim de que
o Governo teriha conhecimento do estado das paroquias, para
pela sua parte empregar os esforfos possiveis para que os
Fieis nao estejam privados do pasto espiritual, quando haja
falta de Padres, se lhe haja de prestar quaisquer auxilios convenientes ao bem da Religiao ou do Estado.
Pa^o.
A H U — Angola, Carton 36.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(31-I-1867)

SOMMAIRE — Informations sur la personality du Roi du C ongo.

Confidential:

Il.mo e Ex.m0 Sr.
Tenho a honra de passar as maos de V . Ex.a a carta inclusa
aue me dirigiu o rei do Congo, datada de 5 do corrente.
O meu fim remetendo a V. Ex.a este doeumento e simplesmente dar a V . Ex.a uma pequena prova do pouco que
vale este potentado, e do quanto se acha ainda pouco civilizado; cumprindo-me acrescentar que documentos semelhantes,
do mesmo individuo, existem em grande copia no arquivo
deste governo.
Segundo estou informado, a escolha que se fez deste
individuo para rei, foi pessima, pois nao so nunca teve influencia alguma no Congo, mas pelo contrario, goza duma geral
e manifesta antipatia para aumentar a qual, sem duvida, muito
tern concorrido os pessimos costumes de que e dotado, entregando-se a todos os vfcios. De maneira que se nao fora a for^a
armada que temos no Congo, e que o conserva, e muito provavel que ele seria logo destronado pelos povos e ate mesmo
massacrado.
Concluindo, direi que o maior trabalho que tern o
comandante do posto militar do Congo, e confer o rei dentro
dos seus limites, e apaziguar os conflitos que incessantemente
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ele provoca, roubando ou insultando os sobas que in nomine
Ihe sao subordinados, mas que tern muito mais prestigio e
poder do que ele.
Deus Guarde a V. Ex.a
Luanda, 3 1 de Janeiro de 1867.

Il.me Ex.mo Sr. / /
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
s j Francisco Antonio Cardoso

G.or G.al
A H U — Angola , Carton 36.
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LETTRE DU P£RE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. P£RE SCHWINDENHAMMER
(3-II-1867)

SO M M AIRE— Description detaillee de son voyage d’exploration a
Capangombe et dans le plateau de Huila. — Ses

acquisitions sur les peuplades et perspectives encourageantes pour I’avenir de la Mission projetee.

Mossamedes, le 3 Fevrier 1867
Mon Tres Reverend Pere,
II n’y a que quelques jours que je suis de retour a Mossa
medes, apres un long et interessant voyage dans l’interieur.
Je vous envoie rapidement quelques notes sur mon explo
ration.
C ’est le 13 decembre que je quittai Mossamedes. Quel
ques jours auparavant trois rois de l’lnterieur, Vange roi de
Huila, Omaribariba roi de Quiihita et Binga roi des Gambos,
avaient ete amenes ici prisonniers. Les soldats qui les avaient
accompagnes retournaient dans leurs 'forteresses respectives.
C ’etait la pour moi une excellente occasion que la Providence
m’avait menagee; car il est dangereux de traverser le desert
sans une escorte suffisante, tant a cause des sauvages Mondombes, qui massacrent les voyageurs isoles, qu’a cause du
grand nombre de lions qui infestent ces montagnes.
Notre caravarie se composait de 70 personnes environ.
Mes vivres et mes bagages etaient portes par 12 carregadores
que le Gouverneur de Mossamedes avait eu la bienveillance
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de mettre a ma disposition. Quant a moi j’etait monte sur
un boeuf porteur, dont j’avais fait ^acquisition pour ce voyage.
11 etait deja tard quand nous nous mimes en route, et
nous passames la nuit aux Cavaleiros, dans Inhabitation de
l’excellent M . Bernardino (x), qui nous fit les honneurs de
sa maison avec sa cordialite aocoutumee. Le lendemain, des
le point du jour, toute la caravane se mit en marche et se
trouva bientot dispersee sur une longue etendue. Les soldats
nus pieds ou chausses de simples sandales, n’ayant a porter
que leur petit bagage, marchaient d’un pas degage et rapide,
mats les pauvres canegadores [porteurs] restaient arrieres a
de longs intervales, suivant la pesanteur de leurs fardeaux.
Nous avions chemine jusque la dans le lit du Bero, bientbt nous commengames a gravir les montagnes qui separent
ce torrent de Rio Giraul. Apres quelques heures de marche
nous traversames ce qu’on appelle Fournaise d’Enfer, Caldeira do Inferno. C ’est un affreux ravin tout obstrue de grosses
pierres noires et calcinees, ou les rayons concentres du soleil
produisent une chaleur dtouffante. Nulle vegetation ne
peut croitre en ces lieux, si ce n’est quelques euphorbes a tiges
succulentes, simulant exactement celles de nos serres.
(i)
Reference a M r. Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e
Castro, ne a Oliveira do Cravo (Oliveira do Hospital — Portugal),
directeur des premiers colons debarques a Mo^amedes au nombre de
170 le premier et le trois du mois d’A out 1849, des bateaux «Douro»
et «Tentativa Feliz». Sur la fondation de Mogamedes, cf. Arquivos
de Angola, Luanda, 1949, nn. 23-26, vol. V I, p. 127-180. Le gouverneur general Sebastiao Lopes de Calheiros e Meneses, par docu
ment du 3 Janvier 1862 a approuve la construction de deux forteresses
dans les deux berges du Bero, celle de Boa Esperanga et celle de
Cavaleiros. L ’administrateur de la ferme de Cavaleiros etait nomme
commandant militaire de celle-ci par le meme document. C f. Relatorio do Governador Geral da Provtncia de Angola, en reference a 1861.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1867, p. 200.
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Enfin nous arrivames ao Rio Giraul, qui devait nous conduire jusqu’aux montagnes de Capangombe. II y a deux chemins pour s’y rendre: l’un, qui s’appelle le chemin de Pedra
Grande, est ainsi nomme, d’un enorme rocher, situe au milieu
du desert et creuse en forme de bassin (2). Dans la saison
des pluies, quant ll est impossible de voyager dans le lit des
torrents, il se remplit d’eau, et pendant longtemps les caravanes peuvent s’y desalteter. Mais dans la saison seche, quand
ce reservoir est epuise, il faut marcher deux jours sans rencontrer une goutte d’eau et le voyageur prefere, quoique plus
long, le lit du Giraul. Qui n’admirerait ici la bonte de la
Providence? / /
Ces deserts sans eau, sans vegetation, paraissent au premier
abord mettre une barriere infranchissable entre la cote et
l’interieur. Mais Dieu a su menager au voyageur, au milieu
de ces affreuses solitudes, ce chemin merveilleux. La il trouve
toujours de l’eau, de l’ombrage, et de l’herbe pour les troupeaux. Le lit du fleuve est rempli de sable blanc, parfaitement
uni, sur une largeur qui peut egaler celle de la Seine, a Paris.
Une lisiere d’arbres et de roseaux en garnit les deux rives;
puis, de chaque cote, comme deux immenses murailles, des
montagnes de granit, dans une direction presque perpendiculaire. Rien de pittoresque comme cette route tracee par la
nature. Tantot les montagnes plus evasees se couvrent de
chetifs arbustes, tantot au contraire, les rochers surplombent
et semblent menacer la tete du voyageur. Ici le lit du fleuve
s’elargit et forme des lies couvertes de verdure; plus loin, au
contraire, il se retrecit et ne laisse qu’un passage insuffisant
aux flots presses, qui en rongent les parois. / /
( 2)
D e fait Pedra Grande est creusee en bassin renverse. C ’est
un grand rocher en forme de bassin renverse; l ’eau des pluies en
coule dans une ample cavite naturelle situee dans le bord occidental,
dirigee d’ailleurs par un petit mur artificiel de quelques centimetres
de hauteur.

575

Mais ce qui vaut mieux pour le voyageur que tous ces
effets de perspective, c’est l’eau qu’il rencontre, d’etape en etape,
dans le sable de la riviere. II n’a qu’a creuser avec la main a une
profondeur de quelques decimetres, et aussitot jaillit en
abondance une eau fraiche et limpide. Tel est, mon Tres
Reverend Pere, le chemin qui traverse le desert de Mossamedes
a Capangom.be; et, quand on a une bonne monture et une
bonne escorte a sa disposition, ce voyge peut se faire sans fati
gue et avec securite.
Nous voila done en route dans le lit du Giraul. Vers
midi nous arrivames a un lieu nomme Pedra do Ret [Pierre
du Roi]. Comme il y avait de l’eau en cet endroit, on s’y
arreta pour dejeuner. Vers le soir nous gagnames Bissapa, puis,
profitant de la fraicheur du soir, nous continuames la marche
pendant une partie de la nuit. Vers io beures on fit 'halte, on
alluma des feux; et chacun s’etendit sur le sable, et s’endormit
d’un sommeil profond.
Apres quelques beures de repos, le signal du reveil fut
donne et tout le monde se remit en marche. L ’etape etait
longue pour trouver de l’eau, et ce ne fut que vers io beures
que nous arrivames a Ginja, ou elle se trouve en abondance.
La nos gens firent grand regal. Un lion venait de nous y
preceder et avait mis en pieces un zebre, dont il avait abandonne les nombreux debris. Les noirs s’emparerent de ces
lambeaux sanglants, s’en raSsasierent et firent boucaner le reste
pour les jours suivants. / /
Ginja est un lieu magnifique et ombrage de grands arbres
qui produisent des gousses que les boeufs mangent avec
avidite. On passa le reste de la journee sous ces beaux om'brages, et avec la brise du soir on se remit en route pour Mayomo,
on Ton dormit quelques heures seulement. Vers minuit on
donna le signal du depart, pour gravir la Cacimba avant la
dbaleur du jour.
On appelle Cacimba une chaine de montagnes ou se

576

trouve une fontaine ou cacimba, et que ies voyageurs ont
coutume de traverser pour abreger le chemin, en evitant les
sinuosites de la riviere. Le chemin est un peu plus court mais
bien plus desagreable. Comme il y a trois ans qu’il n’est tombe
de pluie en ces contrees, il ne reste pas sur la terre un seul
brind d’herbe. Cependant ces montagnes sont couvertes d’arbrisseaux qui se chargent d’un beau feuillage a la saison des
pluies, comme nos arbres d’Europe au retour du printemps.
Lies feuilles commen^aient alors a s’epanouir de tous cotes; mais
comme il n’avait pas encore plu, la vegetation etait faible et
languisante. Au reste les plantes de ces contrees sont douees
d’un temperament approprie a la secheresse de ces climats;
il y en a qui croissent sur les rochers sans terre vegetale et
sans humidite, et qui peuvent ainsi supporter sans eau pen
dant des annees entieres, les ardeurs d’un soleil brulant.
Mais ce qui n’est pas moins surprenant que le tempera
ment de ces arbres, c’est celui des sauvages qui habitent ces
affreuses montagnes. Ce pays en effet, m’avait paru jusque la
inhabitable; mais quelle ne £ut pas ma surprise, en arrivant
a la fontaine ou cacimba, d’y voir affluer de nom'breux troupeaux de brebis et de boeufs conduits par les Mondombes.
Ces Mondombes sont des peuples nomades et pasteurs,
qui habitent routes les contrees situees entre la mer et les
montagnes de la Chela. Ils ne vivent pour la plupart que de
laitage et de fruits sauvages. Leurs armes sont les fleches et
la zagaie. Ils n’ont pour tout vetement que deux morceaux
de cuir a la ceinture. J ’admirai l’art avec lequel ils savent
gouverner leurs troupeaux. Comme la fontaine est tres etroite,
afin de ne pas troubler l’eau, les boeufs n’y venaient boire que
deux a deux et les brebis six a six, mais sans poser les pieds
dans l’interieur de la fontaine. Apres avoir bu, ils allaient
se mettre a l’ecart pour y attendre leurs compagnons, qui
continuerent a se detacher de la sorte du troupeau, jusqu’a
ce que tous se fussent ainsi desalteres. Je fus pres d’une demi-
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-journee aupres de cette cacimba, et les troupeaux ne cesserent
de venir s’y abreuver jusqu’a ce qu’elle fut entierement dessedhee. La encore, le lion avait devore un zebre, et les naturels nous en apporterent les debris.
Vers 4 heures nous reprimes notre chemin, et nous ne tardames pas a retrouver le Giraul, don't les rives etaient garnies
d’une vegetation superbe. Malheureusement pour moi, on
ne continua pas a suivre le fleuve. Pour en eviter les sinuosites,
les noirs suivaient par les bois d etroits senders ou, monte
sur mon boeuf, j’etais sans cesse arrete par les branches, qui me
frappaient au visage et m’accrochaient de tous cotes. Mais ces
petits accidents etaient amplement compenses par la majeste
du spectacle qui s’ofrait a mes regards. De tous cotes nous
etions entoures de hautes montagnes et les pics de Pomanga
la (3) se dressaient devant nous. La nuit nous surprit dans ces
defiles, et il etait dix heures du soir quand nous arrivames a
Humutuatou, ou nous passames steulement quelques heures, a
cause de la grande quarttite de lions qui infestent ces parages.
Ce sont, en effet, les endroits ou Ton rencontre de l’eau, qui
sont les plus dangereux. C ’est la que les zebres, les antilopes
et autres animaux viennent se desalterer pendant la nuit, et
les lions se mettent en embuscade pres de la pour les saisir
au passage. //
A minuit nous quittames ce lieu dangereux et allames
jusqu'a Ukitivi d’en haut; le sol etait deja beaucoup plus
boise, et nous ne tardames a entrer dans les forets de Capangombe. Quand je parle de forets, il ne faut pas se figurer
les sombres forets du Gabon, impenetrables aux rayons du

( 3)
Dans le texte imprime des Missions Catboliques, on lit
Pumangola. Il ne nous est pas possible d’etablir le vrai texte. Le
P. Duparquet n ’est pas uniforme ni sur dans sa graphie des noms
africains et tantot ils sont ecrits a la maniere portugaise que de suite
a la maniere franfaise...

soleil, m meme nos belles forets ombragees d’Europe. Lets
arbres y sont de petite dimension, et leurs rameaux peu epais
laissent penetrer jusqu’au sol les rayons brulants du soleil.
La terre est aujourd’hui entieremente privee de vegetation
herbacee, par suite de la secheresse et de 1’invasion des sauterelles. Depuis trois ans trois fleaux combines ravagent ce
pays. Mais dans la saison des pluies, la terre se couvre de hautes
graminees, qui fournissent constament aux troupeaux d’abondants paturages, meme lorsqu’elles sont dessechees. Toutefois,
ce qui fait surtout la richesse du pays, ce sont les nombreux
ruisseaux qui descendent de la Ohela, grande chaine de montatgnes, taillees a pic comme une muraille, et dont les sommets forment une espece de table ou plan horizontale sur une
longueur de 12 lieues environ. / /
Ces montagnes ne sont autres que le rebord d’un vaste
plateau, dont les ramifications s’etendfent fort loin dans 1’interieur et donnent naissance aux principaux fleuves de la Guinee meridionale (4), tels le Coanza, les affluents du Zaire,
le Cubango et le Cunene. Ce n’est que depuis quatre annees
seulement que les colons portugais et bresiliens sont accourus
a Capangombe (5), pour s’y adonner a la culture du cafe,
(4) Cette expression geographique est bien du P. Duparquet,
surtout appliquee aux regions au Sud du Congo ou Zaire. Elle est
a l’origine de bien de complications.
( 5) C ’est Gregorio Mendes qui a le premier visite cette region
en 1785. En 18 51 une compagnie militaire de Chasseurs s’y est etablie pour la colonisation militaire. La forteresse est de cette epoque.
Elle est aujourd’hui abandonnee. Le gouvemeur Calheiros e Meneses
visitant Mo^amedes en Fevrier 18 6 1, y a discute avec les plus importants
habitants l’exploration des terres de Capangombe, a Cavaleiros, chez
M . Bernardino Freire. De retour a Luanda Meneses organisa une
colonie de 100 individus, qui sont partis de Luanda le mois de M ai
18 6 1, avec le lieutenant-colonel Joao Jacinto Tavares, gouvemeur
du district de Mo^amedes, et est arrivee a Capangombe le 26 M ai,
devenue la rivale de St. Thome pour la culture du cafe, d’ou lui
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du coton et de la cane a sucre, productions tropicales qui y
viennent bien, mais non toutefois avec cette force de vegetation
que j’ai rencontree dans d’autres pays. Toutes ces exploitations
sont aujourd’hui en grande voie de prosperite, grace surtout
au prix peu eleve des esclaves qu’on peu se procurer facilement.
Les colon's se sont etabli'S dans les vallees le long des ruisseaux, et en ont expulse les Mondombes, qui se sont refugies
avec leurs troupeaux sur les fiauteurs inaccessibles des montagnes, ou ils ne sont pas sans menacer la securite des colons.
Capangombe esc un des lieux qu’avaient attire mon attention
pour y fixer un premier etblissement; aussi y ai-je passe une
dizaine de jours pour explorer la contree et en avoir une idee
exacte.
Capangombe communique avec le plateau superieur par
une large crevasse, qui donne passage a un joli ruisseau. Cette
voie naturelle, la seule par laquelle les caravanes de l’interieur
se rendent a la cote, est un des sites les plus merveilleux et
les plus pittoresques qui existent. Dans l’espace de quelques
heures, vous passez de la zone tropicale dans une region temperee, et de celle-ci dans une contree qui, par sa temperature,
peu rappeler la Bretagne, et ou les ruisseaux se couvrent de
glace comme dans nos climats d’Europe (6).
C ’est le lendemain de Noel que j’entrepris de gravir a

sont venues les premieres semences. Aujourd hui les terrains sont epuises et la plupart des anciennes ferm es— , em 1866 elles etaient deja 19,
avec 49 blancs, 17 mulatres et 528 noirs, tous libres, (C f. Relatorio
cite, p. 194-200) — sont abandonnees et les maisons et moulins en
mines.
( 6)
Quand Duparquet parle de l’Europe, il entend parler de la
France. M ais des ruisseaux couverts de glace en hiver, d’une maniere
normale, dans le plateau de Hufla, c’est de la poesie.

pied la Chela, pour me rendre dans le royaume de Huila,
situe dans la region la plus froide du plateau (7).
Je commenfai par 1’ascension du Bruco ou partie inferieure
de la montagne. La vegetation est encore celle de la plaine,
mais bien plus vigoureuse. Pendant une heure et demie, on
gravit a travers les rochers un etroit sentier, ombrage de beaux
arbres et sans cesse traverse par le ruisseau qui y forme des
cascades et des bassins sans nombre. On arrive alors a un
plateau qui peut avoir une demi-lieue de long sur une largeur
de quelques centaines de metres seulement. C est ce qu on
appele le Chao de la Chela. Ce lieu est peut-etre le plus
enchanteur et le plus pittoresque que j’aie rencontre dans
ma vie. / /
Du cote de l’Ouest la vue plonge au loin par l’ouverture
du Bruco dans les vallees de Capangombe; au Nord et au Sud
les parois de la Chela, taillees a pic, la resserrent entre deux
immenses murailles; et vers l’Est, le paysage est termine par
des groupes gigantesques de rochers. Ce lieu jouit d’une tem
perature et d’une salubrite admirables qui rappellent Madere.
II n’est ni chaud comme Capangombe, ni froid comme les
sommets du plateau. La terre, arrosee par des pluies abondantes
et par le ruisseau, produit en abondance tous les fruits des
pays cbauds et des pays temperes. Un colon Bresilien, M .
Ignacio d’Aguilar, s’est etabli dans ce lieu et y possede aujourd’hui une ridhe fazenda qui ne compte pas moins de 70 personnes.
Apres avoir pris quelque nourriture chez cet excellent
colon, je continual ma route et me preparai a gravir la partie
superieure de la Chela proprement dite. C ’est la que m’atendaient les surprises les plus agreables et les plus variees que
( 7)L e P. Duparquet est trop prodigue dans la creation de
«rois» et «royaumes» africains. II s’agit de Sobas plus ou moins in
fluents et jamais de Rois dans notre acception europeenne.

puissent eprouver un botaniste. Rien n’est pittoresque comme
cette partie de la montagne: tantot nous marchions sur les
bords de precipices d’une immense profondeur, tantot dans
le fond d’un ravin impenetrable aux rayons du soleil et d’une
largeur a peine suffisante pour le cours du ruisseau. Mais
ce n’est pas la ce qui attirait le plus mon attention. Tout a
coup le climat et la vegetation changerent, l’air devint de
plus en plus vif et frais, tous les arbres des pays tropicaux
apparurent a mes regards emerveilles. Ce fut d’abord la cineraire, si cultivee dans nos serres, puis la ronce, la renoncule
jaune de nos prairies, d’elegantes 'fougeres et, sur les pierres
du ruisseau, les frondes verdoyantes de 1’hepatique. Vous ne
pouvez concevoir, mon Tres Reverend Pere, le plaisir que j’eprove en revoyant ces plantes de la terre natale, qui me rappelaient les etudes de mon enfance et les annees si heureuses
de mon professorat. Je croyais me retrouver au milieu de mes
petites excursions scientifiques, entoure de ces bons eleves
dont le bon souvenir me suivra toujours.
Apres quelques moments de repos accordes a ces souvenirs
de la, patrie, je continuai a gravir la Cbe'la. La vegetation alia
toujours se modifiant sans cesse jusqu’a ce qu’enfin, arrive
au sommet de la montagne, je me trouvai dans un bois presque exclusivement compose d’un charmant arbuste, a feuilles
argentees, nomme Senecis argyrophyllum (8). A l’entree du
plateau je rencontrai les citronnelles, les bruyeres du Cap
et les lantana. Les aloes, les oxalis et les amaryllis se montrerent aussi en grand nombre. Puis commencerent a apparaitre des plaines couvertes d’armoises et d’autres plantes aromatiques, et bientbt nous entrames dans la vallee de Chivin-

( 8)
Le P. Duparquet a ete, en verite, un remarquable botaniste.
II a enrichi le M useum d’Histoire Naturelle de Paris de plusieurs
specimens, dont quelques uns portent son nom.
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guiro (9). Un colon europeen avait etabli une ferme dans ce
lieu; je me croyais presque en Europe. Le Rio Giraul desseche

dans sa partie inferieure, arrosait ici de belles prairies couvertes
d’un gazon fin et serre (10). De vastes champs de cereales se
voyaient de tons cotes, et plusieurs moulins suffisaient a peine
pour moudre le grain recolte dans l’exploitation. / /
Je voulus visiter en detail la ferme; le jardin surtout
excita mon interet; les pommes de terre, les pois, les haricots
et tous les autres legumes d’Europe y croissent admirablement.
Le climat est egalement tres propre a 1*education du betail;
sans parler des chevaux et des boeufs, des moutons merinos
importes d’Europe y prosperent parfaitement. Je passai la nuit
dans cette ferme, et le lendemain matin, je me remis en route,
traversant le petit royaume de Humpata, pour me diriger
sur Huila.
Vous ne pouvez vous imaginer, mon Tres Reverend Pere,
la beaute de la vallee que je suivis jusqu’au lac de Hintiti. Les
berges de la riviere sont bordees de lauriers et autres jolis arbrisseaux; et de chaque cote s’etendent des prairies emaillees aux
couleurs variees. En aucun lieu je n’ai vu une aussi grande
profusion le 'fleurs; c’est vraiment le paradis terrestre des botanistes et un jour, je l’espere, la flore de ce pays pourra payer
son tribut a nos jardins d’Europe. Le grand nombre de liliacees
a surtout attire mon attention; il y avait des pelouses toutes
couvertes de glaieuls rouges et violets, des jacintes d’un ver
milion eclatant, des belles du Malabar, des ornithogales, etc.
La vegetation des ruisseaux rappelle en tout celle de nos ruis( 9) Le P. Duparquet ecrit Chiminguiro et Chiminiguilo, formules
erronees. La phonetique portugaise Chivinguiro reprcxluit exactement,
surtout pronongant le Ch comme dans le N ord du Portugal (T cb),
la phonetique indigene du mot.
(10) Le fleuve Giraul ne traverse pas le Chivinguiro, mais un
ruisseau forme de sources d’eau de la region.
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seaux ({’Europe; on y trouve les lemmacees, des typha, des
carex, des joncs, des nenuphars a fleurs roses et des potamots.
Les rives sont bordees de saules, d’epilobes et de grands
polyogonum aux feuilles argentees.
Je cheminais ainsi dans une admiration perpetuelle qui
me faisait oublier les fatigues du chemin, et ce fut au milieu
de ces belles scenes de la nature que j ’arnvai a Hintiti, petit
village du royaume de Humpata. Malgre la rigueur du froid
d’hiver, les habitants sont nus et ne portent pour tout vetement, comme les Mondom'bes, que deux morceaux de cuir
attaches a la ceinture. Les maisons sont en forme de ruches.
Ils cultivent la terre et vivent aussi du lait de leurs troupeaux.
Les principaux produits agricoles sont le mai’s, le massambala,
les haricots et les pommes de terre.
A partir de Hintiti, ce ne sont plus que de vastes plaines
couvertes de gazons et d’arbrisseaux, dont quelques uns donnent des fruits excellents, entr’autres un anone, qui produit
a fleur de terre, un fruit de la grosseur et presque du meme
gout que la pomme cannelle, anona muricata.
En sortant du royaume de Humpata, on rencontre le
Caculovar, qui va se jeter a Humbe dans le fleuve Cunene.
Je pus le traverser, n’ayant de l’eau que jusqu’aux genoux;
mais dans la saison des pluies il est tres considerable et ne
peut etre traverse qu’a la nage et avec peril. Je n’etais guere
qu’a une lieue et demie de Huila; et malgre mes efforts pour
hater ma course, je ne pus eviter un grand orage, qui allait
me mouiller jusqu’aux os, sous un immense figuier que je
rencontrai et qui m’abrita des ses rameaux protecteurs. Enfin
j’arrivai a la forteresse, ou je fus parfaitement re^u par les
autorites portugaises; et ici je dois exprimer ce tribut de recon

naissance envers ce gouvernement, que partout et toujours
j’en ai re^u l’appui le plus empresse et le plus genereux (xl).
Tout le pays etait alors agite par de grands evenements
politiques. Comme je vous Tai deja dit, Vange roi d’Huilla,
avait ete conduit prisonnier a Loanda, et les Portugais avaient
mis un autre roi a sa place. Mais ce nouveau chef n’avait
point ete elu par la nation, et de plus n’etait point le plus
procbe heritier du prince exile, de sort que la population,
sans se revolter proprement, le laissa isole. Ce pauvre roi en eut
tant de chagrin que pour se soustraire a cette ignominie, il
resolut d’abandonner sa couronne et son royaume. II s’enfuit
done pendant une nuit, et le lendemain on apprit qu’il s’etait
refugie dans un royaume voisin. II fut alors procede a une
nouvelle election, et Mosoula, le plus proche parent du malheureux Vange, fut unanimement proclame. En montant
sur le trone, il a pris le nom de dom Antonio, et la reine son
epouse, celui de dona Beatriz (12). J ’ai assiste a l’instalation
du roi dans Libata Grande ou Embala, sa capitale. Tous les
Macutas (1S) ou chefs de villages etaient reunis. Le roi etait
assis sur une chaise, en guise de trone, et couvert de quelques
mauvais lambeaux d’etoffes.
Comme cette contree me parait etre la chef des pays de
l’interieur et d’une importance majeur pour le succes des
missions qu’on peut y etabl'ir un jour, j’ai cru devoir, mon
Tires Reverend Pere, passer une quinzaine de jours, tant pour
explorer les localites voisines, que pour recueillir une foule

( 1:1) Dans le texte imprime on lit: «Ici je dois payer un tribut
de reconnaissance a ce gouvernement, de qui, partout et toujours,
j’ai re^u l’appui le plus empresse et le plus genereux». In Les M is
sions Catholiques, 1868, p. 24. Sous la plume du P. Duparquet cet
eloge es a retenir.
(12) Duparquet ecrit Beatrix, mais en portugais on dit Beatriz.
(13) Duparquet ecrit Macoutas, dans la phonetique fran^aise.
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de documents utiles. Plus tard je me reserve de vous faire
un petit travail sur routes ces populations; en attendant, je
me contente de vous envoyer les quelques notes suivantes sur
le climat d’Huilla, ses productions, sur les peuples environnants et les moyens de communication avec l’interieur.
Le climat d’abord est d’une salubrite parfaite, il l’emporte
sous ce rapport, sur Mossamedes et tout autre point de l’Afrique, si Ton en excepte le 'pays des Gallas. La temperature y
varie entre 8° et 28° au dessus de zero, a l’exception de certaines nuits de Mai et de Juin ou el'le s’abaisse jusqu’a la glace.
Elle se trouve ainsi en un sens plus temperee et plus agreable
que celle de l’Europe, et ordinairement le thermometre se
maintient entre 18 0 et 20° centigrades. II y fait moins froid
en hiver et moins chaud en ete.
Les pluies sont abondantes et le pays est couvert de ruisseaux, ce qui le rend extremement fertile en paturages, aussi
le betail compose-t-il route la ric’hesse des habitants. Malheureusement, une terrible epizootie, qui regne depuis quelques
annees, en a enleve une immense quantite; mais auparavant
il n’etait pas rare de voir des indigenes posseder jusqu’a 4 a 5
mille tetes de betail. Aujourd’hui on ne compte plus que
par centaines. Il existe parmi les boeufs du pays deux varietes
assez rares; l’une est depourvue de cornes, et l’autre les porte.
non soudes avec les os du crane, mais simplement attachees
a la peau et pendantes de chaque cote de la tete.
La plupart des vegetaux de l’Europe paraissent croitire tres
bien dans ce climat. J ’y ai vu des peches d’une dimension et
d’une vigueur bien superieure a celles de nos peches d’Europe (14). Quelques pommiers qu’on y a plantes paraissent
reussir. La vigne et le murier y portent des fruits. Il est regret
table que les essais d’acclimatation y soient entierement ne
gliges. Quant aux plantes de la region mediterraneenne, elles
(14) Europe, lizez France.
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y supportent facilement les gelees. C ’est ainsi que l’oranger,
le citronille, le grenadier, le caroubier et les figuiers y croissent
parfaitement bien. Mais n’en est pas de meme pour les plantes
tropicales. Certaines d’entre elles, telles que le coton, le goyavier, le maracuja, bravent impunement le froid de l’hiver;
mais d’autres, telles que la canne a sucre et les bananiers
sont gelees jusqu’a terre et perpetuellement condamnees a
reproduire de nouveaux rejetons, qui ne peuvent jamais arriver
a un developpement parfait. / J
Toutes les cereales et les legumes d’Europe y croissent
tres bien, la pomme de terre surtout et les haricots. Le pays
possede en outre d’excellents fruits indigenes qui peut-etre
pourraient prosperer dans les contrees meridionales de 1’Eu
rope. Cette terre, comme vous le voyez, mon T. R. Pore, renferme dans son climat bien des elements de prosperite; mais
malgre tous les efforts du gouvemement portugais, qui a deja
depense des sommes enormes, la colonisation a fait peu de
progres; cela tient 'a la faute des colons, pour la plupart gens
sans iniciative et sans activite, qui ne font que vegeter miserablement, au lieu d’imiter 1’exemple que leur donne la belle
exploitation de Chivinguiro (1B).
Les peuples sur lesquels j’ai pu avoir des renseignements
sont extremement nombreux, et je ne puis faire ici que vous
en enumerer les principaux. Ce sont, en partant de Huila vers
le Nord, les Qmlenguesy qui ne comptent pas moins de
ioo.ooo habitants, et qui sont gouvernes par sept sovas; puis
Caconda, Bie, Bailundo (16) et autres contrees designees sous
le nom general de Nano. C ’est dans le Nano que se trouvent
les sources du Cunene et du Cubango. A l’Est se tarouve le
(16)
Duparquet ecrit ici Chiminiguilo ou peut-etre la redaction
du BGCSSp., p. 261.
(16) Lecriture Bailondo du texte est erronee.
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royaume de Quipungo (17), a 1’Ouest Humpata, la Chela
et les Mondombes jusqu’a la mer. Au Sud, en descendant le
Caculovar, se rencontrent d’abord Jau, Hay et Quihita (18),
puis les Gambos et enfin Humbe, vers la jonction du Cunene
et du Caculovar. j /
Pres de Humbe le Cunene, meme pendant la saison
seche, est assez considerable pour y naviguer en canots; mais
dans la saison des pluies, il deborde si loin que la vue peut
a peine atteindre la rive opposee. II est extremement poissonneux, mais malheureusement infeste d’un grand nombre de
crocodiles. / /
La girafe, le zebre, Fane sauvage, l’elephant, l’autruche
se rencontrent dans cette region. C ’est a Humbe que se trouve
la derniere forteresse portugaise. La population de ce royaume
peut s’elever a 80 ooo habitants et est regardee comme de
moeurs douces et hospitalieres. Sur la rive du Cunene se trouvent des populations -nombreuses, tels que Camba, Dongona,
Mulondo, Luceque, etc. En remontant vers le Nord, on se
rapprodhe tellement du Cubango ou Okavango du Docteur
Anderson, qu’une distance de deux jours seulement separe
les deux fleuves. Je ne sais si M . Anderson a crut faire une
decouverte en rencontrant ce fleuve; mais il y a longtemps
que les Portugais le connaisent e que leurs agents y vont
trafiquer jusqu’a Mucusso, ville celebre situee sur ses
bords // (19).
Les rives du Cubango sont encore plus peuplees que celles
du Cunene. Il est probable qu’il va se jeter dans un des
( 17) Dans le BGCSSp. on lit Quibongo (p. 262) et dans M is
sions Catholiques (p. 32) Quipongo. C ’est Quipungo, aujourd’hui Paiva
Couceiro.
(18) Dans BG CSSp, Quichita (p. 262). Ian (p. 262) est bien
le Jau.
( 19) Mucoussa, ecrit le P. Duparquet. Ce poste sur le Cubango
a ete attaque et detruit en 19 14 par les Allemands.
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affluents du lac Ngami. Ce qui est certain du moins, c’est
qu’il se dirige vers 1’Est. II offre par consequent dans Tune
ou 1’autre hypothese, une voie facile pour arriver jusqu’au
bassin du Ngami. D ’un autre cote, le pays des Ovampos (20),
tant convoke par les ministres protestants, n’est qu’a quelques
journees de Humbe. Le Quanhama seul separe les deux
royaumes. Je tiens ces details de M . Brodhado, qui a reside
4 ans dans le Quanlhama, et qui tout les jours y voyait arriver
des Ovampos. Bien plus, d’apres ce que dit M . Hann dans
la preface de sa grammaire herero, il paraitrait que les Damaras
eux-memes viennent jusqu’a Mossamedes car ils vont, dit-il,
jusqu’a Mbaca, pays des Portugais. Or, ce nom n’est autre
que le nom indigene de Mossamedes (21).
En terminant, quelques mots seulement sur cette ville,
peu connue en Europe.
Mossamedes est une colonie recente: elle ne date que de
1840 (22), e c’est seulement depuis seize ans qu’elle a com
mence a prendre les developpements qui en font aujourd’hui
une des principals et certainement la plus jolie et la plus agreable de toutes de la cote occidentale d’Afrique (23).
Mossamedes est comme un oasis au milieu du desert.
Depuis Benguela jusqu’au dessous du fleuve Orange, les eaux
de l’Ocean ne baignent qu’un rivage sterile et inhabite. L ’oeil
attriste ne rencontre pas la moindre trace de vegetation sur
ces cotes dessechees et qui ne refoivent jamais ou du moins
bien rarement le bienfait des eaux pluviales. II se passe quel(20) Le BGCSSp. (p. 263) ecrit Oracu-pos et Ovanpos, os Ovambos ou Ambos.
( 21) Dans Les Missions Catholiques (p. 32) Duparquet graphe
Mabacca. N ous doutons fort que ce soit le nom indigene de Mo^amedes.
(22) C f. notre note ( 1).
(23) Cette opinion peut etre partagee encore aujourd’hui, correspondant vraiment a la reahte des faits.
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quefois deux a trois ans sans qu’il y tombe une seule goutte
de pluie. Mais quand il pleut, la terre se couvre comme par
enchantement d’un excellent gazon, et aussitot les tribus nomades des Mucubais (24) amenent leurs troupeaux jusqu’a
la mer. Cependant, avec un ciel aussi peu propice, le sol de
Mossamedes est couvert des plus riches productions vegetales.
La canne a sucre, le coton, le mars, le froment, les patates
douces et tous les legumes d’Europe y croissent avec une
admirable vigueur (25).
Mossamedes doit cette fertilite exceptionelle a deux causes.
La premiere consists dans les inondations des fleuves Bero
et Giraul, qui prennent leur source dans les montagnes de la
Chela. Dans la saison seche, ces fleuves arrosent seulement
les terres voisines de la Chela, puis sont ensuite dans la partie
inferieure de leurs cours absorbees par les sables brulants du
desert et ne peuvent arriver jusqu’a la mer. Mais quand regne
la saison pluvieuse dans la region des montagnes, alors ces
fleuves se gonflent d’une maniere extraordinaire et viennent
deverser dans la mer un volume d’eau tres considerable. Ces
eaux disparaissent ensuite et laissent, comme le N il en Egipte,
le sol impregne d’humidite et d’un limon fertile. C ’est alors
que les alentours de Mossamedes se couvrent de plus riches
produits; sur une espace de plusieurs lieues, toute la plaine
n’est qu’un vaste jardin. Quand les inondations n’ont pas lieu,
la culture devient plus difficile; mais alors l’art vient en aide
a la nature.
Le sol de Mossamedes a en outre cela de particulier,
qu’a quelques pieds seulement de profondeur on trouve une
vaste et inepuisable nappe d’eau sous toute la surface du ter(24) En BG CSSp. (p. 263) est graphe Mucubaens.
( 25) E t Duparquet pouvait parler encore de 1’olivier, des poiriers,
des pommiers. C ’est vraiment prodigieux de voir comme l ’Europe
et l’Afrique sont ici antiracistes, meme du point de vue botanique.

ritoire; et a l’aide de machines mues par les esclaves ou par
les animaux, les colons en font jaillir de veritables ruisseaux,
qui coulent d’une maniere permanence et arrosent routes les
cultures.
C ’est a ces deux causes que Mossamedes doit toute sa
richesse agricole. Maintenant si l’on considere que son climat
rappelle l’Europe sous le rapport de la salu'brite, que la tem
perature y est toujours fraiche et agreable, que son 'port est
un des plus beaux de la cote, que les baies sont remplies d’une
si grande quantite de poissons que 1’huile en est employee
a delayer la chaux dont on couvre les terrasses, qu’en outre
les pays de l’interieur lui fournissent le betail en abondance,
on se irendra compte du developpement si rapide de cette
colonie.
Aujourd’hui Mossamedes est une ville de 5.000 habi
tants. Les rues sont larges, regulieres et parfaitement alignees.
Les maisons, ornees de vases et de statues, sont construites
avec un tel luxe d’architecture, que plusieurs ressemblent a
de petits palais. La population es't riche et laborieuse, et elle
aime a offrir aux etrangers l’hospitalite la plus aimable et la
plus genereuse. Quand un navire fran^ais vient dans son port,
c’est une suite inon interrompue de festins et de bals pendant
tout le sejour des officiers. C ’est aujourd’hui le point le plus
civilise de toute la cote (26). Puisse-t-elle etre destinee a repandre un jour sur routes ces contreds avec les lumieres de la
civilisation, celles bien plus precieuses encore de notre Sainte
Religion.
II est facile de voir par tout ce qui precede, mon Tres
Reverend Pere, que Mossamedes eSt le veritable point par
lequel nous devons ce semble, entreprendre nos Missions du
(26)
Encore a souligner cette simpathie des gens de Mogamedes
envers les frangais et sous la plume du P. Duparquet. Ces sentiments
n’ont jamais change...
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Sud. Mossamedes est un endroit d’une salubrite exceptionnelle, possedant des communications regulieres avec l’Europe,
des ressources alimentaires en grande abondance et nous donnant un acces facile dans l’interieur de l’Afrique, jusqu’aux
populations les plus nombreuses et les plus interessantes de
la Mission, population residant dans des contrees aussi salubres
que 1’Europe et paraissant offrir aux Missionnaires des esperances fondees.
Mossamedes preSente un autre avantage que Ton doit
prendre en consideration. Cette ville, avec les bateaux a vapeur,
n’est qu’a quelques journees seulement du Congo, pays generalement assez malsain, ou la sante des Missionnaires se trouvera, on peut le craindre, que trop promptement alteree. Au
lieu d’aller a grands frais se retablir en Europe, ils viendront
ici. En outre, un Seminaire serait tres bien, ce semble, place
dans cette ville et pourrait servir pout toute la Mission (27) . / /
Ce sont routes ces raisons qui me feraient incliner pour jeter
les fondements de la nouvelle Mission a Mossamedes; on
pourra ensuite s’etablir de 1’autre cote du desert, soit dans la
Chela, soit a Huila ou a Humpata et al'ler de la, si Dieu donne
les ressources suffisantes en personnel, jusq au bassin du lac
Ngami et aux Ovampos.
Vous le voyez, mon Tres 'Reverend Pere, on peut dire
aujourd’hui de cette oeuvre oe que St. Paul disait autre
fois d’une autre mission, «apertum est ostium». La porte est
ouverte. II n’y a plus a faire autre chose qu’attendre avec pati
ence le moment ou il sera possible d’envoyer de nouveaux
ouvriers avec les ressouces necessaires pour commencer cette
grande Oeuvre.
C ’est a vous, mon Tres Reverend Pere, a en juger et
(27)
Le Pere Jose M aria Antunes a propose le changement du
Seminaire diocesain de Huila a Mo^amedes en 1897, mais 1idee
n'a pas ete acceptee par l’Autorite ecclesiastique.
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decider. Veuillez, en attendant, je vous
cette pauvre Mission aux prieres de nos
et surtout a N . D. des Victoires, car
Marie qui a inspire cette oeuvre, c’est
croitre et grandir. O f us tuum hoc, o

en prie, recommander
maisons de probation,
c’est le St. Coeur de
lui encore qui la fera
Maria, vivifica illud.

s) Ch. Dufarquet

BG CSSp.— 1867-1869 (VI), p. 250 -26 6.— Les M is
sions Catholiques, Lyon, 1868, p. 14-16, 23-24 et 31-32,
avec quelques modifications dans le texte.
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LETTRE DU CHARGE D’AFFAIRES A LISBONNE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
(4-II- i 867)
SOMMAIRE — L ’affaire de la cure du Fere Duparquet a la Chambre
des Deputes. — Bonnes relations du Fere Charles Du-

parquet avec les autorites portugaises.

Lisbonne le 4 Fevrier 1867
Monsieur le Marquis

Mardi dernier Mr. Lobo d’Avila, membre de 1’opposi
tion, a interpelle le Ministere sur ce fait qu’un pretre fran^ais
avait ete nomme a une cure par l’eveque d’Angola sans l’assentiment du Governement. 11 s’agissait de Mr. Duparquet,
missionnaire du St. Esprit, qui a passe a Lisbonne au mois
de Septembre, Mr. le Ministre de la Marine a repondu qu’il
aviscrait a ce que ces faits ne se renouvellassent pas. Mr. le
V .te de Praia Grande, que j’ai vu depuis, m’a explique du
reste qu’il n’y avait la rien de personnel contre Mr. Duparquet
et qu’on reprochait seulement a l’eveque de n’avoir pas accom
pli la formalite de la presentation au Gouvernement. Je sais
d’ailleurs que Mr. Duparquet, dans les lettres qu’il adressait
recemment encore a Lis'bonne, se louait beaucoup de ses raports
avec les autorites.
s) E . de Vorges

vol.
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A M A E (Paris) — Correspondence Politique (Portugal),
2 0 1 , fls. 2 2 4 V . - 2 2 5 .

RAPPORT DE LA PROCURE DE LA COURONNE
SUR LA PAROISSE DE CAPANGOMBE
(9-II-1867)
SOMMAIRE — Le conseiller adjoint du Procureur General de la

Couronne, donne les raisons juridiques et politiques
selon lesquelles le Pere Duparquet ne pouvait pas
etre nomme cure de Capangombe.

Sen1hor
Do oficio do Governador Geral de Angola de 29 de Novembro ultimo, incluindo por cbpia o do Governador do Bis
pado em data de 24, e do oficio do Bispo, de 28 de Janeiro
fin do, resulta o seguinte:
i.° que o Padre Frances Duparquet se apresentara no
mes de Outubro em Lis'boa ao Reverendo Prelado da Diocese
de Angola e Congo, ped'indo-lhe o admitisse a paroquiar em
qualquer ponto da mesma;
2.0 que ele em data de 15 desse mes o nomeou Pdroco
encomendado de Capangombe, colonia ao Sul da Provmcia
a alguns dias de distancia de Mo^amedes, com a expressa condi^ao de assinar termo de obedincia ao Governo de Vossa
Majestade, e ao Prelado Diocesano, porque apesar do povo
daquela colonia oferecer 20o|ooo reis fortes para ter Paroco,
ele Bispo ate entao o nao achara;
3.0 que esse padre seguiu de Lisboa no vapor D. Pedro,
e chegando a Luanda em Novembro, apresentou-se ao Gover
nador do Bispado, perante o qual assinou o termo de obedincia,
e depois ao Governador Geral, partindo no mesmo vapor para
Mo^amedes;
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4-° que o Governador Geral mao tendo recebido aviso
algum do Governo de Vossa Majestade a tal respeito, nao fez
abono algum ao Padre, comunicou o ocorrido ao mesmo Go
verno, e pergunta o que deve fazer em casos identicos, os
quais (diz ele) nao sera para admirar que se sucedam;
5.0 que tudo isto teve lugar a insciencia do Governo,
porque nem o Padre solicitou dele coisa alguma em Lisboa,
nem se lhe apresentou, nao pediu passagem, nem recomendacoes, nem fimalmente o Bispo participou ao Governo a nomea^ao, de que so houve conbecimento pelo oficio ja referido
do Governador Geral, e pelo que o mesmo Bispo dirigiu a
Secretaria, em resposta aquele em que se Ibe pediram esclarecimentos.
Em presen5a do exposto suscitam-se as seguintes questoes:
i.° podia o Bispo nomear um Paroco encomendado sem
apresenta^ao do Governo?
2.0 no caso afirmativo, podia ou devia £aze-lo sem 0 cornunicar ao governo?
3.0 podia ainda nesse caso nomear para essas {undoes um
estrangeiro?

Quanto ao i.° e 2.0 pontos.
Nao ha duvida que a nomea^ao dos Pdrocos encomendados pertence exclusivamente ao Prelado da respectiva Diocese,
e nao depende de nomea^ao ou apresenta^ao do Governo, como,
de acordo com o parecer do Conselheiro Procurador Geral da
Coroa, de 2 1 de Junho de 1848, foi declarado por Vossa
Majestade em Portaria de 5 de Julho de 1850, com rela^ao a
duvida a tal respeito suscitada na Provtncia de Cabo Verde,
entre o Governador Geral e o respectivo Bispo.
£ certo, porem, que o Prelado, embora tivesse a faculdade
de livremente nomear o encomendado, devia ir de acordo com
o Governo, ou ao menos comunicar-lhe a nomea^ao, como
exige a Portaria do Ministerio da Justifa, de 15 de Dezembro
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de 1862, pela razao muito simples de que o Paroco, embora
encomendado, alem de funcionario eelesiastico, e tambem
funcionario civil, como adiante mais detidamente noto, cumprindo por isso que na nomea^ao haja o acordo do poder tem
poral com a Igreja.
Quanto ao 3.0 ponto.
O Bispo nao podia, no meu entender, nomear um estrangeiro, pelas razoes que passo a expor.
Por direito e antigo costume do Reino sao os estrangeiros
excluidos de beneficios eclesiasticos, para o que bastara indicar
a Ordena^ao, Livro 2.0, Tit. 13 , § i.° e o Alvara de 18 de
Fevereiro de 1 5 1 2 , as Cartas Regias de 27 de Dezembro de
1603, 13 de Julho de 1616, 1 1 de Setembro de 1618, e
29 de Setembro de 1623, as Resolu^oes de 30 de Maio de
1643 e 8 de Agosto de 1668, e o Capitulo 2.0 do Estado
Eelesiastico nas Cortes de Lisboa de 28 de Janeiro de 1641,
e ReSposta dada por El-Rei o Senbor Dom Joao 4.0 em 12 de
Setembro de 1642, etc.; omitindo os muitos escritores que
sustentam ser isto o antigo escilo do Reino, entre os quais, dos
antigos, Phebo na Decis. 67 n.os 1 1 e 12, o autor do Repertorio das Ordena^oes na pa'lavra estrangeiro, e Osorio Praxis de
-patronatu regio} p. 65 e seguintes. e dos modernos Borges Carneiro no seu Direito Civil, Liv. i.°, Tit. 2.0, § 23 e o
Ber
nardino Carneiro nos seus Elementos de Direito Ecclesiastico
Portuguez, § 134.
Nem se diga ser isto inaplicavel as encomendagoes, e so
aplicavel nos beneficios colados, porque os parocos, embora
encomendados, sao (alem de empregados eclesiasticos) funcionarios civis, e os estrangeiros sao por direito do Reino
excluidos dos oftcios e fun goes publicas do pais.
Que os Parocos, sejam colados ou encomendados, sao
funconarios civis e evidente, atendendo.
i.° a que sao vogais e presidentes natos das Juntas de
Paroquia (Codigo Administrative, art.0 291).
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2.0 a que assistem as operates do recenseamento, sorteio
e formapao das listas dos mancebos para o recrutamento.
(Carta de Lei de 27 de Julho de 1855, art.08 18, 29 e 4 1 ) .
3.0 a que assistem a revisao do recenseamento dos eleitores e [sao] ilegiveis para todos os cargos paroquiais, municipais
e politicos, e ao acto de cada uma dessas eleifoes. (Decreto de
30 de Setembro de 1852, art.0 26, § 4.0, Codigo Adminis
trative art.08 55 e 372, e Decreto de 12 de Agosto de 1847,
art.0 5 1.
4.0 a que sao encarregados do registo civil, cujos livros lhe
sao fornecidos pela Junta de Paroquia. (Decretos de 19 de
Agosto de 1859 e de 2 de Abril de 1862, etc.).
5.0 a que o exercer ou participar no exercicio de fun^oes
publicas oivis de qualquer natureza (como participam os parocos) e caracteristica de empregado ou funciondrio publico,
em termos do Art.0 327 do Codigo Penal e mais Legisla^ao.
6.° a que os empregados eclesiasticos sao expressamente
considerados funcionarios publicos pela nossa Legisla^ao, bastando apontar o Art.0 7, §§ 2.0, 3.0 e 4.0 do Decreto de 5 de
Agosto de 1833, e o Codigo Penal, Art.0 19, n.° 9.
7.0 a que e esta finalmente a jutisprudencia assentada
no Reino, judicial e administrativamente, apesar da opiniao em
contrario que eu mesmo ja segui e vi condenar.
Que os estrangeiros sao excluidos dos empregos e fun foes
publicas e tambem direito e costume do Reino, atestado por
Phebo, Decis, 67 n.08 1 1 e 12 , e pelo autor do Reportorio e
das Ordena^oes nas palavras Castelhano e Estrangeiro, e por
Barges Carneiro no lugar citado, e reconhecido na Ordenafao,
Liv. i.°, Tit. 8 1, no Alvara de 15 de Julho de 16 71 e mais
Legisla^ao, por isso mesmo que o direito de exercer empregos
em funjoes publicas e um direito politico, e os estrangeiros
nao gozam em Portugal de direitos politicos, que sao reservados unicamente aos nadonais.
Resolvidas estas questoes de direito cumpre notar as outras
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circunstancias que devem despertar a aten^ao do Governo; e
tais sao:
i.° o ter o Padre em questao deixado de se apresentar
ao Governo em Lisboa, muito mars tendo-lhe o Bispo imposto
a condi^ao de prestar obediencia ao mesmo Governo, o que
era mais natural fazer-se em Lisboa, do que em Angola.
2.0 o ter o mesmo Padre seguido viagem sem pedir passagem ao Estado.
3.0 o fazer parte, segundo me consta, da mesma Congregagao Francesa, que mandou os outros Padres para o Congo,
sendo assim visivel o fim da mesma Congrega^ao de invadir
a Provincia pelo Norte e pelo Sul, e provavel por conseguinte
a repetifao de semel'hantes, como preve o Governador no seu
oficio, e como eu ja ha muito previ e declarei no Parlamento.
Resumindo parece-me.
i.° que conquanto a nomea^ao dos encomendados pertenja ao Prelado, deve este proceder de acordo com o poder
civil, participando-lhe a nomea^ao.
2.0 que em todo o caso nunca a nomea^ao pode recair
em Padre estrangeiro.
3.0 que por isso deve o Rev.d0 Bispo revogar a nomea^ao
feita, e nomear Padre portugues, de que nao ha falta, e ate
na Secretaria ha requerimento de um, que e professor de instrufao primaria, pedindo ser nomeado Paroco Missionario para
a Diocese de Angola e Congo.
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e do Ultra
mar, em 9 de Fev^ereiro de 1867.
O Conselheiro Ajudante do Procurador Geral da Coroa
( Signature illisible)

A H U — Angola , Carton 36 (1866). — Original.
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MEMORIAL DU PROCUREUR DE LA COURONNE
SUR LA JURIDICTION DU PERE DUPARQUET
(23-II-1867)

SOMMAIRE — Raisons juridiques qui etaient des obstacles a la jun-

diction du Pere Duparquet a Capangombe.

Senhor
Em execu^ao da Portaria expedida em data de 18 do corrente mes de Fevereiro, para informar com o meu parecer
acerca da nomea^ao para Paroco encomendado da Colonia
de Capangombe feita [pelo] R.d0 Bispo de Angola, tenfio
a honra de informar o seguinte:
O Prelado de Angola, ou qualquer outro Prelado do Reino
nao pode nomear estrangeiro algum para exercer as fun^oes de
Paroco na falta do proprio, pelas razoes expendidas 'pelo Conselheiro Ajudante do Procurador Geral da Coroa na sua consulta de 9 do corrente, com o qual inteiramente me conformo
neste ponto. Mas se nao podia nomear um estrangeiro para
exercer as fun^oes de paroco em qualquer parte dos dominios
portugueses, bem podia autorizar e dar licen^a a um sacerdote
qualquer, fosse ou nao estrangeiro, para exercer o poder que
lhe con'fere a Ordem, que e de institui^ao divina, em toda a
parte da sua diocese onde nao bouvesse Paroco proprio. Digo,
onde nao houvesse Paroco proprio, porque onde o houvesse,
ninguem senao este, podia delegar a sua jurisdi^ao paroquial.
A igreja catolica, por isso mesmo que e universal, nao
reconhece nacionalidades, porque ela mesma e, para assim
dizer, uma Na^ao, composta de todos os Catolicos do Mundo.
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Ora um presbitero pode tudo o que pode um Paroco; porque
um Paroco nao e mais que um presbitero, nao tem mais
ordens do que ele. O presbitero pode administrar o sacramento
do baptismo, da penitencia, da eucaristia, pode pregar o evangelbo a toda a criatura, doutrinar toda a gente nos misterios
da religiao e nos preceitos da sua moral, e finalmente praticar
todos os actos que se compreendem no poder ordinario dos presbiteros, salvo a restrifao imposta pelos canones ao exercicio
das suas ordens, que e a necessidade de autoriza^ao e licen^a
para as exercer, do proprio paroco, nos limites da su'a
paroquia, e do Ordinario nos limites da sua Diocese, muito
principalmente onde nao houver parocos proprios. Segundo
estes principios (que sao rudimentares e que se acham ai em
qualquer livro classico de Direito Canonico, que se abra a
esmo) o Bispo de Angola podia dar autoridade canonica
ao presbitero Duparquet para exercer as suas ordens na Colonia de Capangombe, ou em qualquer outra parte onde nao
houvesse paroco proprio, suposto nao pudesse dar carta de
Encomenda^ao.
Ja se ve portanto que o meu parecer e opiniao deve ser
a que dimana, como consequencia necessaria, destes principios,
e vem a ser — que se diga ao Governador Geral de Angola
que nao reconhe^a o Padre Duparquet como Paroco da Colonia de Capangombe, nem lhe preste, como tal, cbngru'a ou
subsidio pecuniario, se algum for de costume prestar-se-lhe;
e que se diga ao Bispo de Angola que retire a carta de Encomenda^ao que conferiu ao mesmo Padre, substituindo esse
diploma por outro que o autorize simplesmente para fazer uso
das suas ordens, sc o mesmo Bispo quiser e o julgar conveniente.
Deste modo ficam salvas as prerrogativas da Coroa; salvos
os direitos do Episcopado e da Igreja; e satisfeitas as necessidades espirituais dos fieis catolicos, porque em estes tendo
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quern lhes administre o pasto espiritual, pouco se lhes deve
importar o titulo e o modo por que o recebem.
Enquanto a congrua ja disse que lhe nao pode ser fornecida pelo Estado, porque o Estado nao pode empregar um
estrangeiro; mas ninguem pode impedir que os Catblicos
daquelas paragens (como se diz que o querem fazer) se colectem a si mesmos para sustentar o Medico da alma, como se
poderiam colectar para sustentar o Medico do corpo.
Este e o meu parecer.
Procuradoria Geral da Coroa, 23 de Fevereiro de 1867.
O Procurador Geral da Coroa
s) Sebastiao de Almeida e Brito
Arret marginal: Conforme

26-2-67
V. da P. G. \Visconde da Praia Grande]

A H U — Angola , 1867, Carton 36.
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LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU MINISTRE D’OUTREMER
(18-III-1867)
SOM MAIRE— Communique avoir donne des ordres en vertu desquels

le Pere Duparquet serait revoque de Capangombe.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Cumpre-me participar a V. Ex.a que pelo primeiro vapor
que partir para Africa sera cumprida a Portaria de 2 do cor
relate, serido expedidas as Ordens necessarias para ser retirada
ao Presbitero Duparquet a nomeajao de [Paroco] encomendado na Colonia de Capangombe.
Devendo, porem, prover de rem'edio as necessidades espirituais dos povos confiados a minha solicitude, e em conformidade com as pias inten^oes do Governo de Sua Majestade,
exaradas na mesma Portaria, sera concedida ao referido Pres
bitero Duparquet a faculdade de continuar a exercer as suas
Ordens, e de administrar os Sacramentos na Colonia de Ca
pangombe, ou em qualquer ponto do distrito de Mo^amedes,
onde nao houver paroco.
Deus guarde a V. Ex.a
Lisboa, 18 de Mar^o de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Visoonde da Praia Grande,
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar
Jose, Bispo de Angola

A H U — Angola, 1867, Carton 3 7 . — Autographe.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE BENGUELA
AU SECRETAIRE GENERAL D’ANGOLA
(27-III-1867)
SO M M AIR E — Griefs contre le pretre franpais Joseph

Violin dans

l exercice de son ministere sacerdotal.

Govemo de Benguela
secfao civil
numero oitenta e sete
Reservado

Ilustrissinio Senhor
Em aditamento ao meu oficio numero setenta e sete, de
quatorze do corrente, em que comuniquei a vossa senhoria o
procedimento do padre Jose Violin, paroco encomendado deste
distrito, por oca'siao do enterro do europeu Antonio Joaquim
Rodrigues Junior, e bem assim o descontentamento de grande
parte da popula^ao para 00m ele, cumpre-me agora comunicar
a vossa senhoria mais, que tenho series receios de que este padre
seja motivo de graves consequencias, se continuar a persistir
aqui, por quanto ele tern despertado o odio de rapa entre os
europeus e os filhos do pais, nao convivendo senao com estes,
falando sempre em desabono daqueles.
Corista-me mais que ele nos seus passeios que da todos
os dias, acompanhado sempre duma nuvem de rapazes da
escoila, se dirige para os lados das cubatas dos pretos, e para
longe das vistas das autoridades, e dos europeus, prega aqueles
ideias su'bversivas, fazendo ver aos livres e aos escravos que, se

fossem dirigidos pelo governo de Napoleao, melhorariam a sua
corte.
Consta-me mais que os europeus estao fazendo uma representa^ao, pedindo a substitui^ao do padre, e que os filhos
da terra, que mais odeiam os europeus trabalham em sentido
contrario, instigados pelo mesmo padre (1). Este homem na
maior parte dos seus actos obra sem criterio algum, e ainda
ontem, constando-lhe que um euro'peu estava doente dirigiu-se
a casa dele, rodeado de rapazes da escola, querendo-o confessar
a for^a; e como o doente lhe respondeu que o seu estado ainda
nao era perigoso, para ja precisar dos sacramentos, come^ou
a vociferar, dizendo-lhe que ia para o inferno, e foi tal o baruIho que o europeu viu-se obrigado a po-lo fora da casa juntamente com os tais rapazes.
Pela minha parte asseguro a vossa senhoria que tenho
tornado todas as providencias para que logo que ele pregue
doutrinas subversivas, ou que promova algum conflito entre
os moradores, e que se possa provar, o fa^o processar; e se me
convericer de que ele abusa da sua posi:ao de padre, encomodando a autoridade e os povos, fa^o-o seguir imediatamente
para essa cidade, porque eu julgo que a ordem publica esta
acima de tudo, e eu como autoridade nao posso nem devo
deixar impune quern a perturbar. De tudo espero que vossa
senhoria se dignara dar conhecimento a sua excelencia o senhor
governador geral.
Deus guarde a vossa senhoria
Benguela, vinte e sete de Marjo de mil oitooentos e sessenta e sete.
(x) Dans AHU se trouve la ((representa^ao)) des europeens signee
par de nombreux individus. Mais comme ces documents sont generalement «orchestres» et celui-ci en a toutes les apparences, nous nous
en passons.
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Ilustrissimo senhor secretario do governo geral da provfncia de Angola.
s) Joao Antonio das Neves Ferreira

GoVernador de Benguela
Esta conforme
Secretaria do governo geral em Luanda, 22 de Maio de
1867.
Eduardo A . de Sa Nogueira P. de Balsemao

S. G.
A H U — Angola, 1867, Carton 37.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU VICAIRE GENERAL D’ANGOLA
(23-III- i 867)

SOMMAIRE — Vu

les interpellations faites a la Chambre des
Deputes a Lisbonne, le Pere Duparquet demande
sa demission de cure de Capangombe, desirant rester
a Mofamedes comme personne privee.

Mossamedes 23 Mars 1867
Monsieur le Grand Vicaire
Dans une lettre que vous avez du recevoir par le dernier
packet, je vous exposais les raisons qui avaient motive mon
retour a Mossamedes et l’intention ou j’etais de retourner sous
peu a Capangombe pour y pourvoir au bien spirituel de cette
population.
Losque que vous ecrivais ainsi, j’ignorais encore les inter
pellations qui ont eu lieu en Portugal au sujet des pouvoirs que
Monseigneur l’Eveque d’Angola a bien voulu me donner, et
de plus les demarches faites dans le meme sens par Monsieur
le Gouverneur de Mossamedes, tant aupres de S. E. Monsieur
de Gouverneur General qu’aupres du ministere a Lisbonne.
J ’ai ete vivement afflige des contrarietes qui ont du en
resulter pour Monseigneur l’Eveque, et je n’eusse jamais
accepte ces pouvoirs si j’avais prevu qu’ils puissent exciter tant
de susceptibilite et arriver a un pareil resultat.
Mais les choses etant ainsi, que crois que dans l’interet
du plus grand bien et pour eviter toute espece de conflit ulterieur, il me convient de donner immediatement ma demmis-

sion des fonctions qui m’ont dte confiees. Je vous prie done,
Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien me permettre de
vous rendre ces pouvoirs que m’avait donnes l’autorite ecclesiastique du diocese, tant relativament a Gapangombe qu’a
tout autre endroit du district.
Par cette mesure qui me rend a la vie privee et me replace
dans la meme condition que tous les etrangers residant ici,
j’espere mettre fin a toutes ces malheureuses difficultes qui
ont surgi a mon ins^u. Mon intention est toutefois de rester
comme simple particulier a Mossamedes, ou j’attendrai avec
patience le moment ou la Divine Providence me fournira les
moyens de travailler de nouveau a quelqu’oeuvre qui puisse
concourir au bien de la religion.
En finissant, Monsieur le Gouverneur, il me reste a vous
remercier de toutes les bontes que vous avez eues a mon
egard, et si des circonstances independantes de votre volonte
ne m’ont pas permis d’en recueillir tous les effets, ma recon
naissance n’en restera pas pour cela moins vive et moins
durable.
C ’est dans ces sentiments de gratitude et de profonde
veneration que j’ai l’honneur d’etre en N . S., Monsieur le
Gouverneur,
De Votre Excellence,
Le tres humble et tres obeissant serviteur
Ch. Duparquet

pretre
A M L — Copie du Pere Duparquet.
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LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’EVECHE D’ANGOLA
AU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT
(30-III-1867)

SOMMAIRE — Communique avoir deja ordonne au Pere Duparquet

de s en alter a Capangombe en quinze jours, sous peine
de le faire venir a Luanda.

Remeto a V. S.a a confidencial que me enviou de ordem
de S. Ex.a o Governador Geral, e lhe pefo o favor de dizer ao
mesmo Ex.mo Senhor que ja dei as providencias a este respeito,
ord'enando ao padre frances Duparquet que recolha a Capan
gombe dentro de quinze dias, alias que o farei vir para
Luanda. / /
Que quanto ao oratorio que ele me pede licenfa para ter
em sua casa, que nao posso nem devo constentir nisso, por isso
mesmo que nao vejo que ihaja necessidade, tendo a Igreja
em que ele e todos os Edesiasticos devem celdbrar os ofreios
divinos. j j
Deus guarde a V. S.a
Pa^o, 30 de Mar^o de 1867.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao e Governador do Bispado
A A L — Correspondencia Expedida, 1867, fls. 22-22 v.
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LETTRE DU VICAIRE GENERAL D’ANGOLA
AU PERE CHARLES DUPARQUET
(13-IV-1867)
SOMMAIRE — Le Vicaire General communique au Pere Duparquet

q u il ne pourrait pas tester plus longtemps a Mopamedes, sa paroisse etant a Capangombe. — Defense
d'avoir un oratoire prive dans sa demeure.

Monsieur
J ’ai re$ue votre lettre, et je vois 'avec regret que vous etes a
Mossamedes, quoique vous y soyez a cause des pluies. J ’ai a
vous repondre que vous ne pouvez pas demeurer plus longtemps a Mossamedes, parce que voUs savez tres bien que votre
paroisse etant a Capangombe, c’est la que doit etre aussi votre
sejour. Alors je dois vous dire, que vous devez monter a
Capangombe dans quinze jours, n’y montant pas je vous dirai
de venir a Luanda. / /
Quant a l’Oratoire que vous voulez avoir dans votre de
meure, avec beaucoup de regret je ne peux ni ne dois y consentir, parce que je n’y vois pas besom, et vous avez 1 Eglise,
ou vous et tous les pretres doivent celebrer la Sainte Messe. / /
Daignez agree.- Monsieur 1’assurance de mon affection.
P. E. 13 Avril 1867.
A Monsieur Charles Duparquet
Cure a Capangombe.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Doyen, G. Vicaire
A M L — Autographe.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU GOUVERNEUR DE L’EVECHE D’ANGOLA
(19-IV-1867)

SOMMAIRE — Le Pere Duparquet va s’empresser d’obeir a l’ordre

du Gouverneur de I’Lveche pour quitter M o fame des.

Mossamedes 19 Avril 1867
Monsieur le Gouverneur,
Je viens de recevoir a l’instant meme la lettre par laquelle
vous m’ordonnez de me rendre a Capangombe. II me parait
probable par les instructions qu’elle renferme, que vous n’avez
pas refu une seconde lettre que j’ai eu Thonneur dte vous
adresser il y a deja quelque temps et dans laquelle, a raison
des difficultes qu’a excitees en Portugal ma nomination a la
cure de Capangombe, je vous priais d’accepter ma demission
pour rentrer dans la vie privee. Dans les circonstances precaires ou je me trouve en effet, expose a voir ma nomination
annulee, je ne puis songer a creer un etablissement dispendieux
dans une localite que je puis etre oblige de quitter d’un mo
ment a l’autre.
Cependant je vais m’empresser d’obeir a l’ordre que vous
me donnez et ma premiere action en le recevant a ete d’aller
trouver Mr. le Gouverneur de Mossamedes pour lui dire que
j’etais pret a partir pour l’interieur. II s’occupe de me trouver
des carregadores et d’ici quelques jours je dois etre a mon
poste, selon votre desir. Je ne me dissimule pas cependant
tout ce que ma 'position va avoir de penible; je vais arriver

dans un lieu ou je ne trouverai ni maison, ni ressources d’aucun genre; ec il me faudra demander aux colons une hospitalite
que parfois pourra etre genante et pour eux et pour moi, mais
ce sont la des sacrifices que j’accomplirai avec plaisir, s ils
peuvent etre aupres de vous une preuve de ma bonne volonte
et du desir sincere que j’ai de procurer le bien.
Je suis porte a voir dans toute cette affaire une epreuve
a laquelle le Bon Dieu veut me soummettre. Puisse-t-elle
tourner a sa gloire et au salut des ames!
C ’est dans cet espoir que je vous prie d’agreer les sen
timents de veneration profonde avec lesquels j’ai 1’honneur
d’etre
Monsieur le Gouverneur
De votre Excellence
le tres humble et tres obeissant serviteur
Ch. Duparquet

pretre.
A M L — Document original.
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LETTRE DU SECRETAIRE NUNES DA M ATA
AU P£RE CHARLES DUPARQUET
(26-IV-1867)
SOMMAIRE — Communique

le depart da bateau «Laura» pour
Luanday avec place reservee pour le Pere Duparquet.

Serie de 1867
Governo de Mo^amedes
Reparti^ao Civil
N.° 250

Il.mo Rev mo Sr.
S. S.a o Governador do Distrito encarrega-me de prevenir
a V. Rev.ma que o patacho «Laura» segue viagem para Luanda
no dia 6 de Maio proximo futuro e que o mestre do dito
patacho tem ordem de preparar o lugar de V. Rev.”1*, o qual
lhe e oferecido gratuitamente.
Quanto ao sustento necessario para a viagem V . Rev.11111
provera a ele como lhe convier.
Deus guarde a V . Rev.1114
Secretaria do Governo de Mo^amedes, 26 de Abril de
1867.
Il.mo Rev.mo P.e Aobert (sic) Duparquet
s) Sebastiao Nunes da Mata

Cap.m Secret.0 do Gov.0
A M L — Original.

LETTRE DE LA MUNICIPALITY DE MO^AMEDES
AU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
(4- V - i 867)

SOMMAIRE — Requete du n terrain a Mogamedes -par le Pere Duparquet pour y construire un college. — Demande

l’ opinion du Gouverneur General sur I’affaire.

Serie de 1867
Camara Municipal de Mc>9amedes
N.° n

Il.mo e Ex.mo Sr.
Requereu a esta Camara o aforamento de um terreno na
Vila, com trezentos metros de frente, o Missionario Frances
Charles Victor Aubert Duparquet: ora ja por este ser estrangeiro, ja porque o piano da Vila e de serem os quarteiroes de
cem metros de frente, a Camara despachou que ia consultar
a tal respeito o Ex.mo Conselho de Distrito, e pedir autoriza9S0 para tal aforamento.
Como fosse presente este despacho ao dito Missionario,
disse que o terreno que pedia era para edificar um colegio de
educafao, ja para instru^ao primaria, ja artistica e agricola,
e que longe de querer alterar os arruamentos da Vila, desejava
que a concessao fosse um pouco afastada dela, em o areal que
havia entre a Vila e o Cemiterio publico.
Que o colegio era portugues, e que se sugeitava as leis
portuguesas, e ate a s'er inspeccionado pelo Governo quando
assim o quisesse.

A Camara tem um extenso areal entre a Vila e o Cemiterio, e pode aforar distante da Vila mais de mil metros; entretanto consulta o Ex.mo Conselho, que determinara o que julgar
mais conveniente.
Deus guarde a V . Ex.a
Camara Municipal de Mo^amedes, q de Maio de 1867.
Il.mo e Ex.mo Governador Geral
da Provincia de Angola e suas Dependencias.
s j Bernardino Freire Figueiredo Abrew e Castro

Presidente.
[E n marge ]:

11

Conselho 23-5-67.

Adiado — por resolu^ao do Conselho de Govemo em sessao de
de Junho de 1867.

NOTA — La reponse du Conseil du District n’a pas ete enrigistree. Le P. Duparquet ayant decide partir pour Lisbonne, la question
cst morte de soi.
'/

A H A — Document original
A C M — C orrespondent Expedida, 1 86q-1868.

LETTRE DU GOUVERNEUR DE L’fiVECHfi
AU P£RE CHARLES DUPARQUET
(8-V-1867)
SOMMAIRE — La cure de la paroisse de Capangombe lui a ete enle-

vee, parce quelle rietait pas canoniquement erigee.

Il.mo e R.mo P.
Tenho a participar-lhe que o Ex.mo Prelado desta Diocese,
em seu oficio de 1 de Abril, ha por bem retirar a V .a S.a a
nomeagao de paroco encomendado na colonia de Capangombe,
pelo motivo de nao estar ainda legalmente criada paroquia na
dita colonia — subsistindo, porem, a licen^a para V .a S.a exercer suas ordens e mais faculdades que lhe concedia por seu
despacho de 15 de Outubro de 1866.
O que participo a V .a S.a para sua inteligencia, na certeza
de que pode administrar os Sacramentos, tanto na colonia de
Capangombe como em qualquer ponto do distrito de Mo^amedes aonde nao houver paroco.
Deus guarde a V .a S.a
Pafo, 8 de Maio de 1867.
II.m R.mo P. Carlos Victor Aubert-Duparquet.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao, Governador do Bispado
AGCSSp. — Boite 471.
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LETTRE DU GOUVERNEUR GENERAL
AU MINISTRE D’OUTREMER
(22-V-1867)
SOMMAIRE — Le Pere Duparquet laisse Luanda pour Lisbonne . —

Suspicions politiques contre lui considerees sans fondement. — Projet d’un college a Mopamedes.

Il.rao e Ex.mo Sr.
Teriho a honra de comunicar a V. Ex.a que neste paquete (*) segue para Lisboa o padre frances Aubert Duparquet
Charles Victor, de que trata a portaria do ministerio dos negocios da Marinha e Ultramar n.° 40 de 2 de Mar^o ultimo.
Tendo-se-me apresentado, virido de 'Mo^amedes, e pedindo
que se lhe concedesse ir a Portugal, entendi nao dever obstar
a sua partida, visto que pagava a sua custa a respectiva viagem.
Por esta ocasiao devo dizer a V. Ex.a que o governador
de Mofamedes me declara achar muito inconveniente a estada
daquele presbitero em Mojamedes, atribuindo-lhe fins politicos
alheios a sua missao aparente. Nao 'sei ate que ponto sejam fundados os receios daqudle governador; mas parece-me que sao
um pouco exageradas suas apreensoes. Quanto a mim, o padre
Duparquet nao d'eve inspirar tao grandes preocupa^oes.
Segundo ele me assegura, o seu fim indo a Lisboa e obter
certas concessoes do governo de Sua Majestade, pnncipalmente
tendentes a permittr-se-[lhe] estabelecer em 'Mopmedes um
colegio, dando-se-lhe a por^ao de terrenos necessaria para a
( 1 ) [En marge]: «Objecto: Participa que segue no vapor «Tejo»
para Lisboa o padre frances Duparquet)).
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construgao do edificio; depois do que deseja voltar para a provincia e assentar em Mogamedes.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda, 22 de Maio de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
s i Francisco Antonio Cardoso

G.or G.al
A H U — Angola, 1867, Carton 37.
N O T A — Lettre du Gouverneur de 1’fiveche au M inistre d’Outremer:
V a i neste vapor o Reverendo Duparquet para ai de viva voz
arranjar mais facilmente as coisas que lhe dizem respeito. Sobre estes
dois assuntos espero as ordens de V . E x.a. £ o que hoje tenho a honra
de levar ao conhecimento de V . E x.a.
Deus guarde a V . E x.a.
Pago, 2 1 de M aio de 1867.

Antonio Guedes Coutinho Garrido f\
Deao e Governador do Bispado
A A L — Correspondencia Expedida, 1867, fl. 30.
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LETTRE DU CHANOINE JOSE M. FERNANDES
AU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
(22-V-1867)

SOMMAIRE — Appreciation sur le Pere Duparquet et les Spiritains que
etaient a Ambriz. — Demande tine centaine de mis-

sionnaires de la Congregation du Saint-Esprit.

Luanda, 22-5-67
Ex.mo e R.mo Sr.
Tendo uma ocasiao oportuna, que se me ofereee, em que
segue viagem para Lisboa o R.mo Sr. Duparquet, por ele envio
a V. Ex.a R.ma estas duas regras, para saudar a respeitavel pessoa de V. Ex.a, desejandodhe felizes festas pela gloriosa Ressurreifao de Nosso Senbor Jesus Cristo, que se digne ele
como Pai de Misericordia, conceder a V. Ex.a R.ma largos anos
de vida, para consolajao dos seus subditos.
O R.mo Sr. Duparquet, e um digno missionario, so o
ignora a impiedade, porque as pessoas religiosas, como tal o
reconhecem.
Os dois missionarios franceses, que estao no Ambriz, tern
sido evidentes os seus servifos; pois que o aumento da Rdigiao,
esquecida naquela terra, aumentou consideravelmente.
Se o Governo portugues quiser levantar das trevas esta
Provincia, mande 100, 50 ou 20 missionaries da Congrega^ao
do Espinto Santo, e conte esta terra com a prosperidade, de
que tanto e tanto carece.
Com Padres sem zelo, sem voca^ao e sem fe, como se

6/p

agradara a Deus? Sao escusados, porque longe de edificarem,
afastam os fieis, desses infelizmente o numero e grande nesta
malfadada diocese, sendo eu tambem um dos indignos.
Sao tao corihecidos os dotes dos nossos missionarios franceses, e tao manifesta a sua dedicagao a Missao, que confunde
e envergonha os Padres que ignoram a nobreza da sua missao
na terra; Deus mostra claramente a sua providencia fazendo
resplandecer a virtude no meio da impiedade.
£ o que suctede com os missionarios franceses, sofrem com
paciencia as consequencias da sua Missao, e os seus bons
exemplos fazem emudecer a impiedade.
Deus nos mande, Ex.mo Sr., Deus nos mande os missio
narios, de contrario nada se aqui conseguira.
Ofere^o a V. Ex.a uma pele de on^a para os seus pes,
pe^o petdao, por confiar na benevolencia de V . Ex.a
Aproveito esta ocasiao para confessar-me com o devido
respeito subdito humilde, que de joelhos solicita a ben^ao,
beija as sagradas maos de V . Ex.a
Jose Maria Fernandes

A M L — Copie du P. Duparquet.
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LETTRE DU CHANOINE JOSE M. FERNANDES
AU DEPUTE JOSE DE SEIXAS
(22-V-1867)

SOMMAIRE — Defense des missionnaires Spiritains devant la represen-

tant d'Angola a la Chambre des Deputes.

Ex.mo Am.0 e Sr.
Tenho presente com muita satisfa^ao as agradaveis letras
de V. Ex.a, que por todos os motivos eu as estimo.
O portador desta, e o R.mo Sr. Duparquet, eclesiastico
digno da mais subida considera^ao, pelas suas excelentes virtudes e pela sua bem corihecida instru^ao, e mais dotes que
caracterizam um verdadeiro ministro da nossa Santa Igreja.
Eu o recomerido ao meu Amigo, porque sei a justifa que
assiste na pessoa do meu Amigo, pondo-a em pratica para
com aqueles que se tornam credores dela, e nesse numero esta
o nosso digno Padre: praza aos Ceus, que o governo nos enviasse 100, 50 ou ao menos 20 padres com os sentimentos
do nosso Duparquet, como os que estao no Ambriz, que posso
assegurar-lhe o aumento da religiao, que actualmente esta tao
decaida, devido em grande parte aos maus Padres, as suas
pessimas qualidades, podendo-se-lhes chamar mais falsos profetas, do que levitas do Sen'hor, e nesse numero entro eu como
indigno sacerdote. Com Padres maus nunca se conseguira
o triunfo da Religiao, por falta de verdadeiro espirito eclesias
tico; e, isto e evidente.
O Conego Ramos chegou do Congo gravemente enfermo,
e parece que vai ao Reino tratar da saude, o outro Padre que
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o foi substituir tambem esta a morte, e ja vem em viagem
(se chegar vivo) e la fica o Congo como dantes.
Os dois padres franceses que estao no Ambriz, grande
tem sido o seu scrvifo prestado a Religiao e ao Estado; ate
tem aumentado a Religiao consideravelmente: ja se ve o resultatdo que se tira de missionaries de tao louvavel dedica^ao.
O meu Amigo bem pode desvanecer a calunia que espaIharam (talvez alguns rnipios) visto que o numero deles e
grande, que ousam dizer que a missao dos virtuosos padres e
politica, e uma falta de verdade; a sua missao e mais nobre
e mais excelente, tem por fim a gloria de Deus, o triunfo da
Religiao e a felicidade destes povos e nada mais; ja se deve
compreender a sua necessidade, a utilidade da sua missao, e
as felizes consequencias dela.
Fa^a muito embora o Governo o que lhe aprouver; mas
com padres sem zelo, sem fe, e sem voca^ao, coisa alguma se
conseguira em prol da Religiao. Missionaries da Congrega^ao
do Espirito Santo, oh! so esses sacerdotes tao dedicados, podem
salvar esta Provmcia das trevas, e a farao resplandecer em Re
ligiao e Civiliza^ao.
Convem terminar o incomodo, e como o farei? Desejando
a V. Ex.a a mais vigorosa saude, em comparihia de toda a
Ex.ma Familia, a quern apresento os meus profundos respeitos,
por ser com devida considera^ao e estima.
De V. Ex.a Am.0 Obg.mo
Jose Maria Fernandes

Ex.mo Sr.
Antonio Jose de Seixas, Dignissimo Deputado da Na^ao
rua do Alecrim, n.° 7 1, 2.0 andar.
A M L — Copie du P. Duparquet.
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Lisboa.

L E T T R E D U P£R E C H A R LES D U P A R Q U E T
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(27-V I-1867)

SOMMAIRE — Arrivee a Lisbonne. — Visite au Gouverneur. — Visite
au Gouvernettr general a Luanda. — Pouvoirs four
Capangombe confirmes. — Audience du Gouverneur
general. — Origine des tracasseries de Mogamedes. —
Nouvelles des Peres du Congo. — M r. Barbosa Leao
et les Colonies portugaises. — Projets formes. — Projet

d’un pensionat Spiritain a Coimbra.

Lisbonne, 27 Juin 1867
Tres Reverend et bien-aime Pere
Je suis arrive 'hier soir a Lisbonne, d’ou je m’empresse
de vous ecnre. Dans ma precedence lettre, ecrite de Mo$amedes et que vous trouverez ici incluse, je vous ai expose les
raisons que ont motive mon voyage en Europe. Je n’y reviendrai done pas, je me contenterai de vous dire par anticipation
que les heureux lesultats qu’il a deja produits me portent a
croire qu’il a ete accompli selon la sainte Volonte de Dieu
et dans des vues toutes providentielles du Coeur de Marie sur
nos pauvres Missions.
C ’est le 7 Mai que j’ai quitte Mo^amedes, emportant
les regrets et la sympathie de toute la population. Si le projet
du Pere ne reussit pas, disaient les uns, ce sera une grande
perte pour le pays. Puisque nous ne pouvons pas arriver a
fonder de Seminaire, disaient les autres, il faudrait au moins
laisser faire ceux que veulent essayer cette oeuvre. J ’oubliais
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de vous dire que dans ma visite d’adieu le Gouverneur a ete
tres aimable. Je lui ai dit que mon intention etait de revenir
apres avoir obtenu Fautorisation necessaire pour fonder le
college et il ne m’a manifeste aucun sentiment d’opposition,
seulement il m’a dit qu’il me faudrait au moins Fautorisation
du Gouverneur general de Loanda. Je lui ai dit entre autres
choses que si pendant mon sejour a Mo^amedes j’avais pu faire
quelque chose qui put lui deplaire, ce dont toutefois je n’avais
pas conscience, je viendrais a lui en manifester mes regrets.
Sur quoi il ajouta, qu’il n’avait absolument rien a me
reprocher, qu’il y avait deux hommes en lui, le simple particulier et le fonetionnaire public; que le premier m’estimait
beaucoup, mais que le second etait oblige d’agir comme il
avait fait, quoique a regret.
Embarque sur le «patacho» Laura j’ai eu beaucoup a
souffrir, le petit bateau etant charge de betail. Ces animaux
exhalant une odeur et une chaleur si insuportables que des le
premier jour l’unique cabine que possedait le bateau devient
inhabitable. Tout le monde fut done oblige de se retirer sur
le pont; e’est la que j’ai passe dix jours et dix nuits accroupi
dans un petit coin, n’ayant que mon parapluie pour me proteger du soleil pendant le jour et de la rosee pendant la nuit.
La fievre intermittente n’a pas tarde a me saisir et depuis ne
m’a lache pendant toute la traversee. Il m’a fallu sans cesse
employer la quinine et meme les synapismes pour en venir
a bout. C ’est done avec des fatigues tres grandes que je suis
arrive a Loanda.
La tout le monde etait deja au courant de mes affaires,
mais grace a Dieu elles ont pris de suite une bonne tournure.
Apres m’etre rendu au palais episcopal, ou le bon chanoine
Fernandes m’a donne la plus bienveillante hospitalite, je me
suis rendu au palais du Gouverneur general pour lui faire
visite et lui demander un entretien. Il se trouvait alors extremement occupe a cause du packet, mais il envoya son Secre-

taire pour me recevoir et me faire dire qu’il desirait me voir
et me ferait avertir aussitot qu’il serait libre. Le Secretaire, que
je connaissais deja, m’accueillit fort bien et me dit que mes
affaires s’arrangeraient tres bien, que le Gouverneur de Mo^amedes avait, il est vrai, ecrit contre moi de maniere a
eveiller des susceptibilites politiques, mais que cela ne serait
rien. Je me retirai done tout rassure.
De suite apres je fus visiter le Gouverneur episcopal, mais
il etait absent. Le lendemain il est venu lui-meme me rendre
ma visite et m’a fait l’accueil le plus affectueux. Il dit alors
qu’il avait re$u de Lisbonne une depeebe le l’Eveque d’An
gola, laquelle depeebe me confirmait dans ma juridiction et
dans tons mes pouvoirs, me retirant seulement le nom de cure
pour y substituer celui de missionnaire. La raison en est bien
simple, e’est que Capangombe n’a pas ete erige en paroisse
par le Gouvernement et par consequent est encore a l’etat de
mission. Telle a ete la decision du Conseil de la Couronne a
Lisbonne.
Gomme cette depeebe s’etait croisee avec moi et que je
n’avais pu la recevoir, le Gouverneur episcopal m’en a adresse
une seconde, a laquelle j’ai repondu que je racceptais et le
priant de eonsiderer comme non avenue l’offre de demission
que j’avais faite de la paroisse de Capangombe, offre d’ailleurs
qui n’avait pas ete acceptee. De cette maniere je reste toujours
avec mes pouvoirs anciens, mais sans me trouver sous la main
du Gouvernement (1).
Come le Gouverneur general me l’avait dit, il me fit appeler a son palais pour me donner audience. Je ne puis vous dire
combien il a ete aimable a mon dgard; il m’a dit que tout
ce qui etait arrive n’etait que l’effet d’un malentendu, qu’il
(x) N on seulement la paroisse n’etait pas creee, mais le P. Duparquet, dans sa qualite d’etranger ne pouvait pas la desservir. Celle-ci
est la vraie raison par laquelle il a ete refuse comme cure.
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ne pouvait ni ne devait me faire sortir de Mo^amedes, que
je pouvais y retourner de suite; lui ayant dit que mon desir
etait d’aller jusqu’a Lisbonne, il m’a dit qu’il desirait me voir
revenir bientbt, que je pouvais ramener 30 peres avec moi,
si je voulais, etc., etc. De plus il m’a accorde de faire le voyage
de Lisbonne comme envoye par le Gouvernement portugais et
jouissant ainsi du privilege de ne payer que les ^3 du passage.
Ce qui m’a fait une economic de plus de 300 francs. Il m’a
dit aussi qu’il etait tres content des Peres du Congo, que le
Pere Poussot etait um magnifico homem. En'fin il m’a
annonce qu’il avait re^u du Gouvernement de Lisbonne une
«portaria» ou decret ministeriel, me confirmant dans tous
mes pouvoirs. Par cette «portaria» je deviens inamovible dans
mes functions et aucune autorite de la colonie, ni civile ni
ecclesiastique ne peut me les retirer, a moins qu’une «portaria»
nouvelle ne vienne annulet la premiere, ce qui ne se fait
jamais (2). Me voila done confirme pour la vie dans ma juridiction sur tous les peuples de la province de Mo^amedes;
e’est la une chose bien importante, comme j’aurai occasion
de vous le faire remarquer plus tard.
J ’oubliais de vous dire que le Gouverneur general m’avait
aussi specialement autorise a avoir une maison a Mo^amedes
et a resider quand je voudrais.
Maintenant je dois vous expliquer aussi l’origine des tracasseries que j’ai cues a Mofamedes. Tout cela vient du cure
de Mo^amedes. Quoique j’eusse fait tous mes efforts pour
me concilier son affection, que je lui aie prete une partie de
ma vaisselle, que je me sois mis a sa disposition pour tous
les services que je pourrais lui rendre, je n’ai jamais pu obtenir
de ce mechant homme que des apparences de bienveillance,
au fond il cherchait a me faire du mal. Dans sa jalousie contre
moi, il craignait que 1’estime et la sympathie dont je jouissais
(2) Ce n’est pas exact, evidemment.
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ne diminuassent son credit; alors il a fait tout ce qu’il a pu
pour me perdre dans 1’esprit du Gouverneur et I’engager a
obtenir mon eloignement de Mo^amedes. II lui a calomnieusement dit que je disais la messe dans ma maison sans auto
mation, que j’entravais son ministere, que je n’avais rien
a faire a Mo^amedes, que je devais aller a Capangombe dans
ma paroisse, etc., etc.
La dessus le Gouverneur a ecrit a Loanda dans ce sens,
et sa lettre a ete immediatement suivie de l’ordre de m’envoyer
a Capangombe ou a Loanda. Je vous ai fait connaitre com
ment tout s’etait arrange a Loanda. Plus tard j’aurai 1’occasion
de vous faire connaitre ce qu’est le cure de Mo^amedes et ce
qu’est le Gouverneur episcopal de Loanda et quand vous connaitrez quels hommes ce sont, vous ne serez pas surpris de
ce qui m’est arrive!
J ’ai passe les quelques jours qui me restaient a visiter les
notabilites de Loanda, ainsi que le clerge de la ville et partout
j’ai re$u l’accueil le plus sympathique. A mon depart le
Gouverneur episcopal m’a serre dans ses bras, en me disant
qu’il etait entierement a ma disposition et le chanoine Fer
nandes avec un autre pretre ont voulu venir me reconduir
jusqu’a bord du navire. Le bon chanoine m’a donne en partant deux lettres, l’une pour le Nonce 1’ autre pour Mr. de
Seixas, le depute de la province, ou il 'fait de nous le plus
grand eloge. Je vais les copier avant de les remettre et vous
en enverrai la traduction. On parle beaucoup de ce chanoine
pour en faire un eveque d’Angola; ce serait une excellente chose
pour nous, vu qu’il nous est devoue.
N ’ayant pu voir les Peres du Congo a mon passage a
Ambriz, comme je vous le raconterai, je ne puis vous en dire
que ce que Lon men a dit a Loanda, les chers Peres ne
m’ayant jamais mis au courant de leurs affaires. On m’a dit
day

que le P. Poussot n’etait ni bien ni mal vu de la population;
comme il ne parle pas un mot de portugais, la population
d’Ambriz n’en fait aucun cas, mais neanmoins n’est pas indisposee contre lui. Son etat de sante est tres deplorable, toutes
ses anciennes infirmites lui sont revenues, son iriflamation de
la rate, les dartres, la fievre; tout le monde dit qu’il n’en a pas
pour longtemps a vivre s’il reste a Ambriz.
Je l’ai grandement encourage a aller a Mo^amedes, o>'*
il trouverait un climat delicieux et se remettrait facilement,
mais il n’a pas daigne repondre a mon invitation; je ne sais ce
qu’il en fera, je lui ai ecrit de nouveau par un packet que
j’ai rencontre, pour lui renouveler mes instances a ce sujet,
peut-etre se decidera-t-il. C ’est pour lui une question de vie
ou de mort.
P. Espitallie. Sa sante est excellente, flosissante meme.
Il parle bien le portugais et est tres aime de toute la popula
tion. On m’a dit qu’a Paques il avait fait faire la communion
pasdhale a toute la garnison, officiers et soldats. Tout le monde
en dit le plus grand bien. Ce cher Pere est, je crois, destine
a faire un grand bien dans ces contrees (3).
Je ne m’arreterai pas ici a vous faire la description de
mon voyage; je la remets a plus tard, ainsi que plusieurs
autres notices sur la Mission. Je tiens a vous exposer de suite
le sujet principal de cette lettre, qui est de la derniere impor
tance et promet de grandes esperances pour l’avenir.
Arrive a l’lle du Prince, je vis arriver a bord un personnage devant lequel tous s’inclinaient et qui prit la premiere
place parmi les passagers. Je m’informai quel il etait; on me
dit que c’etait Mr. Jose Barbosa Leao, ancien secretaire du
(8) Les eloges au P. Espitallie font ressortir encore plus la vieille
animosite envers le P. Poussot. L ’exageration est doublement manifeste.
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Gouverneur general de Mozambique et du Gouverneur general
de Loanda, depuis fondateur et redacteur du Jornal do Porto,
un des publicistes et des hommes politiques les plus marquants de Portugal et qui en ce moment s’en retournait en Por
tugal apres avoir ete envoye par le Gouvernement avec la fonction d’inspecter la colonie. Nous ne tardames pas a faire connaissance, il avait deja entendu parler de moi: il me fit part de
ses projets pour les colonies portugaises; je lul fit part aussi des
miens, nos vues se recontrerent, et malgre notre divergence d’opinions religieuses, vu que ce Monsieur appartient au parti progressiste et n’aime ni les ultramontains ni la Cour de Rome, il
me declara que mes vues lui convenaient et que sur les bases que
je lui proposais il se chargeait de faire admettre mon oeuvre
par le Gouvernement portugais.
Vous etes ultramontains et appartenez a la Propagande,
m’a-t-il dit, de la on peut craindre quelque mal, mais le bien
que vous pouvez faire dans notre colonie me parait plus certain
que ce mal, ainsi je crois qu’on doit vous accepter.
Void done quel seraient nos projets. Des maintenant le
Gouvernement portugais nous confierait toute l'instruction superieure de la Province d’Angola, tant ecclesiastique qu’humanitaire; pour cela nous etablirions a Mofamedes un etablissement qui renfermerait: i.° Un Lycee. 2.0 Un Grand Seminaire, sur les bases suivantes.
L ’etablissement serait dans les memes conditions que les
etablissements libres de Portugal, e’est-a-dire que: i.° Les
professeurs dependraient de l’Eveque, en ce sens, qu’ils devraient recevoir de lui la juridiction ecclesiastique necessaire
pour confesser les enfants et administrer les sacraments dans
retablissement; en outre l’Eveque aurait le droit d’inspection
sur les etudes religieuses pour voir si on n’enseigne rien de
contraire aux dogmes de l’Eglise. 2.0 Pour ce qui regarde le
Lycee, le Gouvernement aura le meme droit que sur les eta
blissements libres, e’est-a-dire qu’il pourra inspecter l’etablis-

sement pour voir si on n’enseigne rien de contraire aux lois
ni au Gouvernement. 3.0 Les professeurs devront etre habilites
selon la loi, mais toutefois cette habilitation pourra etre suppleee de la maniere suivante.
Vous presenterez au ministre le sujet avec des documents
prouvant qu’il est capable, par exemple s’il a ete professeur,
des certificats prouvant qu’il a professe; s’i'l sort d’un college,
des certificats du superieur prouvant qu’il a fait de bonnes
etudes et avec ces documents le ministre le nommera sans
aucuii examen.
4.0 La nomination de tous les professeurs vous appartiendra exclusivement.
5.0 Les professeurs seront payes par le Gouvernement,
mais ne recevront que les deux tiers du traitement ordinaire,
vu que la nomination des professeurs est faite par vous et que
l’etablissement est un etablissement libre.
Les choses etant etablies sur ce pied, Mr. Leao m’a dit
qu’il s’engageait a les faire accepter par le Gouvernement et a
redige le tout en douze articles, qu’il va proposer au ministre
comme bases du concordat entre la Congregation et le Gou
vernement. II a ajoute deux articles relatifs a la Mission du
Congo, qui me paraissent justes et avantageux; justes en ce
qu’ils ne font que reconnaitre les droits que Rome a laisses
a l’Eveque sur cette portion de son diocese, avantageux en
ce qu’ils assurent aux missionnaires un bon traitement.
Mr. Leao m’a assure que les choses etant arrangees ainsi,
nous obtiendrions egalement la colonie de Mozambique et
meme les Seminaires de l’lnde, ce qui nous mettrait entre
les mains toute la formation du clerge colonial et nous donnerait entree dans l’lnde, dans la Chine et dans l’Oceanie, si
on voulait des missions de ce cote. C ’est la, mon Tres Rev.
Pere, une oeuvre vraiment grande, la plus grande que la Con
gregation ait entreprise jusqu’a ce jour, et qui si elle reussit,
produira un bien immense dans l’Eglise.

Je sais que votre intention, bien dairement manifestee,
a toujours ete d’avoir cette oeuvre, c’est pourquoi je n’ai pas
craint de mettre cette affaire en avant, sans du reste vous
compromettre ni vous engager en rien. Voici comme les choses vont se faire. Mr. Leao va entretenir le ministre de cette
affaire et lui proposer les douze articles que je vous envoi,
comme bases des negotiations, disant au ministre qu’il s’est
entretenu avec moi et qu’il pense que ces bases seront acceptees par vous. Si le ministre accepte, vous ferez alors une demande officielle au Gouvernement sur les bases convenues et
le Gourverndment vous accordera les concessions demandees.
Je crois, mon Tres Rev. Pere, que la Congregation doit
accepter cette oeuvre si elle nous est offeree; outre qu’dlle nous
donne toutes les colonies portugaises, elle nous donne aussi
une reconnaissance legale de la part du Gouvernement. Ce
que est certain, c’est que si pareille oeuvre etait offerte aux
Jesuites ou aux Lazaristes, elle serait acceptee avec empressement. Les Jesuites font des efforts inouis pour l’avoir, mais
sans pouvoir l’obtenir.
En outre cela nous donnera la premiere place parmi les
Congregations renaissantes en Portugal, et je ne doute pas
que nous ne puissions y recruter un nom'bre suffisant de sujets
pour entretenir l’oeuvre et en outre des ressources tres grandes.
Voici pour le recrutement des sujets ce que nous avons com
bine avec Mr. Leao.
Pensionat a Coimbra (Portugal).
Coimbra est la ville savante du Portugal, son universite
est la premiere du royaume et les etudiants y affluent de tous
cotes. Cette ville est sur le chemin de fer de Lisbonne, sur
les bords du Mondego. C ’est la plus que partout ailleurs qu’il
nous conviendrait d’etablir notre premiere maison en Portugal.
Tous les cours de l’Universite sont installes comme a Rome,
e’est-a-dire que les eleves qui les frequentent ou habitent des

maisons bourgeoises Jans la ville, ou sont Jans Jes pensions
ou colleges, J ’ou on les conJuit chaque jour aux cours Je
L ’Universite.
Pour etablir ces pensions il n’est besoin J ’aucune formalite.
Je puis en ouvrir une Jes Jemain si cela me convient. Voici
Jonc ce qu’il y aurait a faire. Ce serait Je fonJer a Coimbra
une Je ces pensions, qui nous servirait Je petit scolasticat
pour y recevoir les sujets qui se presenteraient et ou vous
enverriez Jes cette annee quelques petits scolastiques Je
France, qui suivraient les cours Je l’Universite, apprenJaient
le portugais, se feraient habiliter et formeraient les professeurs
Ju College-Seminaire Je Mo^ameJes.
Les etuJes etant tres faibles en Portugal, ils ne manqueraient pas Je briber (4). Deux peres seulement suffiraient pour
tenir cet etablissement. Mr. Barbosa Leao, intime ami Ju Gouverneur civil et Ju Gouverneur militaire Je Coimbra, se charge
Je me procurer la protection Je ces Jeux Gouverneurs. Autre
fois tous les orJres religieux Je Portugal avaient a Coimbra
chacun un college Je ce genre, Je sorte qu’il reste encore beaucoup Je ces couvents abanJonnes et Mr. Leao pense que je
pourrais facilement en obtenir un. Comme je tiens a vous
expeJier Je suite cette lettre, je m’arrete ici; je vais terminer
en vous faisant quelques remarques sur les 12 articles.
Les 4 premiers articles ne me paraissent souffrir aucune
Jifficulte.
Art. 5.® Pour ce qui concerne les inspections et JepenJance Jont il est ici question, la JepenJance Je l’etablissement
relativement a l’Eveque consiste en ce que c’est lui qui Jonnera les pouvoirs necessaires pour aJministrer les sacrements
Jans l’etablissement, c’est ce que nous avons exprime par ces
mots, comme son su-perieur ecclesiastique; il n’a aucune autre
ingerence Jans raJministration. Quant a l’objet Je l’inspec(4) C e n’est pas vrai J u tout et on le verra pratiquement plus tard.
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tion, je 1*4 deja explique plus haut. Tout cela est de droit.
II n’en peut etre autrement.
Art. 6.® Cette habilitation est tres facile a obtenir et
n’est nullement comparable a notre baccalaureat; ce n’est
absolument rien, je vous expliquerai cela plus tard (4). D ’ailleurs par le Nota Bene que j’ai fait ajouter, on peut facilement y suppleer. Get article est egalement de droit comtnun,
on ne peut s’en dispenser.
Art. 7.® Les classes seront publiqu'es pour les premiers
magistrats. Je ne puis bien rendre en franjais le mot «publicas». Cela veut dire seulement qu’ils pourront visiter l’etablissement (5). J ’ai deja dit sur quoi iporte rinspeotion. Cette
inspection est selon la loi.
Art. io.® Par la la Congregation ne fait que reconnaitre
les droits que l’Eveque d’Angola conserve toujours sur le
Congo, ainsi qu’il est constant par ces mots: salva Antistitis
Angolensis jurisdictione.
Art. ii.® Les droits de l’Eveque sur cette partie de son
diocese, doivent necessairement comprendre la puissance legis
lative, autrement il ne serait plus rien et tout deviendrait
confusion si le meme territoire etait soumis a deux legislations
differentes (6). D ’ailleurs comme on le peut voir par l’lnstruction de 17 2 3 (7), l’Eveque conserve pleine et entiere cette puis
sance legislative. Les missionnaires n’ont d’autres privileges
que d’administrer les sacraments meme malgre l’Eveque et

(5) Cette visite avait pour but verifier si les reglements fixes
par l’Etat etaient ou non observes. Ce n’etait pas une simple prome
nade.
(6) M ais c’est ce qui existait deja dans ce moment et depuis
la creation de la Prefecture apostolique.
(7) Lizez: 1726.
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de ne pouvoir etre expulses de leurs postes (8), mais ils
n’ont pas le droit de faire des lois pour le diocese.
Comme vous le voyez, men Tres Rev. Pere, tous ces arti
cles me paraissent justes et legitimes et reposent sur la loi et
sur le droit. J ’espere done que vous les accepterez, au moins
dans le fond. Veuillez au plus tot me communiquer vos volontes et vos manieres de voir sur toutes ces choses, afin que je
puisse agir en consequence. Je n’ai encore vu personne a Lisbonne, ni le Nonce, ni L ’Eveque, j’ai voulu avant tout vous
expedier a la hate ces quelques notes, pour recevoir vos ins
tructions sur ce que je dois faire.
Votre tout pauvre enfant en N ; S.
Ch. Du-parquet

AGCSSp. — Boite 4 7 1.

(8)
II faudra bien lire 1’Instruction de 1726. Le P. Duparquet
la connaissait un peu trop par coeur...

L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
(27-V I-18 6 7)
SOMMAIRE — h e missionnaire du C on go ayant abandonne son poste,
Vhveque

promet

donner le

remede

opportun

a la

mission par le prochain bateau.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tendo-me participado o Deao e Governador do Bispado,
em oficio de 27 de Abril, quo o Presbitero Manuel Marques
Nunes Ramos, encarregado da Missao do Congo, saiu dali
para Luanda, sem esperar licen^a, deixando aquele ponto inteiramente abandonado; esta nottcia afligiu-me bastante, considerando o mau efeito que faz o abandono da missao do Congo,
em vista do que se tern passado a respeito da mesma missao.
Pelo primeiro vapor vou expedir as eonvenientes ordens
para remediar este mal. Deus queira que elas surtam o desejado
efeito.
Entretanto tenho a honra de lembrar a V . Ex.a a conveniencia de serem so despachados para a Missao do Congo
os eclesiasticos que requerem beneficios em Angola, e isto
enquanto a mesma Missao nao estiver servida por dois ou tres
Presbiteros.
Deus Guarde a V . Ex.a
Lisboa, 27 de Junho de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Jose, Bispo de Angola

A H U — Angola, 1867. Carton 37.
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P R O V IS IO N D E L A M IS S IO N D U C O N G O
(16 -V II-18 6 7 )

SO M M AIRE

— D ebat

du problem e de la provision de la mission du

C on go apres le depart du chanoine M arqu es Ramos.

Aos dezasseis dias do mes de Julho do ano de mil oitocentos e sessenta e sete, tendo-se reunido a corpora$:ao eclesiastica
no Pa$o Episcopal, para o que foi previa e competentemente
convocada; achando-se presente o Reverendissimo Governador
do Bispado e mais eclesiasticos, por aquele foi dito, que, tendo-se
ausentado gravemente enfermo o Reverendo Manuel Marques
Ramos, paroeo Missionario do Congo, urgia a necessidade de
prover aquele lugar dum outro eclesiastico, conforme o exigiam
as determinafoes do Governo da Sua Majestade, que ele acatava e desejava se cumprissem pronta e fielmente; e que este
era o objecto de que se tinha a tratar. O que tornado na devida
considera^ao preocupou a aten^ao do clero assistente, posto que,
da proposta feita se entendia, que ela nao podia cbrigar por
direito a ser aceita por nenhum dos eclesiasticos, que se achavam presentes, por quanto, todos eram canonicamente constitutdos em beneffcios, que obrigam a residencia fixa; mas porque se lhes oferecia uma questao, que lhes nao competia resol
ver, e sabre o que apenas opinavam, que antes de tudo cumpria
ao Reverendfssimo Governador do Bispado, solicitar do Go
verno de Sua Majestade uma gratifica^ao para os eclesiasticos,
que para ali hajam de ir, correspondente ao servi^o; a exemplo
do que se pratica com o dhefe do mesmo concelho, que percdbe
a gratifica^ao de cinquenta mil reis fracos a mais, do que os
chefes dos outros concelhos; o que bem prova a carencia de

meios e recursos naquele espirihoso sitio, sem o que nao concordavam que semelhante Missao pudesse 'ter lugar, para se
nao repetirem as tristes cenas de indigencia, de que tern sido
vftimas os Missionaries, que ali ja foram. E como mais ninguem pedira a palavra, o Reverendissimo Governador do Bis
pado levantou a sessao, ordenando, que de tudo se lavrasse
acta, que depois de lida e conferida perante todos, com ele
a assinaram. Era ut supra.
Antonio Guedes Coutinho Garrido
Deao, G.or do B.do
Timoteo Pinheiro Falcao
Conego arcediago da S'e.
Manuel Monteiro de Morais
Conego Prebendado da Se.
Domingos Pereira da Silva Sardinha
Conego da Se e Paroco de Pungo-Andongo.
Jose Maria Fernandes, Vigario Colado na Igreja de
Nossa Senhora dos Remedios e Conego Honorario.
Antonio Maria Ramos de Carvalho, Paroco Colado da
freguesia de Nossa Senhora da Conceifao de Luan
da, e Conego Honorario.
Rodrigo Jose Teixeira, Paroco Colado na Igreja de
Nossa Senhora do Cabo, na ilha de Luanda.
A H U — Angola, 1 867, Carton 37.
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L E T T R E D U PERE C H A R L E S D U P A R Q U E T
A U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
(12 -V II-18 6 7 )

SO M M AIR E

— Publication

des M issions. — Seminaire
— Entretien avec les deputes SeiJordao. — Importance de I’entrevue avec

des

A n n ales

Colonial portugais.
xas et L e v y

M r . L e v y pour I’avenir du projet de Duparquet.

Lisbonne 12 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
Dans deux heures je vais partir por Coimbra, afin de voir
si ce lieu convient reellement pour y etablir une maison et
dans quelles conditions cette oeuvre pourrait y etre etablie,
car une maison en Portugal nous est tout a fait necessaire,
comme je vous l’exposerai plus tard. Je vous en ecrit avant
hier pour vous faire connaitre Tissue de mon entrevue avec
le ministre de la marine. Je vais vous reconter les evenements
d’hier. //
Je crois reellement que les RR. PP. Jesuites sont fortement
emus de notre projet; 'hier, sans aucune annonce prealable, un
onzieme du mois et un jeudi de la semaine, ils ont fait paraitre
un premier numero d’Annales des Missions sous ce titre Anna
les des Missions d’Outremer portugaises du college de Sernache ne Bonjardin (c’est un seminaire colonial dont tous
les professeurs sont Jesuites, a Texception du Superieur, et des
missions portugaises dans les pays lointains). Ils mettent sans
cesse en avant leur titre de portugais, peut-etre afin de faire
ressortir notre titre de fran^ais. La publication de ce premier
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numero sans annonce prealable, a un pared jour de la semaine
ed du mois, me parait suspecte. Je vous parlerai plus tard de
cette affaire.
Je suis alle hier dhez Mr. de Seixas (x) ; il m’a parfaitement acueiili et m’a promis d’apuyer fortement mon affaire.
II s’en etait deja entretenu avec le ministre et m’a dit que le
ministre, lui et Mr. Leandro, etaient disposes a soutenir forte
ment notre projet. II m’a demande si j’avais parle a Mr. Levy.
Je lui ai dit que non et ajoute que je le redoutais beaucoup
a cause de l’opposition qu’il nous avait faite. II m’a dit alors
qu’il lui parlerait et m’a engage a le voir, en me donnant une
lettre de recommandation pour lui. Je m’y suis rendu le soir
et j’ai eu avec lui une longue entrevue d’au meins deux heures.
Mr. Levy a une grande enfluence au ministere de la marine
dont il occupe un des premiers bureaux. II est en outre substitut du procureur de la couronne, conseiller du roi, depute
et desire etre ministre. Il a beaucoup d’esprit, une erudition
tres grande et a fait des etudes a Paris. Pendant longtemps
il a ete a la tete du parti Catbolique et aspirait, dit-on, a devenir
eveque; puis n’arrivant pas par cette voie il s’est tourne du
cote liberal. Cet homme a une grande ambition. Il connart
parfaitement la religion et je crois a une foi profonde. Son fils
est eleve en France au petit Seminaire d’Orleans et il est tres
grand ami des Peres Oratoriens de Paris. Il m’a Idit qu’il n’etait
point du tout oppose aux Congregations, mais il craint que
la notre ne cherche a se rendre independante de l’eveque au
Congo. //

( 1 ) Antonio Jose de Seixas, est ne en 18 16 et mort le 19-II-1894.
Il a ete un des fondateurs du Banco Nacional Ultramarino (Lisbonne)
et son administrateur. Il a ete depute plusieurs fois pour les cercles
d’Outremer de 1861-1867. Il etait depute pour Angola quand il a prit
la parole, le 16 et 19 M ars 1866, au sujet de l’interpellation de M r.
Levy Jordao contre la reprise de la Prefecture du Congo.
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II a ete tres froisse de Particle mis dans les Annales de la
Propagation de la Foi et ou il est dit que le Portugal ne connait pas le Congo; il croyait que c’etait le P. Poussot qui avait
compose cet article; j’ai pu heureusement le detromper. Il
compose en ce moment un magnifique ouvrage sur le Congo,
Thistoire ecclesiastique et politique de ce royaume. C ’est un
travail d’une erudition immense. Il est parvenu a se procurer,
en parcourant les differentes bibliotheques de l’Europe, une
bibliographic de livres specialement faits sur le Congo, dont
la liste s’eleve au moins a qo ouvrages. / /
Il a fait venir aussi d’Angola toute la Collection des lettres
autographes des rois du Congo, qui est tres considerable (2),
car les rois du Congo ne sont pas des sauvages comme on veutbien le dire, tous savent lire et ecrire, ainsi que les grands du
royaume. J ’en ai vu une en particulier du roi Garcia V, qui
regnait en 1825, laquelle est parfaitement ecrite. Il possede
toute la liste chronologique des rois du Congo, non seulement
avec les dates precises et avec leurs noms chretiens, mais encore
les noms indigenes de tous ces rois. Il me serait trop long de
vous donner maintenant tous ces details, ce sera pour plus
tard. / /
Mr. Levy m’a parfaitement accueilli, m’a dit que notre
projet lui souriait beaucoup et m’a dit qu’il allait en entretemr
le ministre, mais il ne m’a pas promis de l’appuyer, il s’est
abstenu sur ce point; avons nous a en attendre, c’est ce que
jet ne sais.
Il m’a demande le decret de la Propagande nous confiant
le Prefecture, je le lui ai promis. Il aimerait beaucoup a ce que
la Congregation re$ut au Seminaire Colonial de Paris des
sujets portugais, que le gouvernement enverrait. Je lui ai dit
( 2) Les lettres des anciens rois de Congo se trouvaient deja a
Lisbonne, aux Archives Nationales. M r. Levy n’a done fait venir que
les plus recentes.
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que j etais persuade que la Congregation s’en chargerait avec
plaisir. II m a dit qu’alors le ministre de la Marine s’entendrait
avec vous pour regler les conditions, dans le cas ou le projet
reussirait. II part dans deux jours pour Paris; peut-etre ira-t-i'l
vous voir pour vous entretenir de ce projet. Je vous en supplie,
recevez le bien, mon T. R. Pere, l’avenir de notre oeuvre
est en grande partie entre ses mains, par sa position dans le
ministere de la marine et par 1’influence de ses talents.
Votre tout pauvre enfant
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite q.62.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(15-VII-1867)
SOMMAIRE — Demarches heureuses faites a Coimbra pour I’etablissement d’une Maison de formation. — Description de
la ville et de ses monuments. — Rapports avec les
autorites ecclesiastiques et civiles. — Autorisation accor-

dee par les autorites.

Lisbonne 15 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere
Je suis arrive cette nuit de Coimbre et je m’empresse de
vous transmettre le resultat de mon voyage. Comme je vous
l’annon^ais dans ma derniere lettre datee du 12 , j’ai fait le
voyage de Coimbre dans 1 intention de bien examiner les
lieux et d’y preparer, s’il y a lieu, l’etablissement d un petit
scolasticat de la Congregation. Parti a 9 1/ i du matin de
Lisbonne, je suis arrive a trois beures a Coimbre. / /
La ville est situee dans une position magnifique, toute
echelonnee sur une colline, dont le sommet est occupe par
l’Universite et le pied baigne par le 'fleuve Mondego. Les
environs sous le point de vue de beaute de la campagne sont
des plus admirables que Ton puisse imaginer. Les points de
vue sont quelque chose de ravissant, puis toute la campagne
est couverte le plantations magnifiques et tres bien boisee.
Sous ce point de vue on ne peut rien desirer de plus et Coimbre
et ses environs sont un des lieux les plus beaux que j’aie visites
en ma vie. / /
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La population est d’environ 20.000 ames y compris les
3000 etudiants qui habitant la ville et lui donnent un aspect
tout particulier. Tous, en effet portent la soutane (*) et le
grand manteau romain, de sorte qu’au premier abord on croirait la ville lemplie d’ecclesiastiques, si ce n’est les moustaches
qui crient la figure de nos jeunes-gens et 1’elegance de leur
chevelure, qui leur donnent un air trop mondain et decelent
leur condition. Tous ces jeunes-gens ont d’excellentes manieres
et sont bien mieux que nos etudiants de Paris.
Des le soir de mon arrivee j’ai commence a visiter la ville
a l’aide d’un cicerone, qui a commence nos explorations par la
visite des lieux tendus 'a jamais celebres par les malheurs
d’lgnez; j’ai visite successivement le canal des amours, ou
Ignez venait recevoir les lettres de son amant, le jardin et la
fontaine des larmes ou elle fut tuee, les priferres qui tapissent
le fond de cette fontaine sont couvertes de vegetaux rougeatres
que la tradition populaire dit etre le sang de la malheureuse
Ignez; puis enfin le Penedo da Saudade, expression qu’on
rend difficilement en frangais, mais qu’on pourrait traduire
par le mont des soupirs. / /
J ’aurais bien voulu que mon cicerone me fid visiter aussi
les lieux sanctifies par la vie de Sainte Elisabeth, mais il en
est ici comme a Paris, les souvenirs religieux s’effacent, helas,
devant les souvenirs profanes (2) et de meme que les Gran
gers visitent avec plus d’interet le tombeau d’Heloise et d’Abe(1 ) Note en marge: «Cette soutane a la forme des soutanelles
de nos freres». -— En fait cette «batina», toujours en usage, n’est pas
une soutane ecclesiastique, mais plutot une espece de veston qui descend
jusqu’aux genoux.
( 2) II n’en est rien, encore aujourd’hui. Sainte Elisabeth, patrone
principale de Coimbra, est toujours et depuis toujours objet d’un
culte de veneration profonde et generale. L ’histoire et les legendes
de Ines de Castro, si belles et emouvantes qu’elles soient, ne sont pour
rien contre le culte et le prestige de Sainte Elisabeth.
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lard que celui de St. Denys, de meme ici le souvenir d’Ignez
de Castro efface tous les autres (2). Je ne puis vous donner
ici la description de toutes les belles dhoses que j’ai vues dans
la ville et elles sont nom'breuses, qu’il me suffise de vous citer
les principales. / /
i° 1’Eglise de Sainte Croix avec le couvent y attenant,
qui peut soutenir la comparaison avec nos plus belles cathedrales
gothiques de France. 2° Les batiments de l’Universite. qui
sont vraiment splendides. II y a des pieces qui depassent en richesse tout ce que j ’ai vu dans ce genre a Paris, entr’autres
la bibliotheque, une des plus riches de l’Europe, la chapelle,
la grande salle des examens, etc. 30 Le jardin botanique, dont
le chef de culture est un fran^ais, avec lequel j’ai deja fait
ample connaissance. q° Le 'Museum d’histoire naturelle. 50 Les
jardins du couvent des chanoines reguiiers de St. Augustin,
dont le pare de Versailles peut seul donner une idee. / /
Toute la ville etait autrefois remplie de couvents, dont
les jeunes religieux suivaient les cours de l’Universite. II y en
avait 1 1 dans une seule rue. Tout cela a etc supprime en 18 34
et plusieurs de ces couvents sont deja en mines. Ils ont ete
vendus a des parcieuliers et on pourrait en obtenir, je crois,
quelqu’un a bon marche. II y en a un surtou't, qui est situe
a 5 minutes de l’Universite, qui nous conviendrait parfaitement. C ’est le couvent des Chevaliers du Christ. Les bati
ments commencent a se delabrer et ne servent aujourd’hui que
de grenier a foin, mais on pourrait facilement les reparer.
L ’Eglise, qui a deux belles tours, est encore parfaitement conservee, au moins les murs et la toiture. On aurait cela pour
presque rien, j’en suis sur. Le gouverneur m’a dit qu’il y
avait aussi, au pied meme de l’Universite, un couvent de St.
Francois qui nous conviendrait bien. Mais je laisse toutes
ces descriptions pour en venir aux demarches que j’ai faites
relativement a un etablissement de notre Congregation.

i°.

Rapports avec le prior de Santa Cruz

On appelle prior en Portugal le cure principal d’une
ville (3). Le Prior de Santa Cruz est un homme encore jeune
et qui m’a paru d’un naturel tres bon; il m’a parfaitement
accueilli, m’a aide de ses conseils et m’a offert tous les ser
vices dont j’aurais besoin. C ’est dans son Eglise que j’ai dit
la messe. II a eu la delicatesse de me faire donner des ornements precieux et 1 2 cierges ont ete allumes pendant la messe.
Pendant le St. Sacrifice il s’est tenu aupres de l’autel pour
veiller a ce que rien ne manquat et il a dit a un autre pretre
qui etait avec lui ces paroles, qui m’ont ete rapportees par
mon cicerone: voila une messe qui est bien dite, mieux dite
que je ne l’aie jamais vu dire, meme a des pretres portugais.
2.0 M a trisite au gouverneur episcopal. Autorisation
d ’avoir une maison et une chapelle a Coimbra

Pour redire la Sainte Messe il etait necessaire que j ’eusse
une permission de l’Eveque. Je fis done une requete dans ce
sens, en 1’accompagnant du celebret que m’avait donne le
Cardinal Patriarche et me presentai au palais episcopal le soir
meme de mon arrivee, vers 8 ou 9 heures. Il etait trop tard,
le grand Vicaire etait sorti, on me remit au lendemain. Le
lendemain vers 9 heures je retournai a 1’Eveche et demandai le
grand Vicaire, qui me donna immediatement audience. Il
me donna d’abord la permission de dire la messe, apres quoi
je lui demandai a voir M gr. 1’Eveque. Il me repondit que l’Eve-

(3)
Le mot «prior» n’a pas d’autre signification, en Portugal, en
dehors des couvents, que cellle de «cure», que ce soit de la paroisse principale ou non.
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que etait extremement vi'eux, avait eu des attaques d’apoplexie
et ne gouvernait plus le diocese depuis deux ans. (4).
Comprenant aussitoc que ce grand Vicaire etait adminis
trates du diocese, je lui dis que j’avais une demande a lui
adresser, demande qui avait motive mon voyage a Coimbre.
Je lui dis alors que j’appartenais a la Congregation du St.
Esprit, laquelle etait chargee des missions du Congo, je lui
exposai la necessite pour nos missionnaires de connaitre la
langue portugaise et partant celle d’avoir une maison en Por
tugal ou les sujets destines aux missions portugaises pussenr
se rendre pour apprendre cette langue. Je lui exposai que
Coimbre, a raison de son Universite, dont nos eleves pouvaient
suivre les cours, paraissait offrir le plus d’avantages pour ce
but. J ’ajoutai que les regies de notre Congregation nous faisaient un devoir de ne nous etablir dans aucun diocese sans
rautorisation de l’ordinaire et que je lui demandais cete autorisation. / /
II me dit qu’il me Taccordait volontiers et que meme
outre les cours de 1’Universite nous avions aussi a notre dispo
sition ceux du Seminaire. Je le remerciai et lui demandai en
outre rautorisation d’avoir un Oratoire prive dans notre
Communaute. II me repondit que cela souffrait plus de difficulte, vu que i°: II fallait autorisation du St. Siege. 20 Payer
certains droits au gouvernement. 30 Avoir un appartement
convenable. Je lui dis que ces trois conditions seraient observees, et il me dit qu’alors il accordait la permission demandee.
Ce grand Vicaire m’a paru tres bon et a ete tres aimable
a mon egard; je crois que nous aurions d’excellents raports
avec lui;
(4)
C ’etait D . Jose M anuel de Lemos, premierement eveque
de Viseu. Apres un rude conflit avec le ministre de la Justice, vendu
a la Franc-magonnerie, 1’eveque ne gouverna plus le diocese. Il est
mort a Coimbra le 26-III-1870.
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3-e Visites au gouverneur militaire (5) et a sa famile .
//
promet sont appui
Je vous ai die precedemment que Mr. Barbosa m’avait
iaisse une lettre de recommandation pour le gouverneur mili
taire de Coimbra et m’avait promis de me recommander aupres
de lui. Le lendemain de mon arrivee je me presentai done
a son palais. On me repondit qu’il etait absent, et ne reviendrait
que le lendemain. Je sortais done du palais et etais deja dans
la rue quand je m’entendis appeler par une fenetre. Je me
detornai et on me die que Madame la Gouvernante me faisait
appeler. Je montai de nouveau et Madame la Gouvernante
me £it entrer dans le salon; elle me dit que le domestique lui
ayant dit qu’un pretre a costume extraordinaire etait venu
voir le gouverneur, elle avait pense de suite que e’etait le
missionnaire que leur avait recommande Mr. Barbosa et m’avait
fait appeler. Cette dame parle tres bien fran^ais et m’a dit
qu’elle serait tres heureuse de me voir faire un etablissement
dans la vil'le, surtout a raison de son petit gar^on, dont elle
me confierait l’education. II a 1 1 ans et est d’une turbulence
extraordinaire, mais doue de talents tout a fait extraordinaires;
la maman l’a fait appeler aussitot et lui a fait reciter des fables
de Lafontaine, ce dont il s’est parfaitement aquitte; il a touche
ensuite du piano avec une grande facilite. Cet enfant a de
grands talents, mais il est de nature a donner beaucoup de
tracas a ceux que en sent charges. / /
Madame la Gouvernante m’a dit que Mr. Barbosa (6)
leur avait dit beaucoup de bien de moi, et a-t-elle ajoute, vous
aurez tout notre appui. Le lendemain je suis retourne, il etait
( 5) En marge: Vasco Guedes de Carvalho e Meneses.
(6) En marge: M r. Vasco Guedes de Carvalho e Meneses a ete
4 ans Gouverneur General de Mozambique et M r. Barbosa etait son
Secretaire.
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midi et Mr. le gouverneur sortait pour aller a la messe; il est
rentre mais n’a pu converser avec moi que tres peu, parce
qu’il n’y avait plus d’autre messe. II a ete aussi aimable que
Madame la Gouvernante; m’a promis tout son appui et m’a
offert de me presenter chez routes les notabilites de la ville;
je l’ai remercie pour le moment, lui disant que j’allais repartir
dans quelques heures, mais ai accepte cette o££re avantageuse
pour quand je reviendrai; puis nous sommes sortis ensemble,
lui pour aller a la messe et moi pour me rendre a mon hotel. / /
Quelques heures a'pres je prenais de nouveau le chemin
de fer pour me tendre 'a Lisbonne.
Vous voyez, mon T. R. Pere, par tout ce que je viens
de vous dire, que toute espece de dlfficultes sont aplanies
pour un etablissement a Cbimbre. C ’est, selon moi, le meilleur
endroit de tout le Portugal ou nous puissions nous etablir e je
crois que quand bien meme le projet de Mo^amedes echouerait,
au moins par la voie par laquelle on le tente, cela ne devrait
pas nous empedher d’avoir une maison en Portugal. Tant que
nous n’aurons pas des sujets Portugais, nous ne ferons rien de
serieux. Si les Jesuites reussissent si bien en Portugal, c’est
qu’ils ont des sujets portugais. Les Portugais pardonnent tout
aux leurs, mais sont dans une mefiance continuelle contre les
etrangers. Les Jesuites ont ici un P. Rademaker qui peut tout
faire en Portugal, parce qu’il est portugais (7). Plus tard je
reviendrai sur les raisons qu’il y a d’avoir et avant tout, une

(7)
Carlos Joao Rademaker, fils du conseiller Jose Basilio Rademaer et de D . M aria Carlota Verdier, est ne a Lisbonne le i -V I - i 8 2 8 .
Sieve a Torino (Italie) ou il a obtenu la licence en droit canon et civil,
a fait son noviciat a Chieri et etudie a Lisbonne pendant trois ans sa
theologie. Il a celebre sa premiere messe a Lisbonne le 2 9 -IV -18 51
et est mort au college de Campolide (Lisbonne), le 6-V I-1885. Cfr.
Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, Coimbra, 19 17,
Tom. IV , Parte I, p. 379.
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maison en Portugal; aujourd’hui je vous fais le simple historique de mes demarches afin de vous mettre au courant de tout.
q.e Oeuvre de Mo$amedes
Je n’ai re^u aucune communication du ministere, ce qui
indique que l’affaire n’est pas terminee, mais il n’y a pas a
s’en etonner. Trois fregates de guerre americaines se sont pre
sentees pour reclamer la mise en liberte d’un americain saisi
par les portugais, sous l’accusation d’avoir fabrique de faux
papier-monnaie. Cette affaire a absorbe entierement les ministres et a fait negliger la notre.

5.® Notices communiquees par M r. Levy
Entr’autrres choses communiquees par Mr. Levy il en est
deux que je tiens a relater id, peur de les oublier. i° Les armoines des rois du Congo. Elies se composent d’une croix avec
les armoiries de Portugal aux quatre cotes. Void la figure.
Malheureusement j’ai oublie les couleurs [n.° 1].
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Note. Le Portugal a pour armes les cinq plaies de Notre
Seigneur (8), ainsi representees [n.° 2].
20 J ’ai oublie, ou plutot je n’ai pu retenir toute la biblio
graphic du Congo que possede Mr. Levy. Toutefois il est
un ouvrage tres remarquable ou vous trouverez des documents
tres precieux et entr’autres routes les bulles des Souverains
Pontifices et tous les decrets de la Propagande reladfs a la
Prefecture apostolique du Congo. C ’est la, pour ainsi dire,
la source du droit canonique de ce royaume. C ’est le Bullaire
des Capucins. Mr. Levy me l’a montre et m’a fait remarquer
l’espace considerable occupe par cette Prefecture dans ce Bul
laire. C ’este un ouvrage qu’on trouvera evidemment dans les
bibliotheques de Paris.
Veuillez, mon T. R. Pere, faire beaucoup prier pour
l’oeuvre des colonies portugaises et croyez moi toujours en
N . S.,
Votre tres humble et tout devoue fils
C b. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462

(8)
L ’evolution de la legende d’Ourique, d’apres laquelle le
Christ serait apparu en Croix a D . Afonso Henriques, premier roi
de Portugal, le 2 5 -V II-113 9 , evolution enregistree dans les monu
ments et par les historiens et poetes depuis les premieres annees du
X V I® siecle, veut en effet que les armoiries de Portugal simbolisent
les Plaies du Christ. La liturgie catholique ne s’est jamais appropriee
la legende, transmise par un faux du couvent d’Alcoba^a, publie en
1594 par le Docteur Pedro de M ariz.
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LETTRE D U PERE CHARLES DU PA R Q U ET
A U T. R. PERE SC H W IN D E N H A M M E R
(18-VII-1867)

SOMMAIRE — Rapport detaille sur le choix du lieu pour I’etablisse-

ment d’une maison de formation en Portugal et les
raisons fondamentales pour determiner cette fondation.— Prejuges contre les Peres Jesuites.

Lisbonne 18 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
Dans mes lettres precedentes je n’ai pu que vous indiquer
rapidement les differentes demarches que j’ai faites depuis
mon arrivee; aujourd’hui je viens vous exposer une question
qui, selon moi, domine toutes les autres, d’ou dependent toutes les autres et qui est la chef de tout ce que nous pouvons
entreprendre dans les colonies portugaises; je veux parler de
la necessite d’un etablissement en Portugal. / /
Des mon arnee
a hdofamedes
vous devez vous
rappeler, mon T. R. Pere, que je vous ecrivis qu’il etait si
necessaire d’avoir une maison en Portugal, que c’etait par
la qu’il fallait commencer et qu’il fallait mieux me laisser seul
a Mo^amedes si on n’avait pas assez de sujets, que de differer
1 etablissement en Portug'al. C ’etait pour moi des lors une
chose evidente, et aujourd’hui cette conviction s’est encore
( x) En marge: En revenant de Capangombe.
( 2)
Duparquet ecrit toujours «Mossamedes». Nous donnons ici
la vraie orthographic du mot, «Mo£amedes».

affermie par le temorgnage unanime de tous ceux qui ont
examine la question. Le Superieur par interim de St. Louis
me le disait encore hier, dans une longue conversation que nous
avons eue a ce sujet et sa conviction est que l’etablissement
d’une maison en Portugal, est pour nous, dans les circonstances
actuelles, une question de vie ou de mort et ce dont vous serez
vous meme convaincu, mon T. R. Pere, quant vous aurez bien
examine l’expose des raisons que je vais vous soumettre.
i.°

Necessite d’avoir des sujets parlant le portugais

Quels sont les deux emplois qui doivent absorber la vie
du missionnaire dans ces colonies portugaises, comme en toute
autre mission, c’est la predication de la parole de Dieu et
l’instruction des enfants. Ainsi nos missionnaires doivent ou
etre employes aux fonctions du saint mimstere et alors le ministere de la parole est une de leurs principales obligations,
ou etre employes dans l’enseignement et la connaissance de la
langue devient encore plus indispensable pour les missionnaires.
De la resulte que la connaissance du portugais est une chose
absolument indispensable pour les missionnaires destines a ces
pays. / /
Nous en avons, par ce qui vient de se passer depuis un
an; trois missionnaires ont ete envoyes, deux n’ont absolu
ment rien fait, le P. Poussot et moi, pour ne pas parler assez
bien la langue. Le P. Espitallie seul a fait quelque chose, parce
qu’il savait un peu la langue et encore le peu qu’il a fait, ce
n’est que parce qu’il n’y avait pas d’au'tres missionnaires pour
le remplacer, car il parle tres mal et il n’est accepte que parce
qu’il n’y a pas d’autres. Soyons en effet justes et raisonnables
et ne nous laissons pas aveugler par l’amour propre national.
Si un pretre russe ne sachant pas un mot de fran^ais allait se
presenter a Bourbon et dire a la colonie qu’il veut l’evangeliser
ou etablir un college pour l’enseignement de fran^ais, on le
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traiterait comme un insense et il tomberait sous le ridicule;
or comment voulons nous esperer de reussir dans de semblables conditions, cela est impossible. / /
II faut done des sujets sachant le Portugais; or ces sujets
ils ne l’apprendront pas dans les colonies, cela est impossible,
parce qu’ils n’auraient pas de maitre, ils ne peuven't 1’apprendre
qu’en Portugal et en suivant des cours reguliers de portugais.
C'est la un fait qui repose sur l’experience.
De tous ces Messieurs de St. Louis, un seul a pu l’apprendre de maniere a pouvoir precher, et pourtant c’est une langue
facile et Mr. Vare me disait encore bier qu’un bon eleve
fran^ais, en suivant les cours d’un college, pourrait au bout
d’une annee suLir ses examens et obtenir son diplome d’habilitation en langue portugaise. Neoessite done pour nous d’avoir
une maison en Portugal ou les sujets pussent apprendre la
langue et se faire habiliter.
2.0 Necessite d avoir une maison en Portugal pour dissimuler autant que possible notre qualite d ’Strangers.

Les Portugais ont 1’amour propre national extremement
developpe, ils ne peuvent supporter que des etrangers viennent
s immiscer dans leurs affaires. Notre trtre de fran$ais nous fait
un tort immense, sans cela nous obtiendrions tout ce que nous
voudrions ici, comme l’obtiennent les Jesuites, malgre la haine
attachee a leur nom. Mais ils sont tres habiles, ils ont quelques
sujets portugais, alors ils les mettent en avant, presentant
toutes leurs oeuvres comme des oeuvres portugaises et sont
acceptes partout. Voila seulement 5 ans seulement qu’ils sont
entres en Portugal et ils ont deja 6 etablissements (s). Si
(3)
C’est le novice Carlos Joao Rademaker, arrive a Lisbonne
le 27-VIII-1848, venu de Chieri (Italie) et ordonne pretre en 1851,
qui est le restaurateur de la Compagnie de Jesus en Portugal. La
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done nous avions une maison en Portugal, nous pourrions
y recruter des sujets portugais, en second lieu nos sujets
apprendraient a parler le portugais et perdraient ainsi ce cachet
etranger qui nous fait tant de mal.
3 °.

Alecessite d avoir une maison en Portugal -pour pouvoir resister aux Jesuites.

J ’aborde ici un sujet qui me repugne, mais e’est un devoir
de conscience pour moi et apres y avoir grandement refledhi
devant Dieu, je crois devoir agir a'insi; eh bien, il faut vous
le dire, mon T. R. Pere, les plus grands adversaires que nous
aurons peut-etre pour notre oeuvre, ce sont les Peres Jesuites.
Je voudrais me faire illusion sur ce point, mais e’est inutile,
et je vous assure qu’ils sont pour moi comme une epee de
Damocles, sans cesse prete a nous aneantir. La conviction
de ces Messieurs de St. Louis est qu’ils vont nous ecraser et
que la lutte est impossible, qu’il faut nous retirer. f /
A considerer humainement les choses, oui, il est ainsi,
et nous devions regarder notre oeuvre mort-nee, mais a con
siderer les choses au point de vue de la Foi, il n’en est pas
ainsi, et si la volonte de Dieu nous appelle a travailler dans
ces pays, l’ambition jalouse des hommes ne pourra l’empecher..
N e comptez pas, mon T . R. Pere, sur la generosite des
Peres Jesuites, ils ne nous feront aucun quartier s’ils le peuvent, e’est ma conviction. Quand une oeuvre leur plait, ils
cherchent a l’accaparer, meme par des moyens que la cons
cience et la delicatesse reprouvent. Quand je serai a Paris, je

province a ete canoniquement erigee en 1880. A la date du present
document les Jesuites avaient en Portugal les colleges de Campolide
(Lisbonne), Barro (Torres Vedras) et S. Fiel (Castelo Branco) et la
direction temporelle et spirituelle du Seminaire de Cemache do Bonjardim, des Missions d’Outremer, genre Missions Etrangeres de Paris.
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suis 'a meme de vous en donner des preuves. J ’aime a croire
quils ont quelques principes de theologie a eux particuliers
pour se former la conscience, mais il en est ainsi. Or ce qui
est certain c’est que: i° Ils convoitent les colonies portugaises,
non pas peut-etre comme fin mais como moyen. Ils veulent,
en sc chargeant de cette oeuvre se rendre necessaires au Portugal
et forcer par la le Portugal a les reconnaitre legalement; c’est
viser bien haut, mais neanmoins il en est ainsi, je le tiens de
Mr. Albano, qui est charge de cette affaire. / /
Or voila que notre introduction dans les colonies portu
gaises et le Congo derange singulierement leurs combinaisons.
D’autres missionnaires se presentent, ils ne sont plus aussi ne
cessaires, ils perdent, si je puis ainsi parler, le monopole de
cette oeuvre. Il faut done nous attendre a une lutte et a une
lutte terrible de leur part, et nous sommes dans le moment
le plus critique pour nous, nous sommes pour ainsi dire entre
le vie et la mort. Humainement parlant ils peuvent nous
ecraser immedi'atement. Ils ont en ce moment 17 sujets
parlant portugais, prets a partir, peuvent s’offrir au gouvernement pour aller au Congo, pour aller a Mo^amedes; ils
savent parfaitement la langue portugaise et sont portugais,
necessairement ils doivent etre preferes a nous, qui ne pouvons
presenter que quelques sujets etrangers et ne sac'hant pas un
mot de Portugais. En outre ils 'peuvent representer au gouvernement qu’ils iront au Congo sous la dependance immediate
de l’Eveque et par consequent aneantiront de fait la Prefecture
apostolique, ce qui ne peut que flatter le gouvernement. / /
Outre cela Mr. Ferreira Pinto, un des leurs, a toujours
grande chance d’etre elu eveque d’Angola. Mr. Levy m’a
di't qu’il poussait de toutes ses forces pour le faire nommer
coadjuteur. Les choses etant ainsi, vous voyez que humaine
ment parlant, mon T . R. Pere, notre oeuvre est detruite par
les Jesuites. Mais d’un autre cote, quand j ’envisage la chose
du cote de la Foi, elle me parait tout autre. i.° Cette disposition
% 5

des Jesuites a vouloir renverser les autres pour s’elever sur
leurs ruines, me parait mauvaise et ne vient pas de Dieu, n’est
pas selon l’ordre de Dieu, par consequent ne peut produire
que des oeuvres humaines et ne peut prevaloir contre la volonte
de Dieu. Or ma conviction est que Dieu n’a pas cree le monde
pour les Jesuites seuls et que les autres Congregations que Dieu
a institutes, sont aussi appelees a remplir un role dans l’Eglise,
role que chacune d’elles doit s’efforcer d’accomplir pour le
salut des ames et la gloire de Dieu, et qu’elle doit accomplir en
luttant contre les obstacles que le diable peut bien opposer,
meme quand le diable parviendrait a employer les Peres Jesui
tes pour entraver ces oeuvres. Or que les Peres Jesuites aient
parfois fait maintes thoses sous l’inspiration du diable, c’est
mas conviction.
2.0
II me parait evident que si Dieu a appele les Peres
Jesuites a travailler a la regeneration du Portugal, il nous y
a aussi appeles. Nous avons eu cette pensee bien avant eux,
ne nous sommes ingeres dans cette oeuvre qu’en suivant les
voies de la Providence et avec le seul but de procurer la gloire
de Dieu. L ’Eglise elle-meme nous a charge de la 'Mission du
Congo et il ne me semble pas etre dans les vues de la Pro
vidence qu’apres en vaoir ete charges nous la cedions aux
Peres Jesuites. D ’un autre cote, PEgUse nous a done aussi la
Mission de la Cimbebasie (4), laquelle ne peut-etre entreprise
que par Mo^amedes; nous devons done croire que nos oeuvres
sont les oeuvres de Dieu et les poursuivre avec perseverance,
repoussant hardiment les efforts des Peres Jesuites pour nous
les enlever. Ce monopole qu’ils veulent obtenir en Portugal
et qui arriverait a etouffer tous les autres ordres religieux en
Portugal, est mauvais et on doit y resister. Or dans les circonstances presentes, tout en comptant sur le secours de Dieu, nous
( 4)
A la date de ce document le Saint-Siege n’avait pas encore
confie la Cimbebasie a la Congregation. Cela n’arrivera qu’en 1879.
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devons aussi, pour ne pas tenter Dieu, faire ce qui est en notre
pouvoir pour sauvegarder notre existence. Que £aut-il faire
pour cela? / /
La conviction de ses Messieurs de St. Louis et la mienne,
esr qu ll nous faut former de suite des sujets portugais ou parlant le portugais. II faudrait que la Congregation envoyat de
suite en Portugal deux ou trois petits scokstiques, ayant a peu
pres termine leurs etudes litteraires; ils suivraient comme externes les cours d un lycee a Coimbre ou a Lisbonne et dans un
an ils pourraient passer leur examen de portugais et nons
serions sauves. Pour 1 oeuvre de Mo^amedes en particulier,
nous n aunons plus besom d autonsation du gouvernement.
Ayant un sujet habilite, on ne peut lui refuser le droit d’enseigner, et notre position changerait de suite en Portugal, et
rous nous trouvenons sur le meme pied que les Jesuites, avec
la haine attadhee a leur nom en moins. //
Nous sommes en ce moment dans la crise d’enfantement
pour ainsi parler, c’est le moment le plus difficile, mais apres
il me semble que nous pourrons faire un tres grand bien,
sans empecher les Peres Jesuites d’en faire aussi; au contraire,
notre presence les stimulera et c’est a qui fera le mieux et le
plus pour le salut des ames. Qui sait si cette emulation qui
va se trouver entre les deux Congregations, ne vient pas de
Dieu.
Ayant done des sujets dans un an nous sommes sauves
si les Jesuites ne nous ont pas prevenus des cette annee. Or
je doute qu’ils pussent des maintenant obtenir le monopole
religieux des colonies. Mon affaire, qui est encore dans les
bureaux des ministeres, y est un grand obstacle. Ou on accedera
a ma demande ou non. Si on y accede les Peres Jesuites n’ont
rien a faire. Si je suis refuse, il n’est nullement probable que
les Peres Jesuites se presentant immediatement apres, soient
agrees, j /
En outre il me semble que nous aurions plus d’acces
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aupres du gouvernement que les Jesuites. Je vous assure que
j ai deja du credit dans les bureaux du ministere et je sais que
j y suis bien vu. II se peut faire que ma demande ne soit pas
acceptee, mais s il en est ainsi ce ne sera que par crainte des
Chambres et non par mauvaise disposition a mon egard. j j
La grande question est done d’avoir immediatement une
maison en Portugal, et cette maison doit etre un petit scolasticat pour y recruter des sujets. Or ou placer cette maison?
Mon avis est que Coi'mbre conviendrait le plus. Mr. Vare
(de St. Louis) serait pour Lisbonne. i° Parce que je serais
a meme de traiter les affaires avec le gouvernement. 20 Que
cela nous serait utile pour les departs des missionnaires. 3 0 Que
1 on pourrait y trouver des ressources parmi la haute aristocra
tic. Tout cela est tres vrai, mais d’un autre cote, un petit
scolasticat est impossible au milieu de Lisbonne, on n’aurait
pas une seule vocation. Mr. Vare lui-meme en convient.
20 Quelle figure feraient nos petits scolastiques avec leur sou
tane dans le lycee de Lisbonne, cela serait-il possible? 30 II
serait tres difficile pour ne pas dire impossible, se trouver un
logement comme on en peut trouver a Colmbre. Quant a
l'eloignement de Lis'bonne pour traiter les affaires avec le
gouvernement, cela serait evidemment une depense, mais non
enorme, chaque voyage aller et retour couterait 36 francs,
drois voyages en une annee ne feraient qu’une affaire de 100
francs. Et puis la grande question pour nous est d’obtenir
des vocations, d’avoir un vrai petit scolasticat, cette question
est vitale et doit dominer toutes les autres et meme peut resoudre les autres; si en effet on obtient des vocations, on peut
avec ces vocations former une autre oeuvre a Lisbonne. Si nous
avions des sujets des maintenant, je pourrais obtenir le meilleur
college de Lisbonne. Mais avant tout il faut des sujets: je
reste done, en resume, d’avis que c’est a Coi'mbre qu’il faudrait etablir un petit scolasticat. / /
Cependant je crains de me tromper; oh priez, mon T. R.
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Pere, afin que le Bon Dieu nous eclaire sur ce qu’il demande
de nous pour le bien de ces pauvres pays. Je ne veux que la
volonte de Dieu, et sa volonte seule et cette divine volonte
me sera manifestee par les ordres de mes Superieurs, que je
suis dispose a accomplir desormais en toute simplicite. Je finis,
mon T. R. Pere, en vous exprimant le desir de me rendre en
France par les bateaux du Havre, qui partent d’ici le 2 Aout.
On m’a promis passage gratuit. Je pourrais ainsi assister a la
grande retraite, ce qui serait une grande consolation pour moi.
Je pourrai aussi partir par l’Espagne, chemin de fer, le voyage
me couterait 70 francs jusqu’a Bordeaux. En terminant, je
tiens a retracter ce que j ’aurais pu dire de faux eontre les Peres
Jesuites. J ’ai exprime mes convictions a leur egard et cela par
necessite, pour vous mettre au courant de tout. Je puis me
tromper et le desire beaucoup.
Votre tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.
N O T A — Dans une espece de Post scriptum, de la meme date,
Duparquet ecrit encore a son Superieur General:
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
J ’oubliais de vous parler du projet presente au Ministere; l’affaire
n’est pas encore decidee; l’incident avec les americains y a mis empechement. Je ne suis pas fache de ce retard vu que M r. Levy, que
je redoute beaucoup, va peut-etre partir pour France et il serait bon,
je crois, qu’il ne se melat pas de cette affaire. M ais, comme je vous
l’ai dit deja, quand bien meme cette proposition ne serait pas agreee
du Ministere, l’oeuvre n’en serait pas compromise pour cela, si les
Peres Jesuites n’interviennent pas et si nous etablissons une maison
en Portugal. L ’an prochain en effet nous aurions des sujets habilites

et qu’on pourrait employer partout et pour tout. Seulement letablissement serait un etablissement prive au lieu d’avoir un caractere officiel. Cet etablissement en Portugal est, mon T . R. Pere, la premiere
chose que nous avons a faire. Sans cela nous batissons sur du sable
et ne faisons rien de solide. II vaut mieux differer 1’oeuvre du Congo
et celle de Mo^amedes. Si on ne peut suffire a tout, aller a Mo^amedes
pour y faire un college sans savoir la langue, est une chose insensee.
Vouloir aller dans l’interieur du pays c’est non moins insense, c’est
se mettre dans 1’impossibilite d’apprendre le portugais et de jamais rien
faire de serieux».— Ibidem.
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LETTRE DU PE RE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(22-VII-1867)
SOMMAIRE — Son grand interet four les missions du Congo et de
Mofamedes. — Excellence de Mofamedes comme clef
de toutes les missions du Sud. — Manutention a

outrance de la maison de Mofamedes.

Lisbonne 22 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere
Le packet d ’Angola est arrive hier apportant les lettres
des deux communautes d’Ambriz et de Mofamedes; je m’empresse de vous les expedir, en vous donnant quelques reponses
relativement aux questions exposes dans votre lettre n° 2,
que m’a retournee Mr. Cretin.
Soyez persuade, mon T. R. Pere, que les interets de la
mission du Congo ne me sont pas moins chers que ceux de la
mission de Mofamedes. Si je parais m’en occuper moins, c’est
qu’un autre en est charge et que Mofamedes me donne assez
de travail pour m’empedher de m’occuper activement d’une
autre oeuvre. J ’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider la mission
du Congo et pour etre agreable aux dhers Peres de cette mis
sion et cela sans avoir grande esperance de reciprocite. / /
Par ce packet ci je n’ai pas refu une seule ligne de leur
part.
Ambriz est-il vrai un point extremement mal sain, d’un
acces difficile, mais cependant c’est encore ce qu’il y a de
mieux sur la cote de Congo et malgre ses devantages s’il n’etait

661

pas occupe, il devrait l’etre et l’etre avant tous les autres
points. Cette oeuvre a done toute mon approbation et une
approbation fondee sur la conviction que cette oeuvre est necessaire. Soyez done persuade que dans les vues que j’exposerai
sur l’organisation de 1’oeuvre de Mo^amedes, j’aurai aussi
toujours en vue l’organisation de la mission du Congo, qui
ne merite pas un moindre interet. / /
Cependant je persiste tujours a dire que l’oeuvre de Mofamedes est necessaire, meme pour la mission du Congo. Mo^amedes est en effet le seul lieu de la cote Occidental d’Afrique
qui puisse etre habite par des europeens. Vouloir etablir un seminaire a Ambriz ou a St. Paul [de Luanda], c’est envoyer
inutilment les missionnaires a la mort, sans aucune chance de
succes. On en a la preuve dans les nombreux essais que les
Portugais et en particulier le dernier eveque d’Angola en ont
fait, la fievre emporte les professeurs et tout est fini. Aussi
quand bien meme les Jesuites voudraient fonder un college
a Mo^amedes, nous ne devrions pas renoncer a y en etablir
un aussi pour les sujets du Congo et de la Cimbebasie, que
nous ne pourrions, sans de graves inconvenients, cornier aux
Peres Jesuites. Je vous dirai meme qu’une fois un college etabli
par nous ou par les Jesuites a Mofamedes, il devient impossible
d’en fonder aucun autre dans la colonie, vu que la salubrite
du climat attirera tous les sujets a Mo^amedes.
C ’est Mo^amedes qui est la chef de toutes ces missions, e’est
a la Congregation qui occupera la premiere ce point, qu’est
reserve, selon moi, tout l’avenir religieux du pays. C ’est done
un point qu’il nous faut conserver a tout prix. Aussi je vous
prie de ne pas permettre a Mr. Cretin de revenir sans que
son rempla^ant soit arrive, comme il semble me le demander
dans une lettre; ce serait compromettre singulierement l’avenir
de cette oeuvre. Les Peres Jesuites voyant le poste abandonne,
voudraient de suite s’y etablir, y prendraient position et quant
nous voudrions revenir, ils diraient que nous venons empie662

rer sur eux et nous fermeraient les portes. Nous avons
jusqu’ici la priorite, il faut la conserver. Ils ne peuvent maintenant venir nous enlever une oeuvre qui est entre nos mains,
sans se rendre extremement odieux et cela doit les embarraser
beaucoup.
Une seconde raison pour que Mr. Cretin attende l’arrivee
d’un rempla^ant, c’est que toute la population est toujours
dans l’esperance d’un college et est tres sympathique a cette
oeuvre, ainsi que me l’ecrit encore Mr. Cretin par ce packet.
Or s’ils voient qu’on l’abandonne, ils tourneront leurs
vues d’un autre cote et installeront peut-etre quelque etablissement laic, que nous ne pourrons plus supprimer.
Troisieme raison. H y a maintenant un mobilier conside
rable qui ne represente pas une valeur moindre de 6 a 7 mille
francs. Or qui soignera tout cela, si Mr. Cretin ferme les
portes et s’en va? II y a de la batterie de cuisine qui se rouillera,
des provisions qui se gateront, des livres, du linge et des ornements qui seront devores par les inseetes. Des voleurs qui pourront entrer a leur aise dans cette maison abandonnee et la piller.
C ’est done une chose tout a fait impossible qu’il s’en aille
avant que son rempla^ant arrive. / /
D ’ailleurs il s’est engage a rester, sans cela j ’aurais pris
mes mesures en consequence et aurais charge une autre personne de mes affaires. Je lui ai delivre pour pres de 50 francs
de pourvoirs et a present il pense a me laisser en plan. Et puis
les 2000 francs qu’il va couter a la mission meritent bien qu’il
lui rende quelque service. Que s’il s’y refuse qu’il s’en aille
alors a ses frais. Enfin la permission que vous pourrez lui
accorder ne lui arriverait que le 15 septembre et il ne pourrait
partir que le 15 octobre. Or son rempla^ant arrivera dans le
mois de novembre; or, je le demande, pour un mois d’attente
est-ce la peine de causer tant de desagrements? Je vous prie done,
mon T. R. Pere, de ne pas lui permettre de revenir immediatement. / /
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Quant a moi, je suis parfaitement gueri et mes forces sont
bien retablies, je pourrais repartir des qu’on voudrait; je vous
prie done, mon T. R. Pere, de ne pas suspendre cette oeuvre,
ce qui produirait un tres mauvais effet.
Mr. Cretin me dit que le cure lui fait tres bonne mine,
mais vouz savez qu’il ne faut pas se fier, e’est lui qui m’a
attire cette mechante affaire qui a necessite mon voyage a
Loanda.
Je n’ai pas encore de reponse du Ministere. Je vais me
decider a aller faire ce soir une visite de politesse au R. P. Pro
vincial des Jesuites (%| mais je serai bien sur mes gardes.
Veuillez repondre de suite au P. Poussot et a Mr. Cretin.
Ces leponses arriveront encore avant le depart du prochain
packet, qui a lieu le 5, comme vous savez.
Votre tres humble et tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.

( x) C ’etait, a cette date, le Pere Ficarelli.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(23-VII-i 867)
SO M M AIRE — Sympathie de M r. Levy Jordao pour le plan du P.

Duparquet. — Prie le T. R. Pere-General de recevoir
M r. Levy a Paris avec tous les egards dus a sa personne et de faire toutes les concessions possibles au
gouvernement portugais.

Lisbonne 23 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
Je vous ecris a la hate pour vous donner part de certains
renseignements de la plus grande importance. Un Pere Lazariste, Mr. Vare, arrive de chez Mgr. le Nonce, qui lui a
communique sous le secret, une chose tres importante. Mr.
le Nonce a su d’une personne amie de Mr. Levy que Mr.
Levy, avant de partir pour Paris, s’est ouvert a cette personne
sur les projets pour la regeneration et l’organisation ecclesiastique des colonies portugaises. II a dit que ce que je lui avait
dit lui avait beaucoup plu et qu’il allait aller vous voire a Paris
pour s’etendre avec vous sur cette oeuvre. / /
Comme je vous Tai dit, Mr. Levy est le personnage le
plus influent pour les affaires des colonies. Non seulement il
est chef de bureau au Ministere de la marine, mais encore
conseiller du roi, procureur de la couronne, depute, etc., etc.
Son credit est plus grand que celui des ministres, en ce sens
que les ministre changent, mais lui ne change pas. Comme je
vous l’ai deja ecrit, l’avenir de notre oeuvre est entre ses mains.
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Oh je vous en prie, mon T . R. Pere, recevez ce Monsieur
avec toutes sorted de deferences et tachez de lui faire toutes
les concessions possibles. Si vous lui fermez la porte, ll ira
frapper a d’autres Congregations et cette oeuvre sera perdue
pour nous. Son avenir est maintenant entre vos mains. / /
Le gouvernement portugais traitant directement avec vous,
je n’ai plus rien a faire ici, en atendant que vous me mettiez
au courante de ce que vous aurez decide a Paris avec Mr. Levy.
Je vais done m’abstenir de faire aucune autre demarche jusqu’a
ce que vous m’ayez ecrit. Mais je vous en supplie, mon T. R.
Pere, daignez m’accuser au moins reception de mes lettres, si
vous ne pouvez y repondre. Voila la 8.6me lettre que je vous ecris,
sans savoir si aucune de ces lettres vous est parvenu. Ceci est
extremement regrettable, parce que je ne Sais si je dors, oui
ou non, vous ecrire de nouveau les memes dhoses, ne sadhant
si les lettres vous sont parvenues oui ou non. De grace faites
moi repondre une seule ligne seulement, si on n’a pas le temps
d’ecrire davantage. Je suis dans une perplexite extreme, ne
sachant pas si vous etes au courant des affaires.
Come je vous 1’ait dit, le gouvernement portugais nous
est favorable en ce moment, il ne tient qu’a vous d’avoir
1’oeuvre des colonies, mais si vous le rebutez ou le froissez,
les consequences en peuvent etre terribles; tachez done de
recevoir les propositions du gouvernement portugais de maniere
a le edntenter... Surtout tachez de gagner Mr. Levy; comme
je vous Lai dit, il est tout-puissant.
Les R. Peres Jesuites

Je suis alle hier faire une visite au R. P. Provincial des
Jesuites. C ’est un homme qui m’a paru tres bien. Comme mon
affaire a fait du bruit dans Lisbonne, il a ete le premier a aborder la question et m’a declare. i° que maintenant ils n’avaient
aucune intention de s etendre sur la Cote Occidentale d’Afri-

666

que. 2° Qu’il n’avait nullement charge Mr. Albano de la mis
sion que ce Monsier s’etait attribute. II m’a paru sincere.
Et Mgr. le Nonce d’ailleurs, qui l’a entretenu de cette affaire,
a dit egalement qu’ils n’avaient pas grand dessein d’aller dans
les missions d’Afrique. Mr. Pinto Ferreira, d’un autre cote,
n’est pas jesuite et le serait devenu dans le cas seulement ou
les Peres Jesuites eussent accepte d’aller en Afrique.
Vous voyez done, mon T. R. Pere, que toutes les difficul
t y paraissent aplanies. Maintenant que le gouvernement portugais ‘traite direotement avec vous, je vais m’abstenir, jusqu’a
nouvel ordre de votre part, de faire aucune demarche, qui pourrait ne pas concorder avec les votres. Mais de grace, encore
une fois, mon T. R. Pere, veuillez m’ecrire un mot seulement
pour m’accuser reception des 8 lettres que je vous ai eentes.
Si je ne re^ois rien, je vais ecrire tous les jours et par toutes
les voies, dans la supposition que ces lettres ne vous sont pas
parvenues.
Votre tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.
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LETTRE DU GOUVERNEMENT DE L’EVECHE
AU MINISTRE D’OUTREMER
(24-VII.1867)

SOMMAIRE — Inconvenients de la collation canonique des missionnaires en Angola. — Difficulte de -provision de la mis

sion da Congo, manque de missionnaires.

l l mo e Ex.mo Sr.

Junto tenho a honra de remeter a V. Ex.a a copia da
acta duma reuniao que acabo de convocar, de todo o clero residente em Luanda, ao qual expondo o estado da missao do
Congo, fiz ver que era necessario tomar algumas medidas relativamente a tal missao. Todos os eclesiasticos, como V. Ex.a
se dignara ver da acta, declaram estar isentos da dbriga^ao de
ir, por estarem constiturdos em beneficios de cola^ao. / /
Longe de mim a falsa presun^ao de lem'brar a V. Ex.a
uma medida, que lhe nao haja sido mais duma vez ditada pela
inteligencia e solicitude de V. Ex.a, no entanto pe$o licen^a
para fazer algumas considerafoes a este respeito. / /
Durante o tempo que tenho servido nesta diocese, tenho
observado que as cola^oes sao um verdadeiro e principal
obstaculo ao servido da igreja — numa diocese cujas paroquias
nao podem estar codas ocupadas por falta de eclesiasticos, devem os poucos af residences estar constituidos por tal forma,
que se achem sempre prontos a seguir para onde os seus servi50s sejam necessarios. Mas de que serve o Prelado da diocese,
ou quern suas vezes faz, mandar um eclesjiastico para este ou
aquele Concelho, se ele lhe responde: nao vou porque sou
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eolado?... E neste caso estao os da diocese de Angola a except
^ao de 2 ou 3 e estes mesmos estao em paroquias donde
actualmente nao podem ser afastados. Os inconvenientes que
daqui resultam sao tao claros, que escusado e demonstra-los>
tendo so a acrescentar que se as colajoes sao inconvenientes nos
europeus que para aqui vem, nos lndfgena's entao sao prejudicialissimas, porque estes e que maiores servi^os podem prestar
a diocese pelas circunstancias que neles concorrem de nao sorrerem com o clima, de saberem a lingua e portanto de serem
melhor compreendidos pelo povo indigena e outras mais. Estes
acho eu, na minha humilde opiniao, que, se se ordenassem
deviam ser so destinados para as missoes; mas infelizmente
vemos o contrario.
O Conego Antonio Maria Ramos de Carvalho veto
ha poucos meses do Congo gtavemente enfermo, o P.e
Manuel Marques Nunes Ramos, acaba de morrer no
Ambriz, de volta da mesma missao, ao passo [que] eclesiasticos Indigenas ha que se conservam na cidade, donde nao saem,
porque sao colados. Desejava eu que V . Ex.a fizesse favor de
decidir se os Indigenas que a expensas do Governo de Sua
Majestade foram ordenar-se ao Reino a titulo de missoes, conseguindo depois um beneffcio de cola^ao, deixam de ser obrigados a condi^ao com que foram ordenados, isto mesmo urgindo
o servi^ da Igreja.
Finalmente sobre as Missoes do Congo, as mais importantes da diocese, percebia-se que so se conseguiriam com
alguma regularidade, por meio de 2 ou 3 eclesiasticos, vindos
expressamente para este fim, e com congruas correspondentes
a dificuldade da missao, e as priva^oes que sofrem aqueles
que nao tiverem, para as combater, os meios necessarios. £ isto
o que se me oferece dizer relativamente a colagoes e a missoes
na diocese de Angola — torno a dizer, sao meras lembran^as
minhas que pedi licenja para expor, sujeitando tudo ao que
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melhor sugerirem os conhecimentos de V. Ex.a, que eu acato
e respeito como me cumpre.
Deus Guarde a V . Ex.a
Pa5o em Luanda, 24 de Julho de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr.'//
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Antonio Guedes Coutinho Garrido

Deao, G.or do B.d0
H U — Angola, 1867, Carton 3 7 . — Autographe.
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LETTRE DU PERE CHARLES DUPARQUET
AU T. R. PERE SCHWINDENHAMMER
(25-VII-1867)
SOMMAIRE — Recapitulation des lettres precedentes.—-Visite de M r.
Levy a Paris. — Bonne disposition des ministres et
deputes de I’Afrique portugaise. —■ Fondation d’une

maison en Portugal et choix des lieux a cet effet.

Lisbonne 25 Juillet 1867
Tres Reverend et Bien-Aime Pere,
C ’est, je vous assure, un tres grand ennui, de ne recevoir
aucune lettre de Paris; void la qe lettre qui va vous arriver
depuis que vous m’avez ecrit. Comment se fait-il que vous ne
m’ayez accuse reception d’aucune? Est-ce mes lettres qui se
sent egarees, est-ce les votres? C ’est ce qui m’a jette en grande
inquietude et en grand embarras. Je vais faire de mon cote ce
que je pourrai pour prevenir les suites 'faeheuses qui pourraient
resulter de Tegarement des lettres, apres quoi je vais remettre
le soin de cette affaire a la Divine Providence. Dans le cas
done ou mes lettres ne vous soient pas parvenues, je resume
les demarches que j’ai fakes depuis ma premiere lettre. / /
Visites a Mgr. le Nonce et a M gr. 1’Eveque d’Angola,
qui ont approuve le projet. Entrevues avec les deputes de
la cote d’Afrique et avec les chefs de bureau du ministere,
qui tous ont appuye le projet. Entrevue avec le ministre de
la Marine et des Colonies, qui egalement trouve le projet
tres acceptable. Son Excellence me dit que le projet va etre
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soumis au procureur de la couronne et ensuite au conseil des
ministres.
Comme je redoutais beaucoup Mr. Levy qui, vous le
savez, a parle contre nous aux Chambres et qui est chef de
bureau au ministere de la Marine, substitut du procureur de la
couronne, depute, conseiller du roi, je me hazarde a aller visi
ter ce Monsieur pour tacher de le gagner ou du moms de le
rendre moins oppose. Le depute d’Angola, Mr. de Seixas,
m avait donne un billet de recommandation pour lui. J ’ai eu
avec lui une longue entrevue, qui n’a pas dure moins de deux
heures. II parait que ce que je lui ai dit relativement a nos
dispositions a Regard du gouvernement portugais lui a plu.
II m’a parle du triste etat des colonies portugaises et m’a manifeste le desir d’btemr l’aide de notre Congregation pour les
regenerer. Je lui ai dit que vous vous y preterez avec plaisir.
II est parti pour France et aVant son depart a dit a une personne
qu’il allait prendre en France des informations sur notre Con
gregation et s’entendre avec vous sur les moyens de regenerer
les colonies portugaises (1). Cette personne l’a redit au Nonce,
mats sous le secret, de sorte qu’il ne faut pas en parler, parce
que le Nonce pourrait etre taxe d’indiscretion. / /
D ’apres tout cela vous voyez, mon T. R. Pere, que les
choses paraissent prendre une bonne tournure. Deux ministres
sont pour nous et les 3 autres, j’en suis persuade, ne seront pas
contre, surtout Mr. Martens Ferrao, qui est tres religieux. Le
personnel du ministere de la Marine est pour nous, les depu
tes d’Afnque sont pour nous on ne voit pas ce qu’on peut
desirer de plus, humainement parlant. Maintenant Mr. Levy
(x) En marge: C ’est a moi-meme qu’il a manifeste le desir
de voir notre Congregation aider le Portugal pour les colonies; et c’est
a cette personne amie du Nonce qu’il a dit, en partant, qu’il allait
prendre en France des donnees sur notre Congregation, mais je n’ai
pu savoir autre chose de bien certain sur cette conversation.
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a-t-il re^u officiellement du ministre 1’ordre de traiter 1’af
faire avec vous, ou bien est-ce en son nom propre que Mr. Levy
va traiter avec vous (2), c’est ce que j’ignore et ce qui me
met dans l’embarras sur ma maniere d’agir a 1’egard du mi
nistre. Si en effet Mr. Levy a re^u ordre du ministre de traiter
cette affaire avec vous, comme je n’etais que votre representant,
il ne me convient plus d’intervenir. Si au contraire c’est de
lui-meme que Mr. Levy fait ces demarches aupres de vous,
je puis continuer les negociations comme si rien n’etait, vu
que je suis sense ignorer les plans et demarches de Mr. Levy.
II importe done beaucoup, mon T. R. Pere, que vous
me teniez au courant de tout ce que vous ferez a Paris. Lorsque
vous recevrez cette lettre vous aurez sans doute deja vu Mr.
Levy (3). Si vous ne l’aivez pas vu, ce serait mauvais signe, ce
serait un indice qu’a Paris on lui aurait donne de mauvais
renseignements sur la Congregation et dans ce cas je crois
que vous feriez bien de lui faire visite et de tadher de detruire
les mauvaises impressions qu’on pourrait lui avoir donnees
contre nous. Comme il tres ami des Oratoriens vous auriez
son adresse chez eux ou a 1’ambassade Portugaise.
Tachez aussi de lui faciliter les moyens de vous voire,
( 2) En marge: D ’apres ce qu’on m ’a dit j ’ait cru comprendre
qu’il s’etait entendu avec le ministre sur les demarches quil allait faire
aupres de vous.
(3) Il ne semble pas que M r. Levy se soit entrenu avec le T . R.
Pere Schwindenhammer, il n’en parle pas. Le ministre des Affaires
Etrangeres de Portugal, Casal Ribeiro, etant a Paris avec le Roi Dom
Louis en visite officielle a 1’Exposition Internationale, le T . R. Pere
alia lui faire visite et lui a sounds ses projets, lui affirmant que le
seul desir de la Congregation du St. Esprit e’etait d’etre utile au pays
et de faire pour les colonies portugaises ce qu’on faisait pour les
fran^aises, en dehors de toute politique. Le ministre se montra bien
dispose. Le Roi de Portugal ayant avance son depart de plusieurs
jours, a rendu impossible la visite du T . R. P. Schwindenhammer
a Sa M ajeste — BGCSSp., Tom. V I p. 174.
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comme vous etes souvent a Chevilly, il pourrait se faire que
le frere portier de (Paris le renvoyat plusieurs >fois de suite en
lui disant que vous etes absent, ee qui serait tres factheux. Je
crois que le plus sur serait si vous ne le voyez pas, d’aller
vous-meme lui faire visite; vous pourrez motiver votre visite
sur l’intention qu’il m’a manifestee dans notre entrevue
d’avoir recours a notre Congregtion pour les colonies portugaises, et lui dire que je vous en ai ecrit. Comme je vous l’ai
dit, I’affaire est en bonne voie, et si vous vous arrangez avec
Mr. Levy, comme je me suis arrange avec lui, 1’oeuvre des
colonies portugaises nous est assuree, c’est-a-dire, la plus belle
et la plus grande oeuvre que notre petite Congregation ait
ete appelee a accomplir dans l’Eglise (4).Oh combien serait
grand le bien qui en resulterait pour la gloire de Dieu et le
salut des ames! / /
Maintenant si vous ne tombez pas d’accord avec lui pour
l’oeuvre en general des colonies Portugaises, tachez neanmoins
d’arranger 1’oeuvre du Congo et de Mo^amedes. }e me rappelle qu’il m’a dit que si vous vous entendiez avec le gouvernement portugais pour le choix des postes a occuper dans le
Congo, le gouvernement pourrait alors donner un subside pour
les missionnaires. Prenez garde surtout> mon T. R. Pere, de lui
presenter nos oeuvres dans les colonies portugaises comme des
oeuvres fran^aises; tout serait perdu, c’est la leur grande aprehension. II faut au contraire que les Peres employes en ces pays deviennent portugais le plus possible. C ’est par la que les Jesuites
ont reussi en Portugal (6) . II n’y a que 5 ans qu’ils sont entres

( 4) La prophetie du P. Duparquet est encore aujourd’hui une
consolante realite.
( 5) Principe fondamental de la Missiologie moderne, sanctionne
par l’autorite de Saint-Siege. Duparquet voyait long et juste.
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et deja ils ont un grand nombre de sujets, 6 maisons et ont
ramasse, me disent les Peres Lazaristes, deux millions de francs.
Les Lazaristes, au contraire, qui sont restes fran^ais, n’ont
rien fait et vont en reculant. Je dis qu’ils n’ont rien fait en
raison des evenements facheux qui leur sont arrives et qui les
ont reduits a une seule maison.
Maintenant, mon T. R. Pere, ll me reste a vous parler de
mon voyage en France. Je desirerais bien assister a la retraite,
et en outre conferer avec vous sur les affaires de la mission.
Vous voyez combien c’est difficile par lettres; voila plus d’un
mois que je suis ici et je n’ai pu encore recevoir qu’une seule
lettre de vous. II est absolument impossible d’organiser quoi
que ce soit par ce moyen. En outre le placement des sujets va
bientot se faire, et si l’on fait quelque dhose en ces pays, il
serait bon, je crois, que je puisse vous entretenir touchant le
choix des sujets qui conviendraient mieux pour ce genre
d’oeuvres. Car tel sujet a des qualites qui le rendent propre
a telle oeuvre, tel autre sujet convient mieux a une autre. / /
Enfin je pourrai faire quelques demarches dans le but
d’obtenir quelques ressources de la Propagation de la Foi.
Je ne sais vraiment comment nous nous y prenons, mais nous
n’obtenons presque rien. Les Missionnaires de Lyon, qui je
crois n’ont qu’une seule communaute, ont qo.ooo francs et
nous, nous n’avons que 12.000 francs, ce qui fait 6.000
par mission. Avec cela on ne pent rien faire de serieux. Vous
m’avez dit que vous presentiez mon rapport come si je faisais
partie de la Mission du Congo. Si par malheur il vient !a etre
publie et que 1’oeuvre de Mo^amedes soit representee comme
dependant de la Prefecture du Congo, cela peut faire encore
une grosse affaire avec le gouvernement portugais. Il va dire
qu’on le trompe, que je me suis presente comme travaillant
sous la juridiction de l’eveque, tandis que ce n’etait qu’une
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ruse pour faciliter les empietements du Prefet apostolique surtoute la colonie (8).
Je crois que vous feriez bien d’empecher cela, soit en priant
la Propagation de la Foi de ne point inserer ce rapport dans
les Annales, dans le cas ou elle en aurait eu le dessein, sort en
ne representant pas cette mission comme faisant partie de la
Mission du Congo et l’intitulant Mission de la Cimbebasie
ou Mission dans le diocese d’Angola. Le gouvernement portugais a les yeux ouverts sur nos moindres demarches, c’est
a nous a etre prudents.
Je desirerais beaucoup savoir, mon T. R. Pere, si vos inten
tions sont qu’une maison soit fondee en Portugal et en quel
lieu. Dans ce cas je pourrais deja m’en occuper, examiner
les lieux, chercher une maison a louer ou a acheter, etc. Je
n ai rien a faire ici maintenant et je ne puis rester indefiniment a la charge des Peres Lazaristes. Si done vous n’approuviez pas mon retour immediat en France, il me faudrait cher
cher a m etablir en quelqu autre endroit, ou je ne serais a charge
a personne.
Des le lendemain de ma visite le R. P. Provincial des
Jesuites est venu me la rendre a St. Lours. II a etc tres aimable
et je n ai pas cru devoir aborder la fameuse question, que du
reste nous avions traite la veille.
Je crois que nous n’avons rien a craindre de ce bon Pere,
et partant de ses subordonnes. M^r. Albano je crois a eu beaucoup dmicraitive dans cette affaire. En tout cas je crois certain

(6)
La faute, s’il y en a, revient a Duparquet lui-meme; il a bien
voulu meler les deux missions et meme mettre Mo^amedes sous la
juridiction du Prefet du Congo, sans egard pour l’histoire et la
geographic.
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que maintenant les Peres Jesuites y ont renonce et ne nous
entraveront pas, au moms on doit le croire dapres leurs pro
testations.
Votre tout pauvre enfant en N . S.
Ch. Duparquet

AGCSSp. — Boite 462.

E M O L U M E N T S P A R O IS S IA U X

EN

A N GO LA

(22-V III-186 7)

SOMMAIKE — Reglementation des casuels dans tes paroisses du dio
cese d ’A n g o la et C ongo.

Convindo regular a percep^ao dos emolumentos paroquiais
na diocese de Angola e Congo;
Tendo em considera^ao a proposta do reverendo bispo da
mesma diocese, e as informa^oes dadas pelo governador geral
da provmcia de Angola;
Conformando-me com a consulta do consel'ho ultramarino de 29 de Mar$o do corrente ano;
Usando da faculdade concedida pelo § i.°, artigo 15.®
do acto adicional a carta constitucional da monarquia;
Tendo ouvido o conselbo de ministros:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 .° — A percepfao dos emolumentos paroquiais
no bispado de Angola e Congo sera regulada pela tabela junta
ao presente decreto, e que dele faz parte integrante.
Artigo 2.0 — Ficam revogadas todas as disposi^oes em contrario.
O ministro e secretario de estado interino dos negocios
da marinha e ultramar, o tenha assim entendido e fafa executar.
Pa$:o, em 22 de Agosto de 1867. /
REI. /
Visconde da Praia Grande
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TAjBELA

Os parocos nao poderao cobrar emolumentos alguns que
nao estejam declarados nesta tabela, e serao obrigados a todo
e qualquer servi^o de gra^a para as pessoas inteiramente pobres.
Ficam em vigor os usos e costumes para os diversos funcionarios que coadjuvem os parocos nas respectivas festividades.
Os estilos enquanto aos direitos da fabrica continuam
como ate agora.
O paroco e o tesoureiro ou sacritao, quando forem celebrar
quaisquer actos dos declarados na tabela, fora da igreja paroquial, a mais de uma legua de distancia, receberao, alem dos
emolumentos estabelecidos, o seguinte: o paroco, por um dia,
2$ooo reis, e o tesoureiro $50 0 ; e as pessoas interessadas
serao obrigadas a dar-lhes os meios de transporte.
Secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar,
22 de Agosto de 1867. /
Visconde da Praia Grande

T A B L E A U D E S E M O L U M E N T S P A R O IS S IA U X
D U D IO C E S E D ’A N G O L A E T C O N G O
(22-V III-186 7)

SOMMIARE — C e tarif des casuels paroissiaux a ete etablit par le
decrct precedent du 22 A o u t.

P&roco

Tesoureiro
ou Sacristao

$400
$200
1 $500
1 $000
2$000

$060
$030
$500
$ 5oo
1 $000

I $200
2 $000
3$ooo
$800

$600
$800
$200

$10 0
2 $000
4$ooo

_ $ _
$800
1 $000

3$ooo
2 $000

1 $000

SACRAM EN TO S
Baptismo de pessoa livre, sem c a p a ........
Dito de escravo ou liberto ............. .....
Dito, com capa ...........................................
Casamento, sem capa ..................................
Dito com capa .................................. ....

EN TERRO S
0
■'03"

Encomendagao resada, na igreja paroquial
Dita, fora da igreja paroquial .....................
Dita cantada, na igreja paroquial . ...
Responso funebre cantado .........................
Dito resado, sem ornamento algum funebre dentro da igreja ..............................
Offcio de nove lifoes ..................................
Acompanhamento de defuntos ................

F E S T IV ID A D E S
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Q
O
m

Missa cantada ................................................
Marinas e laudes solenes .........................

P&roco

Procissoes, nos limites da paroquia .......
Idem, fora dos limites da paroquia .......
Oficios da Semana Santa, em cada dia

3$ooo
4$ooo
2$ooo

Tesoureiro
ou Sacristao

$600
I $000
$600

C A R T 6 R IO
Banhos de tres denuncias .........................
Ditos de uma dita .......................................
Certidoes de baptismo, casamento e obito
Buscas, por cada ano, excepto 0 corrente
Atestados ........................................................

BOA— 1867, p. 589-590.

$900
$300
$500
$060
$500

_ f_

F O N D A T IO N D U S E M IN A IR E D U C O N G O
D A N S L A V IL L E D E S A N T A R E M
(3 1-V III-18 6 7 )

SOMMAIRE — Decidee la fondation en Portugal (Tun Seminaire pour

la formation de missionnaires pour les possessions
portugaises des cotes occidentales d’Afrique, specialement la Prefecture du Congo et le diocese d‘Angola.

Depuis que la Congregation est chargee de la Prefecture
apostolique du Congo, on n’a pas tarde a reconnaitre l’opportunite, et meme jusqu’a un certain point la necessite, de fonder
un Etablissement en Portugal, pour y traiter les affaires de la
mission et subvenir a ses besoins. Cette partie de l’Afrique,
en effet, se trouve, comme on le salt, sous la dependance ou
la suzerainete du Gouvernement de Lisbonne (x). La seule
langue europeenne qu’on y parle, c’est le portugais. Et, en
outre, le Portugal ne voit pas sans crainte et sans ombrage (2) ,
des missionnaires d’une autre nation venir s’etablir en ses
colonies. / /
II fallait done necessairement, pour assurer l’avenir de la
mission du Congo, songer a se procurer des sujets portugais.
(1 )
La suzerainete portugaise sur le Congo etait reconnue depuis le
X V I® siecle. Pour la partie de l’Angola, depuis le dernier quartier du
meme siecle elle etait consideree pratiquement et juridiquement comme
partie integrante de la nation portugaise. Cette doctrine 1’O N U elle•meme ne l’a jamais validement contestee.
( 2)
L ’ombrage ou suspicion portugaise n’etait pas gratuite et,
certes, pas du fait qu’ils etaient d’autres nations. II est avere aujourd’hui que tous les missionnaires n’etaient pas exempts d’ombrage,
mettant souvent trop en evidence leur nationalisme, et leurs critiques.
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Et, pour eels, ll n y avait d autre moyen que d etablir une
maison de recrutement en Portugal, comme on 1 a deja fait en
Irlande pour nos etablissements et nos missions dans les colo
nies anglaises (3).
Cette fondation en Portugal etait d’ailleurs a desirer, non
seulement en vue de la mission du Congo, mais encore en
vue des autres colonies portugaises enclavees dans nos missions
d’Afrique, et toutes si abandonees sous le rapport religieux.
Elle ne pouvait egalement qu’etre avantageuse pour le
bien general de la Congregation elle-meme, comme moyen
de l'etendre et de la developper. Malgre les maux produits en
Portugal par la revolution, la foi s’y conserve encore dune
maniere tres vive parmi les populations) oe qui donne espoir d y
trouver de bonnes vocations.
Cette fondation rentre, d’ailleurs, parfaitement dans les
vues de notre St. Fondateur. On voit, en efifet, par quelques
lettres de M gr. Bessieux et du P. Lannurien, que le Venere
Pere avait eu la pensee, des 18 5 1, de fonder une maison en
Portugal, en vue des missions portugaises des cotes d’Afrique.
Et il fut meme question d’y envoyer le Pere Lannurien, avec
Mgr. Bessieux, alors en France (4).
Depuis lors, ce meme projet est revenu a differentes
reprises, notamment en 18 57 et i860. Le secretaire du Patriarchat de Lisbonne, M . l’Abbe Roquette, qui avait passe
plusieurs annees 'a Paris et avait pu a'pprecier le bien opere
par notre Congregation dans les colonies fran^aises, desirait
vivement voir executer ce dessein. Le P . Duparquet fut meme
( 3) La maison d’lrlande a ete fondee a Blanchard Stown (D u 
blin) le 2-10-1859.
.
(4) Le fait est certain, mais nous senons tres heureux de le
trouver sous la plume du Pere Libermann, fondateur oui, mais de
la Societe du Saint Coeur de M arie, canoniquement supprimee en
1848. C f. Lettre du P. Lannurien du 25-8-1851 in Notes et Docu
ments, 1956 (Complements), p. 17 1-17 2 .
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sur le point de faire, dans ce but, un voyage en Portugal en
i860. Mais les difficultes politiques ne permirent pas de
donner suite a ce projet.
La question s’est de nouveau presentee par suite des besoins
de la mission du Congo. A son passage a Lisbonne, en revenant
de Mo^amedes, le P. Duparquet fut charge d’examiner sur
les lieux ce projet de fondation, et les moyens de l’executer.
Le moment a paru favorable. Son Excellence le Nonce apostolique pres la Cour de Lisbonne encourageait beaucoup a commencer, et Monseigneur le Patriarchs se montrait lui-meme
dispose a nous accueillir avec bienveillance.
Quant a 1’endroit a choisir pour cette maison, la ville de
Santarem a paru le plus convenable, tant a cause de sa proximite de Lisbonne qu’a cause du Seminaire Patriarchal deja
etabli en cette ville, et dont nos Scolastiques pourront suivre
les cours (5).
Le T. R. Pere, a done decide, par Decret du 3 1 aout
1867, rendu d’apres 1’avis unanime du Conseil, la fondation
d’une nouvelle maison de la Congregation a Santarem, sous
le titre de Seminaire du Congo et autres possessions portugaises d’outremer, maison qu’il a cru devoir dedier a l’Esprit
Saint, comme le Seminaire Colonial a Paris. Cet Eta'blissement
est, jusqu’a nouvel ordre, rattache directement a la Maison-Mere (6).
(5) Le P. Duparquet avait eu l’idee sur Coimbra, ville universitaire, pour que les eleves y puissent suivrent les cours superieurs. M ais
la distance de Lisbonne et l’ambiance peu propice l ’ont fait desister.
C f. BGCSSp, 1867-1869 ( V I) , p. 175.
(6) Le P. Duparquet, nomme fondateur du Seminaire, repartit
le 23-9-1867 pour le Portugal, arrivant a Lisbonne le 28. L ’inauguration a ete faite le 3 Novembre, avec les Peres Duparquet et Carrie,
et les Scolastiques Rulhe et Dissan, detaches de Langonnet. C f.
BGCSSp. — I b id e m p. 176-177.

BGCSSp.— 1867-1869 (VI), p. 74-75.
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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(9-IX-1867)
SOMMAIRE — L ’Eveque communique au gouvernement son inten

tion de ne -plus retourner en Angola, manque de sante.
— Desistance de la moitie de ses revenus officiels en

benefice du Doyen du Chapttre de Luanda.

Ilustrfssimo e Excelentissimo Senhor
Vou respeitosamente expor a V . Ex.a, que tendo-se agravado os meus padecimentos, nao me e possivel neste estado
voltar para Africa (1).
Considerando, porem, as circunstancias da fazenda publica,
desisto de metade da minha congrua, a contar do 1 .° de Outubro proximo, enquanto durar a miriha impossibilidade, a fim
de ser melhor gratificado o Deao, actual governador do Bis
pado, e acudir a algumas urgencias da provmcia de Angola,
da forma que a ilustra^ao de V. Ex.a julgar conveniente.
Deus guarde a V . Ex.a
Lisboa, q de Setembro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Jose, Bispo de Angola

A H U — Angola, 1867, Carton 37. — Original.
(!) L ’eveque M gr. Jose Lino de Oliveira, vieux et malade, etait
parti pour Lisbonne le 15 M ai 1866, et ne rentrera plus dans son
diocese.

L E T T R E D U P £ R E E M M A N U E L D E JE S U S M A R IE
A U P£R E C H A R LES D U PA R Q U ET
(14 -IX -18 6 7)

SOMMATRE — Demarches pour trouver une maison convenable a

Santarem pour y etablir le uSeminaire du Congo».

Convento das Donas
de
Santarem

J. M . J.
Mon tres cher et Bien-Aime Pere
A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e a
sua divina gra^a nos assista sempre.
Nao posso nem devo demorar mais tempo a resposta da
amabilissima carta com que V . Rev.a me surpreendeu agradavelmente, e logo me pus a procurar a casa em que V. Rev.®
me falava: ha duas, e uma terceira que convinha melhor,
ainda nao pude falar a Senhora locataria, e tenho estado a
espera que ela chegue das Caldas; mas como nao tinha vindo
ainda, eu julgo que o melhor de tudo era V . Rev.® quando
vier aqui, a Santarem, escolher a sua vontade, e agora, que
o governo civil desta vila vai para Lisboa, entao nao faltarao
casas, e mais batatas, porque devo dizer a V. Rev.®, as duas
casas que eu vi nao tern cisterna; uma casa e vizinho (sic)
aqui do nosso convento, e tern julgo 14 ou 15 casas, e um
grande quintal, que pode mandar cultivar, mas tern poucas
arvores, e e muito sadia; mas torno a dizer, nao tern cisterna,
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e pede 25 libras por ano: todos me dizem que e muito cara,
visto nao ter agua. Mas o Senborio disse-me que arrendando
por mais de 2 anos, que fata um abatimento de 20 /Q, sem
mobilia.
A segunda casa e no centro <la Vila, vizinlio { sicJ do Santissimo Milagre e pede de renda umas 13 libras, mas estou
certo que esta lbe nao convira, por nao ter agua nem quintal,
e verdade que tern um po$o para receber a agua da chuva,
mas e pouca, e demais V . Rev.a a vera quando vier.
Torno a dizer a V . Rev.a, que eu muito estimava que
ficassem aqui nossos vizinbos e a nossa Igreja estava a sua
disposi$ao para nela fazer os seus exerci'cios religiosos e de
tudo o que estiver ao meu alcance; mas nao desisto, e torno
a repetir, que as minh'as vistas estao nas casas que ja acima
falei a V . Rev.a, e espero que a viuva venba dos barihos para
saber se ela conta sair das ditas casas, ou 'nao; se ela sair, estas
serao as melhores de toda a vila de Santarem
tern muita
agua e esta situada vizinho do Seminario, tern uma bela
vista com jardim, e e retirada do rumor da rua: tern uma bela
entrada, com um grande patio, mas eu ainda as nao pude ver,
visto estarem fechadas, e creio que a renda anda por umas
20 moedas da nossa moeda, que vem a ser 22 'libras com pouca
diferen^a.
Finalmente, tenho muita pena que o Rev.mo Sr. Conego
Roquete nao consentisse ceder um lugar para V . Rev. e seus
bons companheiros, na Casa do Em.mo Sr. Patriarca, mas ainda
nao perco a esperan^a, e quando V . Rev.a vier ainda falaremos
a esse respeito, porque quern governa e o Em.mo Sr. Patriarca,
e disto nos aqui falaremos, quando V . Rev.a vier; e demais,
se os dois Conegos, Roquete e Ferrao, nao quiserem sair de
la, entao nao convem, por falta de quartos; nos falaremos.
Nao !ha coroa sem batalha, V . Rev.a o sabe muito bem,
e o excelente projecto de V . Rev.a sera combatido pelos homens,
demonios e os inimigos da nossa Santa Religiao de Jesus Cristo,
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mas nao vencido, por intercessao de nossa Protectora, Maria
Santissima.
Pe$:o o favor de fazer entregar a inclusa carta a Menina
que aqui em Santarem ihe falei a R. Rev.a e que a familia quer
que ela abjure o Catolicismo!!! E se fosse possrvel, em mao
propria.
Nao se esqueja (pe$o por favor) das minhas meias — bas
de bourre de soie ou filoselle: e da minha bagagem de Mar
seille, em que estado estara? Talvez tudo perdido.
Encomende-me a Deus nas suas santas ora^oes, e creia
meu Reverendissimo Padre, que tenho a !honra de ser com
o mais profundo respeito e mais alta considera^ao,
De Vossa Reverencia
O mais humilde e mais obrigado subdito em Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Santarem, 14-9-67.
Pere Emmanuel de Jesu [s] Marie Joseph

AGOSSp. — Boite 462. -— Original.
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SlSMINAIRE PATRIARCAL DE SANTARfiM

L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(14 -IX -186 7)

SOMMARIE — L a mission du C on go est abandonnee par la mort
de I’abbe M a n u el Ramos et le Gouverneur de I’E vech e
ne trouve pas un pretre pour le remplacer .— E x p e 
dient propose par I’E veq u e

pour

trouver des

mis-

sonnaires pour desservir son diocese.

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V . Ex.a que
me foi participado oficialmente que, tendo adoecido gravemente o Presbitero Manuel Marques Nunes Ramos, missio
nary no Congo, faleceu no Ambriz de volta da mesma missao.
Ficando por este motivo desamparada a dita missao, o Governador do Bispado convocou todos os eclesiasticos residences
em Luanda, a fim de ver se algum deles se encarregava da
missao do Congo, e todos declararam estar isentos de tal mis
sao por serem colados em beneficios que obrigam a residencia
fixa (A).
Nao havendo portanto no Bispado de Angola eclesiastico
a quern possa ser encarregada a missao do Congo, so podera
ser servida a mesma missao por eclesias'ticos despachados expressamente para ela.
Julgo pois do meu dever propor ao Governo de Sua Majestade o seguinte:
i.° Que enquanto o exigirem as circunstancias, so sejam
despachados para Angola parocos missionarios, a disposi^ao
( 1 ) Vid. documents du 7 -I-1867, 10-I-1867 et 19-I-1867.
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do Prelado Diocesano, a fim de serem empregados onde os
sens servigos forem mais necessarios (2).
2.° Que a dois ou tre’s edesiasticos habilitados, que se
prestarem ao servifo das missoes do Congo, se de uma gratificagao, adicionada a congrua estabelecida para os parocos (2).
3.0
Que aos missionaries do Congo, que por espafo de oito
anos fizerem bom servi^o, atestado pelo Prelado diocesano,
se de preferencia no provimento dos beneffcios eclesiasticos
no Reino.
A ilustra^ao de V. Ex.a certamente nao escapara que, sendo tao ardua a missao do Congo, so poderemos ter ali missio
narios, se lbe[s] forem asseguradas vantagens enquanto servirem a mesma missao, e se lhes der a esperan^a de melhor
coloca^ao para o futuro.
Deus guarde a V . Ex.a
Lisboa, 14 de Setembro de 1867.
Il.mo e Ex.m6 Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
■f" Jose, Bispo de Angola
A H U — Angola, 1867, Carton 37. — Original.

(2)

E n marge:

Sim.

LETTRE

DU

G O U V E R N E U R D E L ’E V E C H E

A U G O U V E R N E U R -G E N E R A L
(n -X -18 6 7 )

SOMMAIRE — A la demande d ’un cure pour Bem be et d ’un mission naire

pour

le

Congo,

le

Gouverneur

de

I’E vech e

com m unique ne pas avoir ces deux pretres.

Serie de mil oitocentos e sessenta e sete / Diocese d’Angola
e Congo / Numero noventa e quatro. //

Ilustrissimo e Excelentissimo Senbor
Junto ten'ho a bonra de remeter a vossa excelencia um
oficio em que o chefe do concelho de Dom Pedro Quinto
requisita um paroco para a freguesia de Nossa Senhora da
Conceifao do Bembe, e um missionario para o Congo.
Reconhefo tao bem como vossa excelencia a necessidade
de prover estes dois lugares, mas tenho o desgosto de me ver
obrigado a comunicar a vossa excelencia, que por enquanto
nao pode remediar-se esta falta, principalmente com rela^ao
ao Congo (missao que me da o maior cuidado) por falta de
eclesiasticos, como vossa excelencia nao ignora.
Deus guarde a V . Ex.a
Pa$o, onze de Outubro de mil oitocentos e sessenta e sete.

Ilustnssimo e excelentissimo senhor Governador Geral.
Antonio Guedes Coutinho Garrido / /

deao, governador do bispado
Esta conforme.
Secretaria do Governo Geral em Luanda, 14 de Outubro
de 1867.
Eduardo A . de Sd Nogueira P. de Balsemao

A H U — Angola, 1867, Carton 37.

L E T T R E D U G O U V E R N E U R -G E N E R A L
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(14 -X -18 6 7)
SOMMAIRE — A pres le deces de I’abbe M a n u el N u n e s Ramos, il
n a pas encore ete possible d ’envoyer un autre missionnaire pour la mission du C ongo.

Confidencial

No meu oficio confidencial n.° 1, de 10 de Janeiro ultimo,
expus a V . Ex.a as di'ficuldades com que lutava para conseguir
que se obtivesse um missionario portugues para o Congo. Reproduzindo quanto a tal respeito disse no citado oficio, acerca
daquelas di'ficuldades, e da instante necessidade do Governo
designar logo a alguns eclesiasticos que nomear para esta provincia, a obriga^ao expressa de irem missionar no Congo, so
me cumpre aqui acrescentar que, depois do Padre Manuel
Marques Nunes Ramos, falecido no Ambriz em 10 de Julho
ultimo, ainda nao me foi possivel obter que o Governador
do bispado nomeasse quern o substituisse; como se mostra pelo
oficio que dele acabo de receber, de 1 1 do corrente, junto
por copia.
Deus guarde a V . Ex.a
Luanda, 14 de Outubro de 1867.
II.mo e Ex.mo Sr. Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Marinha e Ultramar.
Francisco Antonio Gonpalves Cardoso

gov.or geral
A H U — Angola, 1867, Carton 37. — Original.

A L L O C A T IO N D E L A P R O P A G A T IO N D E L A FO I
A L A M IS S IO N D U C O N G O
(13-X I-18 6 7 )

SOMMAIRE — M a lg re le nombre de missions a subventionner et que
les subsides sont restes stationnaires, le C onseil accorde
12.0 0 0 francs a la M ission du C ongo.

Paris, le 13 Novembro 1867
Monsieur le Prefet Apostolique,
Nous avons l’honneur de vous informer que les Conseils
de l’Oeuvre de la Propagation de la Foi ont alloue d’un
commun accord a la Prefecture Apostolique du Congo, pour
1867, la somme de douze mdle francs.
Suivant l’usage, le dernier cinquieme de cette somme
ne deviendra definitif, en raison de l’eventualite de nos recettes, qu’apres la cloture de 1’exercice actuel.
Cette annee, les ressources de l’Oeuvre sont restees sta
tionnaires et le nombre des missions a secourir a augmente.
Malgre cette circonstance qui nous a obliges a bien des reduc
tions, nous n’avons rien voulu retrancher au subside destine
au Congo. En maintenant le chiffre de 12.000 francs, ce qui,
dans une annee pareille, equivaut pour nous a une augmen
tation, nous nous sommes proposes d’aider a l’envoi des deux
nouveaux missionnaires, qui doivent aller s’associer a vos
travaux.

Daigne lc Seigneur benir un apostolat si genereusement
exerce sur des plages inhospitalieres.
Nous sommes avec respect, Monsieur le Prefet Apostolique, vos tres humbles et tres-obeissants serviteurs.
Pour le Conseil Central de Paris:
Le President,
s) Gaudry

Prefet Apostolique du Congo.
[En marge\: Envoyee copie au P. Poussot a Am briz le 28
novembre 1867.

AGCSSp. — Boite 469-A.

R A P P O R T D U T . R. P E R E S C H W IN D E N H A M M E R
A U C A R D IN A L P R E F E T D E L A P R O P A G A N D E
(1-X II-18 6 7 )

SOMMAIKE — Rapports
d ’A n g o la

avec

le

sous

laspect

Gouvernem ent

Portugais.

religieux.— Plan

en execution pour l’evangelisation.

— E tat

projete

— M aison

et

en Por

tugal pour le recrutement de vocations pour toutes les
missions portugaises africaines.

Paris, le i.er Decembre 1867
Eminence Reverendissime
Vous avez daigne m’obtenir de Sa Saintete le titre de
Prefet apostolique de la Mission du Congo, recemment confiee
a notre Congregation. C ’est un devoir pour moi de venir vous
rendre compte de nos premiers efforts pour relever de ses
mines cette antique Mission. Je soumets ce rapport a Votre
Eminence, avec la plus entiere confiance dans sa haute sagesse,
pour en recevoir lumiere et conseil. Je commence par les rela
tions avec le Gouvernement portugais.
I.

Rapports avec le Gouvernement Portugais

En commen^ant cette Mission, ce qu’il y avait a faire
avant tout, pour prevenir tout obstacle, c’etait de nous mana
ger autant que possible, senon la faveur, du moins la bienveillante tolerance du Gouvernement portugais. Comme le salt
deja Votre Eminence, il y a lieu, des les commencements,
certaines difficultes de la part de l’opposition liberale, a la
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Chambre des deputes. Peu apres le passage de nos premiers
Missionnaires, M . Levy interpella le Ministere a ce sujet,
au mois de Fevrier 1866. Cette annee encore, a l’occasion
du depart d’un autre de nos Missionnaires, il a fait une nouvelle interpellation.
Mais routes ces difficultes fort heureusement, n’ont pas
eu de suites facheuses, et, au contraire, grace a la divine Pro
vidence, elles paraissent avoir tourne !au plus grand bien.
Les revelations qui ant ete faites dans cette discussion on
manifesto publiquement le triste etat des colonies portugaises
au point de vue morale et religieux, l’impuissance et la sterilite
des moyens employes jusqu’ici pour le regenerer, et la necessite pour cette grande oeuvre de secours genereux et devoue
d’une Congregation religieuse. Et en meme temps 5a ete une
occasion de faire poser officiellement lexistence de la Pre
fecture a'postolique du Congo, etablie par le Saint-Siege et
confiee a notre Institut, dans le but de remedier a ce deplorable
etat des dhoses. Maintenant, en effet, cette Prefecture apostolique se trouve pleinement reconnue, et nos Missionnaires
acceptes par le Gouvernement.
J’ai eu Thonneur de voir moi-meme au mois d’aout dernier
a Paris, le ministre des Affaires fitrangeres de Lisbonne,
M . Casal Ribeiro. Son Excellence m’a paru bien dispose et
m’a assure que routes les difficultes etaient maintenant terminees.
A Angola nos missionnaires ont egalement rencontre un
accueil favorable. Le Gouverneur de St. Paul de Loanda, Capitale des possessions portugaises, avait re$u l’ordre du Minis
tere, d’apres les lettres de recommandation du Gouverneur
imperial, de traitor les missionnaires fran^ais d’une maniere
digne et avec les egards de l’hospitalite. Et plus tard, sur une
nouvelle depedhe venue de Lisbonne, on leur a laisse la liberte
d’exercer le saint ministere.

Ils avaient un vaste champ a defricher; car le pays sc
trouve dans le plus triste etat sous le rapport religieux.
II.

Etat du fays sous le rapport religieux

Pour que Votre Eminence puisse bien juger de la situation
des choses, je dois lui donner d’abord quelques renseignements
sur le clerge du pays.
L ’Eveque de St. Paul de Loanda, Mgr. Jose Lino (x)
d’Oliveira, parait anime de bonnes dispositions. Malheureusement il ne reside pas depuis longtemps deja dans son dio
cese (2), pour des raisons de sante ou autres que nous ne connaissons pas (3) . II est reparti au mois d’Avril 1866 pour revenir en Europe (4), et depuis lors il demeure a Lisbonne. Le
diocese est administre par un grand vicaire, sous le titre de
Gouverneur episcopal, lequel, d’apres le bruit public meme,
est loin de mener la vie qu’il devrait.
Les pretres ne manquent pas absolument dans le pays,
du moins dans les pays occupes par les Portugais. Il y en a
dans la province une quinzaine, mais il faut l’avouer, ils se
montrent presque tous bien peu dignes de leur vocation et de
leur ministere.

(1 ) L ’ecriture N ilo est erronee.
(2) M gr. Jose Lino de Oliveira etait cure a St. Paul de Lisbonne
quand le Roi en a fait la presentation au Pape comme eveque d’A ngola et Congo, le 20 Juillet 1863, son predecesseur, M gr. M anuel de
Santa Rita Barros, etant decede a Luanda de la fievre-jaune, le 3
Janvier 1862. Sacre dans son eglise paroissiale le 28 Fevrier 1864 par
le Nonce Apostolique M gr. Innocent Ferrieri, a fait son entree solennelle a Luanda le 6 Janvier 1865 et en M ai 1866, vu son kge tres
avance et ses souffrances s’etant aggravees, laissa Luanda.
(3) N ous non plus ne connaissons pas d’autres raisons; mais
celles que ont ete donnees sont parfaitement satisfaisantes.
(4) Son depart de Luanda s’est verifie le 13 M ai 1866.
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Plusieurs menent une vie notoirement scandaleuse; d’autres ne cherchent qu’a s’enrichir (5) ; aucun ne s occupe,
comme lls le devraient, du salut de tant d autres ames qui
perissent (6).
Quant a la population, elle aurait besoin partout d’etre
entierement regeneree. Tous les blancs a peu-pres sont enroles
dans la franc-mogonnerie. Pour ce qui est des noirs, ils sont
completement abandonnes, a St. Paul de Loanda meme. Personne ne s’en occupe. On se borne a les baptiser; et on le fait
sans les instruire en aucune maniere (7) .
En deihors des points occupes par les Portugais, il ne reste
presque plus de traces de la veritable religion, autrefois prechee
par les religieux Capucins. Un de nos missionnaires, le R. P.
Poussot, vice-Prelfet de la Mission, a fait un ouvrage sur le
fleuve Congo, et notamment dans le Comte de Sogno (8),
autrefois celebre par son zele pour la foi. Depuis longtemps
il ne s’y trouve plus un seul pretre. Toutes les chapelles et
anciens couvents sont en ruines. Et il ne reste plus de vestige
de la vraie foi (9).
Le gouvernement portugais avait fait dans ces dernieres
annees, de louables efforts pour etablir des ecoles. Un semi-

( 5) En bonne verite il n etait pas possible de s’enrichir avec le
traitement regu.
(6) Il est certainement contraire a la verite soutenir qu «aucun»
ne s’occupa convenablement du salut des ames. C e qui prouve de
trop ne prouve rien.
(7) Encore une exageration insoutenable. Il n’etait certainement
pas dans les habitudes et reglements du diocese baptiser les gens
adultes sans les instruire «en aucune maniere». Le Catechisme de
Lisbonne a ete adopte le 2-10-1858.
(8) Cet «ouvrage» n’est autre que la Relation de son voyage
publiee in BGCSSp, 1866-1867 ( V ) , p. 777' 795(9) Le Pere Poussot lui-meme parle de vestiges de la foi chretienne trouves dans son voyage-eclaire, bien effaces il est vrai.
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naire avait ete fonde a Loanda, au chef-lieu de la Colonie,
pour essayer de former un clerge indigene (10). Et des secours
avaient ete alloues a cette oeuvre. Dans un rapport officiel adresse aux Chambres en 1863, et imprime, le Ministre de la Ma
rine annon^ait que ce seminaire comptait iq i eleves. Or nos
peres, a leur arrivee, avaient loge dans ce seminaire, et ils
y ont trouve en tout 8 eleves, dont un seul etudiant 'la theologie, et les autres suivant encore les premieres classes de
grammaire. Puis au bout de quelques mois, Fetablissement
a ete ferme, faute d’eleves et de professeurs (1X), et depuis
jc ne sache pas qu’il ait ete ouvert.
Voila, Eminence Reverendissime, ou en est ce pauvte pays.
Cet etat si deplorable, n’a pas decourage nos missionnaires (12).
Devoues au salut des ames les plus abandonnees, nous nous
sommes mis a Foeuvre avec zele et generosite; et voici le plan
que nous avons cru devoir essayer, et que je prends la liberte
de soumettre la Votre Eminence.
III.

Plan projete et commence
pom I evangelisation dt* pays

Le voeu de nos Missionnaires eut ete d’aller de suite au
centre meme du Congo, dans la Capitale du pays, a San Sal
vador, pour y relever de leurs mines les anciennes Eglises.
(10)
Le decret de fondation est du 23 Juillet 1853, mais c’est
l’eveque M gr. M anuel de Santa Rita Barros (1860-1862) qui l’a
inaugure dans les premiers jours de Novembre 18 6 1, avec les pro
fesseurs et 12 ordinands des seminaires patriarcal de Lisbonne et de
Cernache do Bonjardim, arrives en sa compagnie le 2 Septembre
precedent.
(X1) Le seminaire a ete ferme le 15 Octobre 1866 par le Gouverneur de l’eveche.
(12)
En fait ce n’est pas ce que l’on peut inferer du paragraphe
suivant.
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Mais bien des difficultes, la plupart insurmontables, s’y opposaient: difficultes du langage, qu’il fallait tout d’a'bord apprendre, difficulte de la part du climat, si meurtrier en plusieurs
endroits; dificulte du cote de plusieurs peuplades indigenes
disseminees 9a et la et faisant metier de rapines et de pillages
contre les Europeens surtout; difficulte par suite de la situation
politique du pays, divise entre deux princes, l’un soumis aux
portugais, 1’autre refusant de reconnaitre leur suzerainete;
difficultes en'fin de la part des autorites portugaises, que cette
division du pays rendait plus ombrageux encore envers
nous (13).
Dans de telles conjunctures, il nous a paru plus opportun
d’attaquer a la !fois cette vaste mission par les deux extremites,
et par le Nord et par le Sud, en nous fixant sur les points
les plus importants du littoral (14).
Le R. P. Poussot envoye le premier, Tan dernier avec
deux compagnons, en qualite de Vice-Prefet apostolique, s’est

(13) Ces difficultes, tres reelles d’ailleurs, n’etaient privatives
des missionnaires du Saint-Esprit, mais, celle de la langue incluse,
l’etaient aussi des missionnaires seculiers et portugais. L ’ombrage ou
mefiance politique envers les missionnaires, quant a leurs personnes
n’etait pas fondee, mais si Ton se rend compte des activites de la
marine franchise sur les cotes du Congo et meme d’Angola, et des
vues de la France sur ces cotes, cette mefiance etait plutot plus que
fondee. C f. Louis Jadin, L e role de la marine frangaise an C o n g o et
les Peres du Saint-Esprit , dans le Bulletin des Seances de l’Academie
Royale des Sciences Coloniales, Bruxelles, 1958, IV , p. I 353" I 3^°>
La M arin e franpaise au C o n g o au X I X e siecle, avant Stanley , dans
Com m unications de l’A cadem ie de M arin e de Belgique , Tom. X II,
i960.
(14) M ais c’est justement cette fixation sur le «littoral» et la
peur de l’interieur du pays, ce que Ton censurait fort volontiers aux
missionnaires portugais, avec peu de justice en effet. Les informa
tions reccueillies par le P. Duparquet, qui sont a la base de ce rapport,
etaient loin de correspondre a la realite africaine de l’epoque.

dirige du cote du Nord et s’est fixe a Ambriz. Ce poste a le
grand avantage d’etre le premier point de communication
avec l’Europe, et en meme temps la clef du royaume du Congo
proprement dit. C ’est la que viennent aborder directement
tous les paquebots e autres navires venant des pays europeens
et de l’Amerique; c’est de l'a aussi que partent les caravanes
de 1’interieur (1B).
Depuis que nos Peres y sont, -its ont pu deja fairfe quelque
bien. Us batissent en ce moment une ease pour leur logement,
et une eglise pour les fideles. Pour les paques ils ont exerce
avec fruit leur saint ministere parmi les soldats de la garnison
portugaise, et ils ont eu en outre la consolation de preparer
au devoir pascal le fils aine du roi du Congo, qui passait a
cette epoque a Ambriz pour se rendre a San Salvador.
Pendant que le P. Poussot avec ses deux compagnons se
dirigeait vers le Nord, un autre de nos missionnaires, le
P. Duparquet, faisait de son cote des tentatives dans la partie
Sud, du cote de Mo^amedes. Parti pour cette nouvelle Mis
sion, au mois de septembre de l’an dernier, il a fait des son
arrivee une excursion dans l’interieur, pour explorer le pays
et voir par lui-meme les esperances qu’il pourrait offrir pour la
Mission.
Comme la partie Nord des possessions portugaises, ces
regions sont completement privees de tout secours religieux.
Mais elles paraissent offrir plus d’esperance de succes, d’abord
parce que le climat en est moins malsain, et ensuite parce que
les populations semblent mieux disposees. Ainsi a Capangombe,
a 30 lieues dans 1’interieur, les habitants ne pouvaient avoir
de pretres faute de traitement de la part du Gouvernement

(l0) Une autre fantaisie sur l’importance future d’Am briz comme
port et comme voie de penetration. M ais si cela etait vraiment la realite,
pourquoi l’a-t-on quitte?
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portugais pour ce quartier, ils se cotiserent entre eux spontanernent pour fournir ce traitement (16).
Notre pensee serait de fonder specialement a Mo^amedes,
en dehors des autres oeuvres ordinaires du saint ministere,
une maison d’education, afin de commencer par l’enfance la
regeneration morale et religieuse du pays et surtout afin de
preparer peu a peu les elements d’un clerge indigene, chose
des plus importantes en tout pays, mais surtout pour les mis
sions d’Afrique.
Or, la ville de Mo^amedes nous parait offrir pour cela
des avantages particuliers. Mo^amedes est d’abord comme
la clef de l’interieur de cette partie de l’Afrique, de meme
qu’Ambriz lest au Nord (17) pour la partie du Congo proprement di't. La ville est encore toute recente (18) et deja elle
a pris un assez grand accroissement. Le climat est renomme
par sa salubrite. Ce qui est un point capital, 'surtout pour
etablissement d’education.
Tels sont, Eminence Reverendissime, nos projets et nos
desseins pour essayer de relever peu a peu de ses ruines cette
grande et belle Mission que le Saint-Siege a daignez nous confier (19). Pour y reussir, nous avons cru devoir commencer une
maison en Portugal. Je dois en terminant, en dire quelques
( 16) Capangombe n’etait pas une paroisse, done il ne pouvait pas
y avoir de traitement pour les pretres.
(17) Le parallelisme n’est pas exact.
(18) Mo^amedes, l’ancienne Angra do Negro , a ete choisie pour
le peuplement par Arrete du 30-III-1849 et par Decret du 19 Avril
a ete cree le gouvemement. Les tous premiers colons y sont arrives
par les bateaux «Douro» et «Tentativa Feliz» le i.er et le 3-V III-1849,
en nombre de 170 individus des deux sexes, sous la direction de Ber
nardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro. E n 1835 etait faite «Vila»
avec sa municipalite. C f. Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira,
Lisboa, vol. X V II, p. 460-462.
(19) La Mission confiee par le Saint-Siege ne regardait que le
Congo et pas Mo^amedes et son hinterland.
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mots a Votre Eminence, pour completer ce rapport; ne doutant pas qu’Elle n’approuve cet etablissement et qu’Elle ne
1’encourage par sa bienveillance.
IV.

Maison en Portugal four y recruter des vocations
four les missions fortugaises

Depuis longtemps deja nous songions a fonder une maison
dans ce pays, en vue des anciennes possessions portugaises de
la Guinee, qui appartiennent ou qui touchent a nos Missions.
Mais etant charges de la Prefecture a'postolique du Congo,
cette maison nous devenait necessaire, soit pour traiter en
Portugal les affaires de la Mission, soit surtout afin d’avoir
des sujets portugais; sujets qui nous sont indispensables, tant
a cause de la langue, qu’a raison de l’ombrage que pourrait
porter au gouvernement de Lisbonne notre qualite d’etrangers (20), si tous nos missionnaires etaient fran^ais.
Or, la divine Providence nous a fourni dernierement une
occasion favorable de commencer cet etablissement, par l’intermediaire d’un de nos Peres revenu du Congo (21). Son
Excellence le Nonce apostolique pres de la Cour de Portugal
a bien voulu encourager ce project, et Monseigneur le Patriardbe (22) a daigne lui-meme l’accueillir avec bienveillance.
Nous n’etions pas, il est vrai, sans quelque crainte de la
part du Gouvernement portugais, vu 1’opposition du parti
liberal et de la franc-ma^onnerie centre les Congregations
religieuses. Aussi nous ne nous sommes pas presentes comme
religieux, mais simplement comme missionnaires, dans le but

(20) Ce n’etait pas leur qualite d’etrangers qui les rendait suspects,
mais leur qualite de «fran£ais», par les motifs supra, note (13).
(21) Le Pere Charles Aubert Duparquet, est revenu, pas du
Congo mais de M ofamedes et Capangombe.
( 22) M gr. M anuel Bento Rodrigues (1858-1869).
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de fonder an Seminaire pour le Congo et les autres possessions
portugaises d’Afrique. Nous esperons par la echapper, Dieu
aidant, a tou'te difficulte (2a).
Cette nouvelle maison se compose, pour commencer, de
deux Peres et de deux Scolastiques. Nous l’avons etablie dans
la ville de Santarem, a une quinzaine de lieues de Lisbonne,
sur le Tage. C ’est dans cette ville qu’est le Seminaire patriar
chal et c’est ce qui nous a portes a choisir de preference cette
localite. Nous n’avons jusqu’ici qu’a nous louer de la bienveillance du clerge portugais de la ville et du Petit-Seminaire.
Le Superieur de cet etablissement a eu la bonte de donner
rhospitalite a nos Peres, en attendant qu’ils puissent trouver
une maison; et il laisse a nos Scolastiques pleine faculte de
suivre les cours du Seminaire. Monseigneur le Patriarche a
donne lui-meme a nos Peres' tout* pouvoir pour le saint ministere, et en particulier pour la confession des eleves de son
Seminaire.
II me reste a demander a Votre Eminence une grace pour
cette nouvelle fondaction, destinee, nous l’esperons, a produire
un grand bien, pour les possessions portugaises d’Afrique.
C ’est d’avoir la bonte de nous obtenir la faveur d’eriger dans
cet etablissement un oratoire, avec la faculte d’y dire la Sainte
Messe et d’y conserver le Saint Sacrement. Monseigneur le
Patriarche, auquel nous en avons parle, a repondu qu’il n’y
avait aucune difficulte, pourvu que nous ayons 1’autorisation
requise du Saint-Siege. Je prends done la liberte d’ajouter a
cette lettre une supplique a cet effet. Je ne la signe que comme
Prefet apostolique du Congo, sans faire mention de notre
Congregation, pour eviter toute difficulte de la part du Gouvernement.
( 2S) L ’expedient, vu les bonnes intentions du Gouvernement a
reussi, mais les professionnels de la politique n’ont pas ete dupes par
cette expertise.
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Mais a cctte occasion, j’ose prier Votre Eminence de vouloir bien nous accorder aussi la meme faculte pour toutes nos
maisons en general, selon ce qui a ete accorde a plusieurs
Instituts religieux, notament aux Liguoriens, aux Oratoriens
et a d’autres Instituts modernes.
En terminant, je supplie Votre Eminence de vouloir bien
nous accorder le secours de vos prieres pour le succes de l’oeuvre difficile dont nous avons ete charges, et de nous obtenir
de Sa Saintete, sa Benediction apostolique, specialement pour
notre nouvelle maison de Santarem, afin qu’elle puisse se
developper et fructifier pour le salut des ames abandonnees.
En retour, daignez agreer rhommage des sentiments de
respect et de soumission avec lesquels je suis,
Monseigneur,
de Votre Eminence
le tres humble et tres obeissant serviteur
s ) Schwindenhammer

Sup.r Gen.1
AGCSSp.— Boite q.69-B.— A P F —-SR C , wo 1. 8, fls. 775.

LETTRE DE L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
AU MINISTRE D’OUTREMER
(17-XII-1867)
SOMMAIRE — Presentation du Pere Lapeyre a 1‘Eve que d‘Angola

par le Pere Duparquet, voulant oiler en mission au
Congo. — Autorisation du Gouvernement.

Il.mo c Ex.mo Sr.
Cumpre-me levar ao conhecimento de V . Ex.8, que ontem
se me apresentou o Reverendo Missionario Frances Carlos
Duparquet, da parte do Superior da Congregafao do Espirito
Santo, partecipando-me que o Reverendo Missionario Joseph
Fulgence Lapreyre {sic), que esta no Senegal em Africa, pertende ( sic ) ir servir na Missao do Congo, rogando-me que,
assim o participasse ao Governo de Sua Majestade, pedindo-lhe
o seu beneplacito e protec^ao.
Fazendo pois esta participa^ao, e desejando ir de acordo
com o Governo, fico esperando as ordens de V . Ex.*.
Deus guarde a V . Ex.*. / /
Lisboa, 17 de Dezembro de 1867.
Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar.
Jose, Bispo de Angola
En marge: Portaria ao Reverendo Bispo de Angola em 26 de
Dezembro de 1867.

A H U — Angola, 1 867, Carton 37. — Autographe.
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LES PERES DUPARQUET ET LAPEYRE
ET LEUR ACTION EN ANGOLA
(21-XII-1867)

SOMMAIRE — La permission de fonder un Seminaire en Angola

nest pas accordee au Pere Duparquet et de meme
au Pere Lapeyre pour aller au Congo. — Suspicion
d’activites politiques.

Ha meses o Padre Duparquet manifestou desejos de que
se ihe permitisse fundar um Seminario Eclesiastico em Angola.
Nao fez proposta, nem requerimento; apenas apresentou
extra-oficialmente umas bases.
Foi este papel remetido ao Conselheiro Ajudante do Procurador-Geral da Coroa, o qual agora responde pedindo varios
esclarecimdntos..
E o Reverendo Bispo de Angola participa agora que o
mesmo P.e Duparquet, que declarou pertencer a Congrega^ao
(Francesa) do Espirito Santo, se l'he apresentou, dizendo que
o Missionario Frances Fulgence Lapreyre ( sic), que esta no
Senegal, pertende (sic) ir sefvir na missao do Congo, e pede
o beneplacito e protecgao do Governo.
O Reverendo Bispo ficou esperando ordens do Governo.
£ muito notavel o modo como este P.e Duparquet apresenta
os seus negocios. Sempre por um modo indirecto e extra-oficial.
As notrcias oficiais e extra-oficiais sao que os Padres Fran
ceses em Angola se tern portado mal politicamente, falando
aos indigenas contra a administra^ao Portuguesa.
Ja de outra vez (havera alguns anos) se deu ordem que
o P.e Violin (Frances), no|meado pelo Governo para servir na

diocese de Angola, por caso nenhum fosse mandado para o
Congo.
Devo, porem, lembrar que cem havido grande dificuldade
em achar Padres para o Congo.
[Lisboa], 2 1 de Dezembro de 1867.
/. Tavares Macedo
En marge: N ao se lhe conceda licen^a.
23-12-67.

[Le Ministre d’OutreJMer]
Visconde da Praia Grande

A H U — Angola , 1867, Carton 37.

N O T A — L ’A bbe Joseph Violin n’etait pas de la Congregation
du St. Esprit. Le Gouvernement Portugais l’avait nomme missionnaire
en Angola le 23 M ars 1864. Les accusations generales contre les activites «polidques» des «Padres Franceses)) n ont jamais ete prouvees.
Des critiques imprudentes? C ’est bien possible...
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ARR£T£ SUR LE P£RE FULGENCE LAPEYRE
(26-XII-1867)
SOMMAIRE — La mission du Congo ne doit etre desservie que far

des missionnaires fortugais.

Sendo presente a Sua Majestade El-Rei o ofi'cio em que
o reverendo bispo de Angola e Congo participa que pelo padre
Duparquet, missionario frances da Congrega^ao do Espirito
Santo, me fora comunicado que o Padre Joseph Fulgence Lapreyre ( sic) deseja ir exercer o ministerio eclesiastico no Congo,
e para isso pedia o beneplacito e protec^ao do governo, manda
o mesmo augusto Senhor, pela secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar, declarar ao dito reverendo bispo
que a missao do Congo nao deve ser servida senao por eclesiasticos portugueses, como exige a honra de uma na^ao catolica,
qual e a na^ao portuguesa.
Pa^o em 26 de Dezembro de 1867. /
Visconde da Praia Grande

C O LLEC £A O DE LEGISLA<JAO N O V ISSIM A DO
U LT R A M A R ( 18 6 6 - 1 8 6 7 ) — Lisboa, 1875, VI, p. 7 7 1.
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4I2» 4J 3’ 4*4» 4i6 » 42° ’ 424»
426, 446, 448, 452, 453, 460,
476, 488, 491, 494, 506, 507,
5 14 , 5i 7 (6) , 556, 640, 652,
664, 695, 699, 70 1, 702.

Q
P

Paiva ( Baron de) — Ambassadeur
—

75> 78> 79> 8o- *45-

Pedro V. (D .) — Roi du Con
go — 138, 147, 267, 288, 450,

Quelhas (Antonio Firmino da
Silva) — Vicaire General — 94,
102,

h i,

132, 268.

Quicembo — Bourgade — 557,
2 95-

Quisembo — V id. Quicembo.

545Pedro V (D .) — Roi du Portu
gal 147, 450 (2).

R

Pinda — Bourgade — 5 15 .
Pinto (Moises Alves de) — A rcheveque de Luanda — 452 ( 7).

Pinto (Baltasar Antonio Teixeira) — Missionnaire seculier—

549Pinto (Francisco Maria Constan
tino Ferreira) — 506, 507 (6),
655> 66 7-

Pinto Coelho — V id. Coelho.
Placet royal — 149 et ss., 409}
’

428’ 453’ 455’ 46 1 *' 497-

449 O -

— Missionnaire seculier — 546,
548, 562, 636, 669, 689, 693.

Ramos de Carvalho — V id. Car
valho.
Rangel ( D. Frei M iguel) —- EveReis

(M gr

Joaquim

Moreira)

—■ Eveque d’Angola -— 3 1 ( 3),

335> 339-

4”

suita — 648, 653 ( 3).

Ramos ( Manuel Marque Nunes)

que du Congo — 269.

Pinto ( Oliveira) — Depute —

P la n c q u a e rt, S. J.

Rademaker (Joao Carlos) — Je-

(M .) —

57, 65’

2o8-

Ribeiro (J. M . do Casal) — Vid.
Casal Ribeiro.
Rivara (Joaquim Heliodoro da
Cunha) — Historien — 273,

341 *

Rodrigues (M gr M nauel Bento)

— Patriarche de Lisbonne —
7°4

(“ ).

Romano ( Giovanni Francesco) —

493» 5OI» 5 r i > 5 2§» 5 5 2 , 5 60’

373, 623, 638, 642, 651, 661,
665, 671, 673 (3), 696.

Roquete (Jose In acio) — Chanoi-

Seixas (Antonio Jose de) — D e
p u te — 281, 284, 304, 307, 353,
621, 639, 672.

ne— 140, 142, 143, 144, 234
683, 687.

Serf a (Antonio de) — Depute —
281, 305, 354.

Capucin— n .

S
Salvador (Francisco de S .) —

Silva ( Carlos Bento da) — D e
p u te— 349, 353.
Silveira da Mota — Vid. Mota.

Aumonier du Roi du Congo
— 270.

Sorrento ( Buonaventura da) —
Capucin — 14 C1)-

Salvador (Sao) — Capitale du

Sorrento (Girolamo Merolla da)
— Capucin — 270 ( 7).

royaume du Congo — 125, 147,
296, 406, 427, 450, 556, 702.
Sa Nogueira — Vid. Nogueira.
Santa M aria — Seminariste noire

Soveral (D . Francisco de) — Eveque d’Angola— 184 (2).

— 44.

T

Santarem — Ville du Portugal —

682, 703, 707.
Santa Rita Barros — Vid. Barros.

Tavares (Joao Jacinto) — Gouverneur de Moqamedes — 579 ( 5) .

Santos (Francisco M endes dos)

Teixeira (Jose Maria) — 173, 326.

Sardinha (Dom ingos Pereira da
Silva) — Chanoine — 93, 97,

102, 104, no, 116, 131, 470.
637
Scandiano (Fr. Fabiano da) —

Capucin — 169.
Schwindenhammer (Ignace) —

Superieur General — 40, 75, 80,
81, 143, 144, 157, 193, 204,
2 1 1, 216, 221, 223, 232, 246,
363, 375, 449, 460, 462, 488,

Teixeira (Rodrigo Jose) — Missionnaire seculier — 348, 637.
Thomas ( Saint) — lie — 404.
Torella (Buonaventura dalla) —
Capucin— 11.
Torres (Joao Carlos Feo Cardoso
de Castelobranco e) — 161 (4),
4 5 ° ( 2)-

Torres Junior (Manuel Inacio
dos Santos) — Missionnaire se
culier — 546, 548.

7}9

V

Vasconcelos (Sant'Ana e) — Oepute — 354.

Viareggio (Damiano da) — Capucin — 73.

Valada (Marques de) — Pair du
royaume — 3 0 1.

720

Violin (Joseph) — Missionnaire
seculier fran£ais — 289, 549,
604. 708, 709.

